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J . МАК KAY 
DIFFUSIONISM, ANT I DIFFUSION! SM AND CHRONOLOGY: 
SOME GENERAL REMARKS 
"At a t ime when the peoples of Europe were, so to speak, without any civilization whatso-
ever, the Orient and particularly the Euphrates region and the Nile were already in enjoyment of 
a flourishing culture. The civilization which gradually dawned on our continent was for long only 
a pale reflection of Oriental cul ture."1 These are the words of Oscar Montelius, who in the second 
half of the nineteenth century was a strong advocate of outside and eastern influences and invasions. 
However, neither he, nor anybody else for that mat ter , ever gave a clear-cut definition of the 
category of diffusionism or of its proofs. Especially not in the case of specific types of artefacts. 
Thus, " the onus of proof is on the diffusionist, to show that the t ra i t is the same in the two areas, 
t ha t communication between the two was possible, and that there are no difficulties in the relative 
dates ."2 Accordingly, in giving our proofs we must rely on the two main, but a t the same time, 
most uncertain domain of archaeological research, namely typology and chronology. I t is fairly 
obvious that diffusionism is the characteristic scientific upshot of the second half of the 19th cen-
tury, which saw the flourishing of colonialism. " I t was born out of the colonial experience in which 
the industrial nations of Europe looked for markets and raw materials in «backward» par t s of the 
world, a t the same time intending to bring the blessings of civilization there. Diffusionism limits 
the rise of advanced cultures to a few places, whose distinctive features are then carried outward 
to less advanced areas. Normally the process of diffusion is accomplished by the direct movement 
of colonists."3 The lack of a general consensus on this issue is fu r the r enhanced by the many super-
fluous expressions used to define the theoretically possible models of cultural diffusion: when we 
speak of internal developments brought about by invasion, migration, colonisation, stimulus dif-
fusion, interaction, absorption, adapta t ion , blending or very simple external influences. These 
empty expressions were best filled with reality and buttressed with the archaeological material by 
Gordon Childe. His concept of diffusion was infinitely more than just a simple scientific approach, 
or to use the current term, a research model. It has been suggested t h a t Childe's concept of diffusion 
was in a sense a weapon against the nationalist interpretation of German national socialism: "He 
believed tha t demonstrat ing tha t Europe owed its early technological development to the diffusion 
of knowledge from the Near Eas t served to counteract the myths of European, and specifically 
Teutonic, superiority tha t played such an impor tant role in European politics during most of his 
professional career and which had been introduced in an overtly political fashion into archaeology 
by the nationalistic interpretations of prehistory of the German archaeologist Gustaf Kossinna."4 
We have only quoted two opinions about the history of diffusionism; both tend to view 
diffusionism as a reflection of the political and economic conditions of modern societies, ra ther 
1
 G L Y N D A N I E L : F r o m Worsaae to Childe: the 3 L . E. S T O V E R — B . K R A I G : Stonehenge. The Indo-
models of prehis tory . P I 'S 37 (1971): 2, p. 143. E u r o p e a n heri tage. Chicago 1978, p. 37. 
2
 XV. BRAY—D. TRUMP: The Penguin Dic t ionary 4 B. TRIGGER: If Childe were alive today . B I A 19 
of archaeology. H a r m o n d s w o r t h 1973, p . 74. (1982) p. 3. 
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than a system which had once operated in the establishment of contacts between two or more 
early dist inct societies. While even the most extreme case of diffusion, the migration of entire popu-
lations can hardly be contested in the later, so-called historical epochs, diffusion must — or should 
— be proven point by point only in the case of prehistoric periods. In other words, the proofs are 
expected from tha t branch of archaeological research which, owing to the nature of its evidence, 
can obviously never accomplish this. As a mat ter of fact, there is no need for proofs operating with 
the archaeological material for the "Wanderlavine" 5 of the migration period, and the archaeological 
finds can a t the most be used to i l lustrate the various forms of diffusion. I t would nonetheless be 
misleading to conclude tha t "Wanderlavine", migrations, colonisations and the diffusion of cultural 
t ra i t s can only be claimed for historical periods from which literary sources have also survived and 
not for earlier, prehistoric periods. 
I t is also somewhat surprising t h a t the anti-diffusionist approach of the "New Archaeol-
ogy" evolved and became widespread in those two countries, namely the United Kingdom and the 
United States, which owe almost all basic changes and radical developments in their history to 
diffusion. I t seems unnecessary to i l lustrate this point. I t would appear t ha t anti-diffusionism, the 
logical outcome of the multilineal evolution theory, is simply an overreaction to diffusionist theory 
and as such is not devoid of exaggerations. Jt does not merely s tate t h a t there were distinct local 
processes of development, but goes on the s tate t ha t there were separate and parallel ladders of 
development. "Local peoples change in response to local conditions, processes may be alike in dif-
ferent par t s of the world, even at widely different times, a similar environment will give rise to a 
similar line of development."6 Whereas "once it would have been obvious tha t barbarian chiefs 
imi ta ted the practice of civilized kings, now the arrows of diffusion seem to point the other way, 
for the roval tombs of LTr date to about 2800 B.C. while those in the Caucasus begin at a date closer 
to 3500 B.C. Were the kings buried a t U r par ty to a Kurgan dinasty? Was Gilgamesh himself . . . 
descended from a Kurgan chief?"7 Three years ago we already mentioned at this congress8 t ha t 
according to one renowned scholar, the gold of the Varna cemetery was amassed by the ancestors 
of the Thracian king Isanthes, 3-4 thousand years before his rule in the first millennium B.C. 
This theory of a three-thousand-vears ' old dynasty is not the result of a single excessive assump-
tion, since it has also been proposed t h a t in the centuries af ter 1000 B.C. Bulgaria was the home of 
the Thracians, great goldsmiths. " I [ tha t is Colin Renfrew] believe they were probably the descen-
dan t s of the Copper Age mound makers of 3000 years earlier. The Bulgarians of 4000 B.C. had 
passed their goldworking skills to the superb goldsmiths of the Thracian inhabitants of Bulgaria in 
the first millennium B. C."9 We know by now tha t the age of the Varna cemetery was the real 
Golden Age or to use the archaeological term, the Chrysolithic.10 We have now reached the point 
where the deep, unbridgeable chasm between diffusionism and antidiffusionism is most apparent , 
and in our view, also are the exaggerations and the failure of the current form of anti-diffusionism. 
This problem can best be formulated as follows: the thesis was tha t the Varna cemetery, 
and copper and gold metallurgy of the K G K VI culture was an integral pa r t of 3rd millennium metal-
lurgy provinces flourishing around the Black See, and as such was not necessarily a local indepen-
5
 G. DOBESCH: Historische Frages te l lungen in der 
Urgeschichte . In: Griechenland, die Ägäis und die 
L e v a n t e während der «Dark Ages». Symposion Zwett l 
1980. Hrsg. von S. Deger-Ja lkotzy . Wien 1983 (Sit-
zungsber ichte der Ost . Akad. d. YViss., Phi l . -His t . 
Klasse, Band 418.) (Veröffent l ichungen der Kommis -
sion f ü r Mykenische Forschung, Band 10) p. 218 sqq. 
6
 S T O V E R — K R A I G , o p . c i t . p . 3 7 . 
7
 Ibid. p. 68. 
8
 See J . MAKKAY: Copper Age gold h o a r d s and 
their historic set t ing. Paper held a t the 1981 X a n t h i 
Conference, publ ished in the Acts of t h e Conference, 
Symposia Thraciea, vol. B, in press. 
,J
 C. RENFREW: Ancient Bulgaria 's golden t rea-
sures. Nat ional Geographic vol. 158, No. Í, J u l y 1980, 
pp. 112, 125, 129. 
10
 C. RENFREW: T h e social contex t of metal lurgical 
innovat ion . P a p e r held a t the 1982 P i t t sburg Con-
ference, the 48th A n n u a l Meeting of the Society for 
Amer ican Archaeology, April 27—30. Unpublished 
manuscr ip t . 
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dent innovation, even if the latter possibility cannot be entirely excluded on theoretic grounds. 
The anti-thesis : "al though copper metallurgy can certainly be documented earlier in the Near 
Eas t , the goldwork of Varna is the earliest significant (i.e. substantial) occurrence of the use of 
gold anywhere in the world", consequently "there is a good case for the independent origins of 
copper and gold metallurgy in South-East Europe."1 1 Obviously, no synthesis whatsoever can be 
expected from the clash of these two antagonistic views. 
In the following we shall concentrate on the factual archaeological evidence, ra ther than 
on social and technological details, since the presence of general technological and social prere-
quisites and possibilities (for example, local metal ores and other resources) does not necessarily 
mean t ha t a local invention of metallurgy actually occurred. A local innovation must still be proven 
even in knowledge of the possibilities. We shall now disregard tha t a recent hypothesis according to 
which "Balkan metallurgy was the independent invention of an innovative society" involves con-
siderable theoretical difficulties such as for instance, the s tatement t ha t "a choice between two 
apparently opposing models, diffusion and independent invention, is now seen to be a hopelessly 
inadequate theoretical basis for understanding when, how and why early metallurgy developed in 
some par t s of the world and not in others."1 2 We could refer to the fact tha t on the basis of the sug-
gested f if th — early four th millennium B.C. dating for the Varna metallurgy it would be reason-
able enough to invert the arrows of diffusion and to conclude tha t Eastern Aegean metallurgy ori-
ginated from the Varna metallurgy through diffusion. One could, however, object t ha t if the first 
gold metallurgy in the world was a t Varna where a flourishing copper industry has also been docu-
mented, why is it t h a t the early tongues of the Indo-European languages, including those, the 
bearers of which had lived in Europe and specifically probably in South-East Europe since the 
period marked by the Varna cemetery, have the Sumerian words for copper and gold, ra ther than 
two words from the vet unknown, bu t assuredly not Sumerian language of the K G K VI period.13 
We shall leave aside the problem of the source of the Varna gold, even though this in itself refutes 
Renfrew's theory, since he believed t h a t the gold of Varna had come from a local but as ye t undeter-
mined source.14 The much-cherished method of the New Archaeology, metallurgical analysis, has 
shown tha t there is no such local source. Possible sources are to be found in southwestern and north-
eastern Anatolia, in the Caucasus, in Thracia and Macedonia, and perhaps in the Carpathian Basin 
too, areas which only figure in the diffusionist theories concerning Varna.15 The two propositions 
could only be reconciled if it is assumed tha t the earliest gold metallurgy of the world in Varna 
evolved without local resources of metal, on the basis of raw material imported from faraway re-
gions which, however, had no gold metallurgy of their own for at least one and a half millennia. 
We have perhaps succeeded in showing the absurdity of this assumption. 
Let us now briefly review the real archaeological, i.e. typological and chronological evi-
dence. 
Chronological priori ty does not necessarily imply tha t an earlier culture was a t the same 
t ime also an innovative one. Moreover, if something is invented somewhere it does not automati-
cally follow tha t the innovative communi ty is earlier than any other community having invented 
11
 Ibid. p. 4. 
12
 Cf. G. BARKER: E a r l y meta l lurgy in t h e Troad : 
the E u r o p e a n and Asian con tex t . Paper presented a t 
the IVth Internat ional Colloquium on Aegean Pro-
his tory , Sheffield, Pi—16 April 1977. Unpubl i shed 
manusc r ip t , p. 2. 
1 3
 T . V . G A M K R E L I D Z E — V . V . IVANOV: T h e A n c i e n t 
Near E a s t and the Indo-European prob lem: tempora l 
and terr i tor ia l character is t ics of P ro to - Indo-European 
based on linguistic and historico-cultural d a t a . Soviet 
Anthropology and Archaeology 22: 1, 1989, p. 67. 
The original Russ ian t e x t was published in V D I 1980: 
3, pp . 3—27. 
14
 C . R E N F R E W op. cit . (see note 9 !), p . 1 2 2 . 
13
 A detailed discussion of this and re la ted quest ions 
can be found in A. HARTMANN: Ergebnisse der spek-
t ra ianaly t i schen Un te r suchung äneol i thischer Gold-
funde aus Bulgarien. S P 1 — 2, Sofia 1978, pp . 27—45 
and Die Goldsorten des Aneol i th ikums u n d der Früh-
bronzezeit im Donauraum. Ibid. pp . 182—191, and 
A. HARTMANN: Prähis tor ische Goldfunde aus Europa, 
I I . Berlin 1982, pp . 150—152, and the tables . 
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the same technology (etc). If however, it can be demonstrated t h a t a part icular invention pre-
dates any other similar innovation, then it must be regarded as the pr imary invention. The argu-
ment in favour of such an early da te for Varna "was tha t while the golden discoveries at Varna 
are not so elaborate as those at Troy, they are a t least 1500 years older and can surely be da ted 
before 3500 B.C. Calibrated radiocarbon dating may well place them between 4600 and 4200 B.C. 
. . . This suggested to me that the Copper Age of Bulgaria had to be much earlier t han the Aegean 
sites. Indeed, if copper working was practiced some 15 centuries earlier in Bulgaria, it might well 
have an independent origin — a suggestion now confirmed by tree-ring and radiocarbon dating."1" 
In this t ra in of thought the distinctive t ra i ts of the archaeological assemblages play no role whatso-
ever, unless we quote again tha t s ta tement recalling the worst days of archaeology: "while not so 
elaborate, they are a t least 1500 years older." 
To illustrate our point we have a table showing the more or less similar and characteristic 
gold — and in a lesser number copper — ar tefact types of three geographically adjacent areas.17 
115
 C. R E N F R E W op. c i t . (see note 9), p p . 114 and 117. 
17
 L i s t of figures on t h e compara t ive t ab le : 
A. Anatolia and the Eastern Aegean, l a : Ikiztepe J, 
the cemete ry , EH I I I . U . B. ALKIM: Ein ige charak-
ter is t i sche Metal lfunde von Iki/.tepe. I n : Bei träge 
zur Al te r tumskunde Kleinasiens. Fe s t s ch r i f t f ü r K u r t 
Bi t te l . Hrsg. von lt. M. Boehmer and H . H a u p t m a n n . 
Mainz 1983, p. 37, F ig . 6. — 1b: Moclilos, EM I I I . 
R . B. SEAGER: Exp lo ra t i ons in tho I s l and of Mochlos. 
Bos ton a n d New York 1912, Fig. 20, X X I . 14. -
2: Alaca Höyük, g rave H. H. Z. KOSAY: Les fouilles 
d 'Alaca Höviik, 1937—1939. Ankara 1951, Nos. H-48, 
p. 157, P l . '129,2. — 3: Ikiztepe I I , level I I I , phase 7, 
Chalcoli thic. U. В. Ar,KIM in: Hit te l -Festschri f t , pp. 
32—33, Fig. 3 and P l . 7,5. — 4a, 4c —4d: f r o m the 
area of Trabzon on t h e southern shore of the Black 
Sea, n o w in tho B u r t o n Y. Berry Collection of the 
I n d i a n a Universi ty A r t Museum. VV. RUDOLPH: A note 
on Chalcoli thic-Early Bronze Age Jewe l ry . Indiana 
Un ive r s i t y Art Museum Bulletin 1: 2, 1978, No. 21, 
G, F , J , Fig . 13 on p . 17. — 41>: Poliochni, Quart iere 
Ovest 1936, periodo rosso, silver. L. B E R N A B Ô - B R E A : 
Poliochni , ci t tà pre is tor ica nell'isola di Lemnos. Vol. 
I , 1 — 2, R o m a 1964, p p . 359 and 376, Pl . C L X X , 3 
and C L X X V I I , 25. — 4e (not i l lus t ra ted) : Ikiztepe, 
Е В А I I : a golden, f l a t r ing in the shape of a highly 
stylized idol. Recent archaeological research in Turkey. 
ASt 33, 1983, p. 249. — 5: Koumasa, g rave A, gold. 
E M I — MM I. S. XANTHOUDIDES: The Vaul ted Tombs 
of Mesara . London 1924, p. 216, P l . X X I X , b. -
6: Alaca Höyük, g rave E , copper or b ronze and gold. 
H . Z. KOÇAY: Alaca H ö y ü k 1937—1951, E 7, E 12, p. 
164, P l . CLXVI, 1 — 2, and p. 158, Pl . C X X X I , 37, 
grave H , silver. Cf. F. EDGÜ (ed.): The Ana to l i an civili-
sat ions, I . Prehistoric (Hi t t i t e ) E a r l y I r o n Age. I s tan-
bul 1983, p. 104, No. 223. — 7: Troy, lie, silver. C. W. 
B L E G E N : and others: T roy , I. Pr ince ton 1950, No. 
37 759, Fig . 359. — 8: Chalandriani T 468, copper, 
EC I I . K . BRANIGAN: Aegean me ta lwork of the Ea r ly 
and Middle Bronze Age. Oxford 1974, No. 2066, PÍ. 
19. — 9: Troy, Treasure A, No. 5880. H. S C H M I D T : 
Heinr ich Schliemann's Sammlung Tro jan i scher Alter-
t ü m e r . Berl in 1902, Bei lage П. — 10: Sesklo, copper, 
La te Neol i thic ?. CHR. TSOUNTAS: Ai prois tor ikai akro-
poleis Diminiou kai Sesklou. Athens 1908, Fig. 293 
on p. 354. 
B. The Varna cemetery and the KGK VI culture. 
2a: Ruse, in the neighbourhood of the g rea t tell, gold, 
p r o b a b l y Gumelnita B l . D. V. ROSETTE: Steinkupfer-
zeitl iche Plast ik aus e inem Wohnhügel bei Bukares t . 
I P E K 1 2 , 1 9 3 8 , p . 4 4 , P I . 3 0 , 2 a — b . — 2 b : KaSla 
dere, Bulgaria, gold, s t r a y f ind, p robab ly the Giunel-
n i t a cul ture. V. MIKOV: Les idoles préhis tor iques en 
Bulgarie . I HAI 8, 1935, pp. 209, 214, Fig. 141. -
3—6, 8: Varna, Chalcolithic Necropolis. 3: grave 69, 
gold. N. E G A M I (ed.): The f i rs t civilization in E u r o p e 
a n d the oldest gold in the world — Varna , Bulgar ia . 
Tokyo 1982, p. 114, No. 490, l eng th : 1,05 cm. — 4a: 
g rave 97, gold pla te , gold, quar tz and other minera l 
beads . Ibid. p . 115, No. 515. — 4b: grave 36, gold. 
Ibid. p . 96, No. 277, centre . — 4c: grave 36, gold. 
Ibid. p . 96, No. 277, t o p row, middle . — 4d: grave 48, 
gold. Ibid. p. 104, No. 381. — 5a: grave 36, gold, 
min ia tu re d iadem wi th a length of 3,4 cm. Ibid. p. 97, 
No. 292. — 5b: g rave 15, gold d iadem. Ibid. p . 46, 
No. 207, and p. 91. Cf. grave 3, No. 104 on p. 80. -
6: grave 4, gold a n d stone. Ibid. p . 42, Nos. 132—134 
a n d 149, and pp . 84—85. — 8: g rave 66-A, copper . 
Ibid. p. 59, No. 475, and p. 113. — 10: Därzanica, 
Bulgaria, copper . H . TODOROVA: Die kupferzei t l ichen 
Ä x t e und Beile in Bulgarien. München 1981, PI. 
36,B,2; — 11: Varna, Chalcolithic Necropolis, copper , 
g rave 97. Ibid. PL. 34,D,1, and E G A M I 1982, p. 116, 
No. 523. — 12: Hotnica, Bulgaria, copper.TODOROVA 
1981, P I . 17. 
('. The Northern Balkans and the Carpathian Area. 
l a : Ercsi, T ransdanub ia , s t r ay f ind , gold. J . M A K K A Y : 
Problems concerning Copper Age chronology in tho 
Ca rpa th i an Basin. A c t a A r c h H u n g 28, 1976, Fig. 29 
on p. 284. — l b — с — d — e : t he "Mojg rád t reasure" , 
gold. Ibid. Figs 25—28 on p. 282. — If: Värästi, 
copper hoard of t he Gumeln i ta Bl phase. E . Сом§д: 
Le dépôt d ' ob je t s en cuivre de Väräs t i . PMMAE Lodz 
25 (1979) Fig. 1,20. — 2: t he " M o j g r á d t r easu re" , 
gold. M A K K A Y 1976, Fig. 30 on p. 284. — 3: t h e 
Stollhof hoard , not i l lustrated, copper (or gold '!). 
W. ANGELI: Der D e p o t f u n d von Stollhof. A N h M 70 
1967, p. 491 : "v ie r Bril lenspiralen aus Gold", now lost . 
— 4a—4b: Konstantinovskoe, b a r row cemeteries 2, 
ku rgan 1 and 1, k u r g a n 8. L. S. KLEIN: P r o b l e m ü 
arheologii, 1. Len ingrad 1968, Fig. 4,5—6. — 4c: s t r a y 
f ind , probably the Bodroykcresztúr culture, H u n g a r y , 
gold. P. Patay: Kupferze i t l iche Goldfunde . A r c h É r t 
85 (1958) Pl . X V I , 11. — 4d: Marosvásárhely, T ran-
sylvania , s t r ay f ind , gold. P A T A Y 1958, I'L. X V I I , 4. 
— 6: gold m o u n t e d hand le of a sceptre , recons t ruc ted 
f r o m finds of t he "Mojgrád t reasure" , gold. J . M A K K A Y : 
The Tiszaszôlôs t reasure , Budapes t , in pr in t , Fig. 21, 
2—3,7—8,10,11. — 7: Jászladány, t he cemete ry of 
t he Bodrogkeresz túr cul ture, g rave 15, gold, pin in 
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These three areas were all par t of the early, perhaps earliest metalworking koine of j)rovinces around 
the Black Sea. According to the tradit ional diffusionist school the gold finds of these areas are by 
and large contemporaneous; however, the prototypes or the various ar tefact types were sought 
within a given area, generally in the regions lying close to the Near East . The chronological frame-
work was drawn up on the basis of the earliest and latest suggested dates for these types. 
In Anatolia and the eastern Aegean these range between 3000 and 2000 B.C. (with the 
lowest suggested dates falling around 1800 B. C., however, we know bv now tha t even the most 
audacious dates do no t exceed 2800 B.C., which cannot be raised even through the calibrated 
radiocarbon method). The same can be said for the Carpathian Basin and the region of the Carpa-
thian Range and the Lower Danube area, the highest acceptable dates for these artefacts being 3000 
B.C., with probable dates falling between 2700 and2000 B.C. In contrast, the dates for typologically 
related or similar ar tefacts of Varna are 4600 — 3800 B.C., and dates around 5000 — 4000 B.C. have 
also been proposed,18 implying tha t they predate related types of the two other areas by one and 
half, or even two millennia. These related types include not only the hoards of Troy I lg , bu t also 
finds which are earlier than Troy I lg by a few centuries. Varna would thus isolated from the metal-
lurgy of adjacent areas by an incredibly long period of time. 
However, the ar tefac t types of these three areas also include types which, owing to their 
characteristic traits, cannot be considered to have evolved independently and multilineal to each 
other. Thus the suggested chronological isolation is not supported by a typological isolation; on 
the contrary, a distinct typological relation can be observed. Since we cannot speak of an areal iso-
lation between these three areas, the 2000 years earlier existence of the Varna metallurgy proposed 
by the anti-diffusionists cannot be accepted.19 And thus the only argument for the independence, 
and local invention of the gold metallurgy of Varna must be discarded. AsT. Wertime pointed out 
some years ago: «It remains to be seen whether the revisionist reaction to nuclearism is not a dan-
gerous overreaction: may it not now be a renewed effort to prove "firsts" without sufficientregard to 
the possible diffusionist connections between technologies and cultures? Do we really understand 
technologic diffusion? I personally should have hoped tha t twenty years of nuclearism would 
have taught us tha t the great technologic movements a t any time in human history since the 
development of language could not have grown within small parochial confines. I shall argue that 
diffusion is pa r t of the very war]) and woof of human discovery in tools and processes; t h a t we must 
question chauvinism of any type, whether of the Southwestern Asian, Southeast Asian, or Euro-
pean variety. . . . From what we know of the geographical spread of the oldest metallic artefacts 
in Southwestern Asia, diffusion was a condition of the very birth of metallurgy, . . . One must 
doubt t h a t the 'metallurgy' could have been spun twice in human history. If metals are as symptom-
atic as 1 think they are of the thrus t of the urban technologic revolution, then my response to 
Renfrew may be to ask him to reconsider his claims for Danubian autonomy from Southwestern 
Asia against the total process by which an urban revolution . . . comes into existence. The lower 
Danube, af ter all, is only a hop, skip, and a cascade from the Black Sea, the focal area of Anatolian 
the shape of a minia ture sceptre . RATA Y 1958, Pl . 
XVI , 7. — 8: Vdrafti, copper hoard of the Gumeln i t a 
B1 phase. C O M S A 1 9 7 9 , Fig . 1 , 2 4 . — 9 : Bare, m o u n d I , 
central Serbia, con tempora ry with the Cernavoda II 
phase, gold but tons , p e n d a n t s , plaques a n d beads. 
D. S R E J O V I C : Mounds of K u r g a n character in Serbia. 
Godisnjak X I I I , Centar za Balkanoloska I sp i t i van j a , 
I I . A. Benac sexagenario d i ca tum. Sara jevo 1976, 
Fig. 2 on ]>. 121, and Pl. IV, 1, 3—4. — 10: Fényes-
litke, E . Hunga ry , cemete ry of the Bodrogkeresz túr 
culture, g rave 2 1 , copper . P A T A Y P . : Die Bodrog-
keresz túr -Kul tu r . B K G K 5 5 , 1 9 7 4 ( 1 9 7 5 ) , P I . 1 , 5 . A 
I I : s t r ay f ind, f rom H u n g a r y , the Bodrogkeresz túr 
cul ture , copper . P A T A Y 1 9 7 5 , P I . 2 , 6 . — 1 2 : Fényes-
litke, E . Hungary , cemete ry of the Bodrogkeresz túr 
cul ture , s t r ay f ind. P A T A Y 1 9 7 5 , P I . 2 , 8 . 
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 Fo r a full list of h igh Varna da t ings see our 
article (note 8) ! 
19
 Ib id , for a detailed discussion of the quest ion. 
For re fus ing of the very high dat ing of the Varna 
cemetery , see also M. K O R F M A N N : E i n e weibliche 
Gottheit in der Frühbronzeze i t Anatol iens . l'A 54, 
1 9 7 9 , P . 1 9 5 ; H . - J . W E I S S H A A R : V a r n a und die 
ägäische Bronzezeit . A K o r r 1 2 ( 1 9 8 2 ) p . 3 2 5 . 
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technical prehistory. To argue, as does Renfrew, for the "independent» invention of metallurgy on 
the Danube is to open the way for claims of independent invention all along the paths of the 
diffusion of early urban technology f rom I ran to China in the Kast, and the Danube to Spain and 
England in the West. . . . If this total web of institutional growth" — i.e. the process of urbaniza-
tion — "with its complex underlying technologies happened twice in the history of the Northern 
Hemisphere, the evidence is still lacking to prove it ."2 0 
This article was already in the press in its present form when new finds of the f i rs t impor 
tance came to light. It is clear that this new evidence revealed is so far-reaching in its consequences 
for Aegean and SE European prehistoric chronology tha t it must be incorporated into this article 
as a postscript . 
1. A few years ago a small gold hoard containing six more-or-less crumpled pieces has 
turned up in a private collection and i t was subsequently given to the National Museum of Thes-
salonike, Greece.21 The to ta l weight is cca 35 grams. The site lies in the territory of the small 
village Aravissos, near Yannitsa, on the northwestern pa r t of the Macedonian Plain. The hoard 
was found during ploughing in 1955 and it probably comes from an Early Bronze Age grave. 
Besides a plain ring (Fi<j. 1 : 4 ) and two undecorated oval plaques with rounded ends, each pierced 
one or twice (Fig. 1: 5—б),22 the most impor tan t part of the hoard are the three tabbed pendants 
with small suspension perforations and larger central holes (Fig. 1: 1—3). The upper pa r t of one 
of them is broken off, and the cut marks along the irregular line appear to be recent (Fig. 1: 3). 
While the large central holes of the two intact pendants make the lower par t of them circular or 
oval rings, the third piece was perforated near the centre with a small hole. All six objects were 
apparently cut out in their basic form f rom plain gold foil. 
Keeping in mind the rich body of comparative materials, there can be no doubt t h a t the 
Aravissos pendants belong to the type circle of pendants widely distributed throughout the Car-
pathian Basin, the Eastern Balkans, the Aegean, and Western and Northern Anatolia in the 
Copper, and in the la t ter territories, in the contemporary Early Bronze Age II—III . 2 3 In this 
respect, pendants 1-2 come closest to the piece from Daneva Mogila, near Sofronievo, Bulgaria 
(Fig. 1: 7).24 According to the kind information of Dr. Grammenos, a similar gold pendant is now 
kept in the Volos Museum, which in all probability comes from a site in the close neighbourhood, 
however unrecorded as yet . This fact perfectly coincides with the presence of a clay copy of our 
gold pendan t type in the earliest Rachmani (i.e. E H I) level of the Pevkakia Mound ( Fig. 1: 8).23 
2. During the last campaigns of the Ikiztepe-Bafra excavations (near to the southern shore 
of the Black Sea), several types of essentially similar pendants, made of gold, lead and possibly 
stome came to light from graves of the Е В А I I and I I I periods. Only very sporadic information 
2(1
 T . W K R T I M E : H O W meta l lu rgy began: a s t u d y in a Copper Age prince). Bp . 1 9 8 5 , in press, a n d also 
diffusion and mult iple innova t ion . Actes d u V I I I e J . MAKKAY: Archaeological examples of gold-masked 
Congrès In t e rna t i ona l des Sciences Préhis tor iques et s t a tue a n d mace. Oriental ia, Roma , in press. See also 
Protohis tor iques , Beograd 1971. T. 2, Beograd 1973, note 17, and the compara t ive table , No. C(i ! 
pp. 4 8 2 , 4 8 5 — 4 8 6 , 4 9 1 . 23 Fo r a general su rvey see M A K K A Y ( 1 9 7 6 ) and 
21
 I a m ve ry indebted t o dr. D. Grammenos, (1984)! 
keeper of t h e Thessalonikc Nat ional Museum for his 24 B. NTKOI.OV: Sofronievo. Vraca 1971, p . 8, 
fr iendly in fo rmat ions a b o u t these f inds a n d for his Fig. 6. 
generous permiss ion to r ep roduce here th i s mater ia l . 25 H . - J . WEISSHAAR: Ausgrabungen auf (1er Pev-
The Aravissos gold hoard h a s recently been publ i shed kakia-Magula und der Beginn der F r ü h e n Bronzezei t 
with his Doctora l Disser ta t ion: Neoli thikés E reynés in Griechenland. A r c h K o r r 9 : 4 (1979) p . 387, Abb. 
steil K e n t r i k é kai Anatoiké Makedonia. Thessa lonikc 2, 6. A fu r the r , unpubl ished meta l (bronze or silver?) 
1984, pp . 148 —149, PI. 56, 1—6. p e n d a n t of similar t ype was found in t h e Е В А I I 
22
 The closest parallels t o these gold p l a q u e s are cemetery of Marathon-Tsepi , now exhibi ted in the 
in the Copper Age Tiszaszőlős — Mojgrád hoard . Mara thon Museum. Fo r t he excavat ions, see t he re-
They p r o b a b l y served as moun t ings on w o o d e n han- po r t s by S P . MARINATOS in AAA 3 (1970), p p . 154 — 
d l e s o f t w o ceremonial sceptres . See J . MAKKAY: A ti- 155 a n d 349—350. 
szaszőlősi kincs (The Tiszaszőlős t reasure . Search for 
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Fig . 2: l a—d: Е В А vessel in a p r i v a t e collection f r o m Anatolia (af ter H ö c k m a n n ) ; 2- 3: the Sardis area ( a f te r 
W a l d b a u m ) ; 4: the Trabzon h o a r d s (af ter Rudo lph) ; 5: Poliochni (af ter Bcrnabö-Brea) ; 6: Alaca Höyuk, 
g r a v e M. A. (after Kosay ) ; Copper Age gold p e n d a n t s of unknown provenience (courtesy of the H u n g a r i a n 
National Museum, Budapes t ) ; 7: îk iz tepe, schemat ic drawing 
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has been published until now, with some hints for relationships to the pendants of the Trabzon 
hoards and the Varna cemetery.26 The ikiztepe pieces are of specific interest for their exact dating 
by sealed context and typological similarities to pendants from the wide distribution terri tory of 
the earliest gold finds of the Balkans and the Carpathian Basin. One piece ( Fig. 2: 10) has its 
closest parallel in a pendan t of the Hungarian National Museum (Fig. 2: S).27 This, and other 
similarities make it sure t h a t the gold pendants of the Carpathian Basin, the Gumelnita culture — 
including the Varna cemetery —, and also the Thessalian and Macedonian pieces can be dated to 
the same time, contemporary with the Anatolian E BA1I and 111 periods. Given the wide geograph-
ical distribution of this ar tefact , it would appear t h a t beside common "internat ional" types 
there were also indigenous forms characteristic of local workshops. Pieces from Varna and Anatolia, 
for example, differ from pendants found in the Carpathian Basin in tha t pairs of repoussé bosses 
below the suspension holes are lacking. 
3. The new finds f rom Trabzon and ikiztepe help to date and interpret three gold objects 
which were allegedly found in a grave in the Sardis urea before 1899,28 and are presently kept in the 
Louvre. One piece (Fig. 2: 2) has a good parallel in the 'Trabzon hoards (Fig. 2: 5),29 while 
a plate of trapezoidal shape with rounded corners ( Fig. 2: 3) may be compared both in its shape 
and decoration to a longer bu t essentially similar plaque of grave M. A. from Alaca Hűtjük ( Fig. 
2: 6).30 These similarities help to date the Sardis pieces to the EBA 11 or I I I phases. 
4. A hole mouthed globular jar of unknown provenience, evidently of Anatolian origin 
has recently been published by 0 . Höckmann (Fig. 2: la, d). I t has a decoration on its shoulder 
executed in relief (Fig. 2: lb, c). Although the type does not provide a secure chronological po-
sition, Höckmann is right in dating it as stylistically belonging to the Yor tan series.31 The small 
figure in relief represents a f l a t circular ring with tab, where the t ab widens towards the upper 
part , with a cross-bar on the top. As Höckmann has pointed out, this type can be convincingly 
related to pendants from Sardis (Fig. 2: 2), Ikiztepe (pendant on our Fig. I I , 10, or a fu r ther piece 
unpublished as yet), and f inal ly to a silver pendant from Poliochni, phase red (Fig. 2: 5).32 
We submit therefore, tha t the dat ing and geographical distribution of these new pendants 
can be harmonized satisfactorily with the historical analyses we have presented above. The broad 
distribution of these pendan t types suggests a continent wide system of exchange of ideas and 
goods developed in accordance with overseas trade and connections with specialization in metal-
lurgy. There is quite a high degree of uniformity and similarity between these finds which suggest 
contemporaneity (within t he wider limits of a few decades or even a century) and they may have 
been manufactured and t raded from relatively few centres in each area. At this moment none of 
the pendants from securely datable contexts can be da ted before the ETh I and the Е В А I I in 
26
 The lec ture of Under Bilgi presented a t t h e Sym-
posium of E x c a v a t o r s in I s t a n b u l in 1983. Cf. Т. С. 
K ü l t ü r vo T u r i z m Bakanligi, E s k i Eserler ve Müzeler 
Genel Müdür lügü (publisher): V. Kazi Sonu<,4ari 
Toplantisi , I s t anbu l 2 3 — 2 7 Mayis 1 9 8 3 (appeared in 
1 9 8 4 ) , p. 8 8 , t h e piece is n o t i l lustrated. M. J . M E L -
L I N K : Archaeology in Asia Minor . A J A 8 8 : 4 ( 1 9 8 4 ) p . 
445. The Anato l ian Civilisations. Exhibi t ion Cata-
logue, I s tanbul 1983, vol. I . Prehis tor ic (Hi t t i te )Ear ly 
I r o n Age. E d . b y Ferit E d g ü . I s t anbu l 1983, p . 118, 
N o . A . 2 6 5 . J . Y A K A R : R e g i o n a l a n d L o c a l S c h o o l s o f 
Metalwork in Ea r ly Bronze Age Anatolia. AS t . 34 
( 1 9 8 4 ) p. 6 5 a n d the Bib l iography . O . H Ö C K M A N N : 
F r ü h e Funde a u s Anatolien im Museum Altenessen, 
Essen, u n d in Pr ivatbesi tz . J R G Z M 31 ( 1 9 8 4 ) p. 1 3 5 , 
note 235. For a repor t of t h e Ik iz tepe grave f inds see 
V . B A H A D I R A L K I M : Einige charakter is t i sche Metall-
f u n d e von Ik iz tepe . In Be i t r äge zur Al t e r tumskunde 
Kleinasiens. Fes tschr i f t f ü r K u r t Bittel . Ed . by R . M. 
Boehmer a n d H . H a u p t m a n n . Mainz 1983, pp . 29—42. 
A word of g ra t i tude is offered here to Miss M. J . Mel-
link w h o called my a t t en t ion to some relevant sources. 
27
 H u n g a r i a n Nat ional Museum, Inv . no. 30. 1878. 
S e e P . P A T A Y ( 1 9 5 8 ) p . 3 9 , P l . X V I , 10 — 1 2 . 
28
 J . C. WALDBAUM: Meta lwork f rom Sardis: the 
f inds t h r o u g h 1974. Cambridge Mass. — London 1983, 
pp. 151—152, PI. 58, 997—999. 
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 R U D O L P H (1978) Fig. 7, 12, and Fig. 8, 12. 
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 H . Z. KOSAY: Alaca Hoyük Haf r iya t i , 1936 
Anka ra 1938, Pl . LXXXI11' , 53—56 a n d PI. 
L X X X V I I , 53—56. 
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 H Ö C K M A N N o p . c i t . 2 3 5 . 
3 2
 B E R N A B Ö - B R E A , o p . c i t . p p . 3 7 6 a n d 6 5 9 , P i s 
C L X X , 3 a n d C L X X V I I , 25. H ö c k m a n n refers to a 
piece i l lus t ra ted on Pl. C L X X V I I , 28, which is dif-
ferent bo th in its shape and mater ia l (bronze). 
Acta Archaeologica Academiac Scicntiarum Hungaricae 37,1085 
12 J . MAKKAY 
Anatolia, or before the contemporary Tiszapolgár 11 phase. There appears to be a single exception 
from this general 'rule': the Varna cemetery with its dating of one and a half millennia before this 
horizon. I t is clear tha t these new results cannot be f i t ted into the generally accepted framework 
of the calibrated radiocarbon chronology of the Varna cemetery. 'Such antagonism is natural ly 
stimulated when archaeologists . . . are addressing themselves to the same groups of . . . f inds 
. . . with totally different accounts not merely of the historical conclusions bu t of the evidence 
itself. It may well be tha t each side has a par t of the t ru th and tha t progress towards full t ru th will 
be hastened by exchanges even in the heated form known as controversy.'33 Here, however, the 
two conflicting statements of fact cannot be reconciled. The catastrophic implications for the super 
high radiocarbon chronology of the Varna cemetery need no more emphasizing. "Non opus est 
verbis, crédité rebus!" 
33
 L. R . PALMER: Mycenaeans a n d Minoans. London 1965, p. '288. 
Acta Archaeologica Academiae Scicntiarum Hungaricae37,1085 
L. K Á K O S Y - E . GAÁL 
FIRST PRELIMINARY REPORT ON THE HUNGARIAN EXCAVATION 
IN THEBES-WEST, TOMB 32 
I. T H E P R O G R E S S OF T H E W O R K D U R I N G T H E FIRST SEASON (1983) 
The Expedit ion of the Eötvös Loránd University in Budapest and the Hungarian Media 
Bureau worked a t Thebes-West in tomb no. 32 from November 6, 1983 to December 11, 1983. 
Thestaff members were László Kákosv (Field-director, Eötvös Loránd University), Ernő Gaál (Eötvös 
Loránd University) and Zoltán Fábián (Museum of Fine Arts , Budapest). The Egyptian Antiquities 
Organization was represented by Mr. Talaat Abd el-Aziz, Inspector of Antiquities for Gurna. 
Tomb 32 was built for one of the impor tan t personalities at Thebes, Djehutimes (Dhwtj-ms) 
who was active under Ramesses II . This da te for the tomb, already suggested in PM l 1 , can be 
verified on the one hand by the adjacent TT 183 (Nb-Swmnw) provided with cartouches of this king 
and decorated in a style very similar to TT 32, and by a pair of part ly damaged cartouches in 
Room I of TT 32 on the other. Rc-ms.sw being intact, the reading Wsr-M3c .t-Rc [Stpn R c ] is prac-
tically certain. 
Djehutimes, although not belonging to the highest court dignitaries, had an impor tant 
position within the Theban aristocracy. He bore the titles "Royal Scribe, Great Steward of Amun 
(imy-r pr wr n Imn), Overseer of the Granaries of Amun, Overseer of the Fields of the Lord of the 
Two Lands, Governor of I w n j t (Esna)". This list of titles is to be seen on the roof of the under-
ground burial chamber (in other inscriptions only some of t hem are mentioned). He is also said to 
have been "Overseer of the Granaries of Upper and Lower E g y p t " (Room II). His wife was Isis 
(3s.t), "Chantressof Amun", his father "Overseer of the Fields of the Lord of the Two Lands, Amen-
mose (Imn-ms)". 
The season's effort was first of all devoted to the clearance of the Entrance Hall (Room I) 
largely filled with debris. The average height of the redim was about 1—1,5 m, in section I/c how-
ever, i t reached the ceiling. 
The progress of our work came to be seriously endangered when we have reached the west-
ern pa r t of Room I (I/c). I t tu rned out tha t there was a hole in the ceiling, obviously made by tomb 
robbers before the Ptolemaic-Roman Period (see below). When our workers s tar ted to remove the 
debris here, a flow of rubble began to pour down from above. Despite the consolidating efforts, 
this disaster repeated itself several times until , finally, a steel-plate supported by an iron bar could 
be set in into the damaged pa r t of the roof. We are very grateful to the Inspectorate of Gurna, and 
first of all to Chief Inspector Mohammed Nasr who sent a technician specialized in such problems. 
Without his help the expedition ought to have stopped the work in this p a r t of Room I. 
Notwithstanding this t rouble and other difficulties, the clearance of Room I could be com-
pleted and the f i rs t section of Room IL was cleared too. Both of them were decorated with scenes, 
par t ly in sunk relief, partly painted. Most of the pictures displayed high art ist ic qualities and an 
excellent craftsmanship. (On their subjects cf. PM, to be completed by our forthcoming Second 
Preliminary Report . ) While in Room I the major i ty of the decorations were covered with a dark 
1
 P M I2 49. f. 
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layer of soot, in Room I I it was dus t which overlaid the painted walls. The si tuat ion was completely 
different in the western portion of Room I (I/c). Here the walls were protected by a high heaiJ of 
debris which has remained almost undisturbed since the Ant iqui ty , and we had the pleasant sur-
prise to see the original splendid colours in numerous scenes coming to light. 
The clearance revealed a secondary use of Room I, as a number of intrusive burials have 
been recovered in the lower s t ra ta of the debris. In one case (burial 6) the m u m m y was complete 
and the wrappings were for the most par t on their original place. A hole in t he forehead was prob-
ably caused by the tomb robbers. Other mummies, on the other hand, were badly mutilated. The 
late burials were plundered at least on one occasion but, more likely, this was repeated several 
times. The coffins were smashed into small pieces, the cartonnages stripped off and thrown all over 
the room just like the other objects of the funerary equipment. This means t h a t many of the finds 
were not in their original archaeological context . 
In burial 6 t he male m u m m y was in prone position. A nice mask found in the neighbour-
hood may have belonged to it, although its feminine character makes the identification rather 
doubtful . Apart f rom some f ragments of the coffin, two hlue-glazed shabtis, an udjat-eye and a 
fragment of another amulet (representing a Horus-son) were recovered nearby. On one of the 
shabtis the commencement of a name could be read (VVsjr T . . .). A cartonnage with the repre-
sentation of a woman adoring a dei ty was obviously in a secondary position and was not pa r t of the 
burial. A funerary cone and scraps of papyrus with hieratic tex ts (Book of the Dead) may have in 
turn belonged to it . 
Another burial (no 7) was si tuated in the doorway passage between Room I and I I . The 
mummy was surrounded on three sides with t he remains of a low mud brick wall. A f ragment of a 
shabti, a part of a canopic jar, cartonnages, f ragments of a Greek amphora and parts of funerary 
cones lied scattered around the mummy. 
There was a third burial where the original grouping of the objects could be grasped to a 
certain extent (Room I, section I /a , burial 3). The mummy had been destroyed; the tibia was found 
beside the skull. I t is worth not ing tha t a piece of wood in the form of a stick was fixed to the 
tibia under the mummv wrapping although there were no signs of a f racture . A detached femur 
was also found nearby. The f ragments of hieratic Book of the Dead papyri , a blue-glazed shabti, 
two damaged vases in the form of calix, a foot of another vase as well as several sherds (one red 
ware with two black lines) were probably par t s of the tomb equipment. A small cup with two tiny 
handles was also recovered here. In one of the handles a bit of a string remained preserved. The 
mummv was most probably surrounded with mud bricks. 
A burial (no 5) in Room I (I/b) was f r amed by irregular limestone blocks. The body, with 
traces of mummification, was complete but in deteriorated condition. The skull was placed between 
the legs. 
A mummy was cut by the rebuilt Pillar B. A Greek lamp belonged to this burial. Next to it 
a mummy of a child was found placed on a fr inged linen shroud. Under i t a s ta tue f ragment and 
the head of a ter racot ta s ta tue t te came to light. 
Several pa r t s of mummies were laid wi thout any visible archeological context in the upper 
s t ra ta of the debris. 
The excavation also yielded a number of stray objects in Room I and at the entrance of 
Room II. No connection whatever could he established between them and the intrusive burials, 
although the great major i ty of these objects is to be dated to the Late Period and the Ptolemaic and 
Roman periods. 
Some of them will be mentioned in the preliminary list of the impor tan t finds. A complete 
description is impossible before the restoration of the papyri , the cartonnages, the shabtis and the 
pot tery. 
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However, the importance of two finds should he stressed here. A basalt s ta tue representing 
a scribe was discovered in Room 11. The head and the lower pa r t of the body was missing. I t was 
a surprise to see tha t it bore on his right arm and on the chest the two cartouches of Amenhotep 
III . A scribe's palet te was placed on the left shoulder. The s tudy of the iconographie details has 
led to the conclusion tha t the s ta tue was most probably a representation of Amenhotep, Son of 
Hapu.2 The problem remains to be solved, how this s ta tue came into a later tomb. In our view two 
possibilities can be reckoned with: 
1) The owner of the tomb had a high respect for the famous sage, and wanted to have a 
s ta tue of him in his tomb. Amenhotep very early became a k ind of saint and his statues in the 
temple of Karnak were thought to have been intercessors between the believers and Amun. 
2) I t was brought into the tomb of Djehut imes by tomb robbers and left there for some 
unknown reasons. At any rate, this must have occurred at an early date, probably before the 
Coptic Period, since the s ta tue was found in a low layer of the rubble. 
Another remarkable object came to light f rom the lowest s t ra tum of the rubble in the 
western par t of Room I (I/c). I t is a damaged wooden stela bearing painted representations in three 
registers and a text of seven lines below. In the top register Upuau t is shown below the winged sun 
disk. The other Upuau t is lost. The second register contains the representation of the sun-boat. 
In the third three gods are preserved: Horus, son of Osiris, Ha tho r and Anubis. The text is a Göt-
terdekret (wd ntr) .3 In decrees of this kind it is Amun and other gods who order Osiris and the spir-
its of the netherworld to care for the unhindered access of the deceased into the world beyond. 
According to the preliminary s tudy of the piece it was made on behalf of a woman whose name ends 
with . . . rr.t. Her father was the "Royal Scribe of Amun, Mn-p(3)-hb." 
1Г. W O R K I N G L I S T O F T H E MOST I M P O R T A N T F I N D S 
The debris in Room I and Room I I proved to be rich in finds. Most of them belonged to 
the intrusive burials but there were some pieces which could be dated to the Ramesside Period 
(Dyn. XIX— XX). After the first season the finds were left in the magazines installed in the tomb. 
1. Ostracon. Six lines of a hieratic text . Limestone, h: 22 cm, w: 16 cm. Room I I . 
2. Ostracon. Three lines of a hieratic text . Pot tery , h: 5,5 cm, w: 6 cm. Room I. 
3. Ostracon. Three lines of a hieratic text . Pot tery , h: 12,9 cm, w: 7,5 cm. Room I. 
4. Ostracon. Six lines of a faint hieratic text . Po t te ry , h: 16,4 cm, w: 10 cm. Room I. 
5. Ostracon. Five lines of a badly preserved hieratic text . Pot tery , h: 11 cm, w: 10 cm. Room I I . 
6. Ostracon. Nine lines of a demotic text . Pot tery , h : 9,5 cm, w: 7,5 cm. Room I. (Fig. 3) 
7. Mummy-label with demotic inscription. Five lines. Wood. Rectangular with pointed perforated 
top, h: 10,1 cm, w: 2,7 cm. Room I. 
8. Fragment of a s ta tue of a scribe with cartouches of Amenhotep I I I . Head and lower pa r t of 
the body missing. Basalt, h: 41 cm. Room II . (On the interpretat ion see above.) 
9. Fragment of a kneeling s ta tue of Djehutimes. On the back pillar titles and name of Djehutimes. 
Limestone, h: 31 cm. Room I. 
10. Pseudo-canopic jar made of one piece of stone. Limestone, h: 26 cm. Room I. 
11. Female head. Terracotta , h: 8,9 cm. Room I. 
12. Fragment of a ba figure, lower pa r t of the body missing. The face has a feminine character. 
Surface black, due to fire. Wood, h: 9 cm. Room I . 
13. Sta tuet te of an akhom. Traces of painting. Wood, h: 4,1 cm, w: 7,7 cm. Room I. 
14. Mummy mask. Red painted. Forehead damaged. Cartonnage, h: 18 cm, w: 13 cm. Room I. 
2
 W I L D U N G 1 9 7 7 . 3 L Ä H I 6 7 5 — 6 7 7 ( G ö t t e r d e k r e t , E . OTTO). 
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15. Fragments of a mummy cartonnage, painted. 
16. Shabtis. The exact number of the pieces, a par t of which were found in broken condition, cannot 
be given before restoration. 
17. Funerary cones, some exemplars with seal impressions. For the quant i ty see 16. 
18. Fragments from the Book of the Dead, papyrus. 
19. Fragments of a wooden stela with the tex t of a Götterdekret, h: 50,5 cm, w: 16,5 cm. Room J. 
20. Mummies and parts of mummies (ten adults and three children). 
III . A R C H I T E C T U R A L D E S C R I P T I O N O F RO O M I A N D If 
TT 32 belongs to the large group of the so-called T-shaped pr iva te tombs, common during 
the New Kingdom in Thebes (Fig. 1-2). 
Room I 
Two pillars and two pilasters divide the room into two naves. Pilaster A joining the eastern 
wall and pillar R had been destroyed, only their stumps are visible at the ceiling where the pillars 
joined the pillar-wide and approximately 1,25 m thick architrave. 
On the floor, where Pilaster A and Pillar В originally stood, there are two base-like struc-
tures, built of dark grey sun dried bricks. Their present height is about 55—60 cm, their basis is 
smaller than tha t of the original stone pi liars. The brick constructions are narrower by about 16 cm 
than the original pillars. As noted above, the brick Pillar В had cut burial no. 4 to which a Greek 
lamp also belonged. This suggests that the original pillar had collapsed or had been destroyed about 
Fig. 1. T y p of the T-shaped p r iva te t o m b 
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t he end of the R o m a n period. Pi laster A, made of brick, again cut through a burial, a t the north-
western corner of which a skull was found. 
A comparison of the measures and a s tudy of the material of the bricks is to be completed 
dur ing the next seasons. They obviously originate in different ages. In the tunnel and also in Room I 
sealed bricks bearing the name of Djehutimes were found. The bricks for the secondary pillars were 
probably exploited f rom the late burials in Room I. 
The stone Pillar С and Pilaster D are ra ther well-preserved, although the south-western 
corner of С is badlv damaged. A brick structure of two rectangular walls was discovered in the south-
western corner of Room I (I/c). These walls were obviously constructed af ter the roof had been 
damaged by tomb robbers. Their aim was to s top the flow of the debris, which came in through 
the hole, and to preserve the other par ts of Room I. Since the lower s t rata in this corner did not 
contain burials, the structure may have been built before the Ptolemaic Period. Between Pilaster 
D and Pillar С there was a small vaul t (about 0,3 m) built of brick, under which par t s of a painted 
coffin and the Götterdekret was found. 
2* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hunyaricae 37,1985 
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Fig. 3. Thebes-West , ostraoon with demot ic t ex t f rom the R o o m I 
F ig . 4. Thebes-West , Tomb 32, R o o m I 
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The longer sides of Pilaster D are 108 and 111 cm, the free short side 98 cm. The four sides 
of Pillar С are 119, 112, 94, 88 cm. This shows that the pillars were slightly asymmetrical in their 
shape. The late brick pillars were more regular as regards their measures: Pilaster A 101 X71 cm, 
Pillar В 101,5, 100, 71, 70 cm. 
Room 1 {Fig. 4) displays a slightly irregular shape. I ts length is 9,36 m at the southern 
nave (Fig. 5) (at the original entrance) and 9,12 m at the northern. The width at the eastern side is 
4,49 m and 4,58 at the western wall. The southern nave has a horizontal ceiling, while in the north-
ern nave a vault was built. The height is 2,50 m at the southern nave and 2,90 m at the northern, 
at the middle of the arch. In the middle section of the nave the vault is higher by 25 cm. This gave 
room for a cavetto cornice which decorates the doorway leading to Room II. 
At the western end of the nor thern nave there is a small pit leading into two rectangular 
rooms under the floor and going beyond the western wall of Room I. The smaller room is 1,70 X 0,80 
m, the bigger one is 2 x 1 , 5 m. Their average height is 0,8 m. 
Room II 
On the northern wall of Room 1 there is a doorway of 1 m which widens out to 1,5 nr. The 
length of Room II is 11 m, the width is 2,6 m. The roof is vaulted, its height is 2,6 m. On the long 
walls there are corbels at the height of 2,24 m which reduce the width of the room. At the northern 
end there is a 1,2 m wide vaulted doorway leading to Room III . Near the entrance f rom Room I 
there is a shaf t with a room on its northern side which is only part ly cleaned. We have not yet 
reached the bot tom of this shaft . 
IV. O T H E R P A R T S OF T H E TOMB 
Although the at tention of the Mission was focussed on Rooms 1 and II, several short sur-
veys were made to explore the rear par t of the upper section and also the underground chambers of 
the tomb. Behind Room I I there is a half destroyed chamber (Room III) . I t was presumably in-
tended to contain the statues of the deceased and his wife. The ceiling was destroyed by a passage 
rudely hewn out and leading to tomb 183. It was most likely the work of t o m b robbers who entered 
Room 111 from above. From Room III one can enter to the left a small vaul ted chamber with un-
finished painted decoration (Room IV). In one of the inscriptions there is a name reading «the 
Scribe of the House of the Life, Hc-m-Ip.t» who may have been a member of the Djehutimes-
family. From Room IV there is access to the north into a passage, resembling a tunnel (length 
about 56 m), sloping at first steeply and making a full circle downstairs like a spiral; fu r the r down 
it continues in a gently sloping passage which leads into a room. On the ceiling and the wall of the 
first section of the spiral passage, covered with a very high layer of debris, eight hieratic graffiti 
were discovered. The incised name of the I tal ian collector and adventurer Lebolo is to be seen on 
the roof. 
There was a side-branch of at least two rooms and a shaf t found on the left side of the pas-
sage. The rooms are decorated but they seem to have been left unfinished. No investigations were 
made here as yet. The lower side-rooms of the sloping tunnel are also unexplored. In the room which 
consti tutes the end of the tunnel there is a wide shaft with a group of rooms at its bot tom. One 
of them proved to be the burial chamber of Djehutimes and his wife. The bottoms of two pink 
granite sarcophagi are standing here. The rock is covered with white stucco provided with in-
scriptions. The side walls in which niches are hollowed out , obviously for statues, are badly da-
maged but , for tunate ly enough, the inscription on the ceiling, containing the name and the titles 
of Djehut imes and his wife as well as tha t of the father, has remained in tact . 
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Fig. о. Thebes-West , T o m b 32, R o o m I. Wal l decoration 
The aim of the underground surveys was to gain an idea of the real size of the tomb and to 
find the burial chamber. The clearance of this section has not been started as yet . 
I t has tu rned out tha t the tomb had a rather complicated structure. 
The rooms were si tuated on several different levels of height, the deepest point being the 
burial chamber. 
V. T H E H I S T O R Y OF T H E T O M B 
The main pa r t s of the t omb , i.e. the T-shaped entrance section (Rooms I, II), the passage 
and the burial chamber were most probably accomplished under Harnesses I I . At any rate, the 
building of the t o m b was begun under his reign. No chronological proof has been found as yet on 
the side-chambers. 
The tomb had remained intact only for a short time. As recorded in the Papyrus Abbot t 
all tombs of the nobles were found plundered by a commission under Ramesses I X : «These are the 
tombs and sepulchres in which t he nobles, the . . ., the Theban women, and the people of the land 
rest, on the west of the city; it was found tha t the thieves had broken into them all, tha t they had 
pulled out their occupants f rom their coverings and coffins, they [the occupants] being thrown 
upon the ground and they had stolen their articles of house-furniture, which had been given them 
together with the gold, the silver, and the ornaments which were in their coverings.»4 
4
 Translat ion of Breasted (BAR IV. §. 521). 
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There is evidence of a first re-use of Room I under Dyn X X I : e.g. the viscers of one of the 
mummies were apparent ly replaced; and the scraps of papyri and the f ragments of coffins are aiso 
ascribable to this period. However, all these require fur ther investigation. On the other hand it is 
absolutely certain t ha t Room I was a common burial place during the Ptolemaic (Fig. 6) and 
Roman Period. Since all the bodies found in the tomb, with the exception of a skull, were mummi-
fied in ancient Egypt ian manner, it can safely be inferred tha t as f rom the Coptic Period the people 
of this area had ceased to deposit their deceased relatives into tomb 32. 
During the Middle Ages, probably right up to the eighteenth or nineteenth centuries, 
Room I served as a dwelling-place. The debris of this late occupation was separated from the 
rubble of the previous use by a hard s tamped layer in the form of a pavement . In all probability 
the inhabitants were ignorant of the fact tha t they were living above mummies. The black layer 
of soot on most of the reliefs in I/a— b i sdue to thef i rep lacesof th i s period. Earthenware plates used 
for baking bread, a hen-coop in the form of a big pot with a hole on one side, ter racot ta pipe-bowls 
as well as some sherds of green-glazed Arabic ceramics are the most impor tant finds from this 
period. 
However, the occupation did not extend over the whole ground of Room I. As indicated 
above, in I/c a high accumulation of the redim consti tuted a firm protection for the pictures and 
their colours. A high mud brick wall was built in this pa r t of the hall to prevent the mound of debris 
from flowing for th into other par t s of the room. 
Around 1818—1820 the tomb was visited by Antonio Lebolo whose name has been dis-
covered in the passage down. The visit and the finds taken away by him from the tomb will be 
t reated in another paper. 
The twentieth century also left its traces. Scraps of Italian and English newspapers, cigaret-
boxes and even a coin of Sultan Husein Kam il (1914—1917) have been found. 
Due to recent plundering activities new cases of vandalism are also to be reckoned with. 
Some parts of the reliefs, among others the face of Djehutimes, were sawn awav by tomb robbers. 
An inscrijition with pencil «Zakaria 1948» on one of the mutilated surfaces yields the ter minus ante 
Fig. 6. Thebes-West , T o m b 32. P to lemaic p o t t e r y 
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quem. As indicated in an article of the late Labib Habachi, the same sort of destruction took place 
in the tomb of Kheruef around 1941.5 Zakaria (Ghoneim) was the inspector in Gurna, who some 
years la ter discovered the unfinished pyramid of Sekhemhet at Saqqära. The note was in all prob-
ability made during an inspection tour in the tomb. The date of the blocking of the original 
entrance we could not settle as yet. I t is not at all unlikely tha t it was made in the early tens to 
protect the tomb f rom fur ther plundering. The present modern door is si tuated between tomb 183 
and 32. 
Finally we would like to express our indebtedness to Dr. Ahmed Kadry, President of the 
Egyptian Antiquities Organization for giving us permission to begin the work. We are also very 
grateful to Mr. Mohammed Saghir, Director of Antiquities in Upper Egypt, Mr. Mohammed Nasr, 
Chief Inspector in Gurna and to our Inspector Mr. Talaat Abd el-Aziz for their precious assistance 
Dr. Nabil Swelim most kindly helped us in taking photos. 
The mission was sponsored by the Hungarian Media publicity bureau and by the Innova-
tion Funds of the Hungarian National Bank. A contribution was provided by MALEV Hungarian 
Airlines and a number of other companies and firms. We highly appreciate their suppor t . 
In our view it is justified to speak of a promising first season. At any rate, this was just 
the beginning, the bulk of the work remains to be done for the forthcoming campaigns. 
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NEUE SPÄTBRONZEZEITLICHE SCHWERTFUNDE AUS NORDUNGARN 
Der größte Teil der spätbronzezeitlichen Schwerter nordungarischen Ursprungs sind bereits 
in der Fachli teratur bekannt . 1 In den letzten Jahren kamen neuere Schwerter im Komitat Borsod-
Abaúj-Zemplén zutage, die in die Sammlung des Herman Ottó Museums zu Miskolc gelangten. 
Mit der Veröffentlichung dieser Schwerter möchte ich die Anzahl der aus dieser Gegend 
stammenden und publizierten Schwertfunde bereichern. 
1. Griffzungenschwert aus Bronze (Abb. 1.1. ; Abb. 7.1.) Hervorgekommen 1975, nördlich von der 
Ortschaft Mályi, neben der Ziegelfabrik, bei der Grundbauarbei ten des Maschinenmagazins des 
Unternehmens A G R O K F R , in der Tiefe von 2,5 m. Das Nordungarische Industrielle Unternehmen 
fü r Bauwesen führ te die Bauarbeiten aus, die Arbeiter des Unternehmens behaupteten, daß hier 
keine anderen archäologischen Gegenstände zum Vorschein kamen. Das Schwert verkrümmte sich 
und brach entzwei, als es ins Tageslicht kam. 
Länge: 65,8 cm. Auf der Griffzunge hat es keine Nietlöcher. Die Schulter ist halbkreisförmig, darauf 
sind je zwei Nietlöcher sichtbar, in dem einen ist auch der Niet aufzufinden. Inv . Nr. : 76.11.1. 
2. Griffzungenschwert aus Bronze (Abb. 1.2. ; Abb. 7.2.) Es wurde 1983 ins Museum gebracht und 
zum Ankauf angeboten, obzwar dieses Schwert schon früher in Nyékládháza in der Schottelgrube 
Nr. 3. hervorgekommen war.2 Auf der Griffzunge sind drei Löcher, die Schulter ist abfallend, darauf 
je zwei Löcher. Die Klingenränder verlaufen parallel, die Klinge verengert sich allmählich. Gutge-
halten. Länge: 43,5 cm. Inv. Nr.: 83.32.1. 
Das Schwert von Mályi (Abb. 1.1.) gehört dem Typ Sprochkoff I/a an.3 Diese Form ist auch 
un te r den Schwertfunden von Nord- und Mitteleuropa wohlbekannt. In Ungarn wurden Schwer-
ter von diesem Typ auf den folgenden Fundorten gefunden: Ácsteszér, Balaton, Budapest-Nagy-
té ténv, Endrőd, Érd, Lábatlan-Piszke, Nagykanizsa, Szőny, Zamárdi.4 
All diese sind Streufunde, so kann man sie nur indirekt datieren. Nach der Meinung von 
A. Mozsolics könnten sie dem Zeitalter des Depothorizontes von Forró (Reinecke ВС) entspre-
chen.5 Die mitteleuropäischen Schwerter dieses Typs sind im wesentlichen in dieselbe Periode, also 
in die späte Hügelgräberzeit datiert." Aus den von den obenerwähnten jüngeren Fundverbänden 
sind nur die späteren Varianten der Schwerter vom Typ I/a bekannt wie z. B. das eine Schwert des 
ersten Fundes von Bükkaranyos (Aranyos) in Nordungarn.7 
1
 H A M P E L 1 0 1 — 1 0 2 , 1 6 7 , 2 1 6 — 2 1 7 . Taf . Zsuj ta , 
For ró , Aranyos (heute Bükkaranyos ) ; MÜLLER-КАИРЕ 
( 1 0 6 1 ) Bódvaszilas, Cserépfalu, Ede lény , Miskolc, 
Szihalom, Tiszakarád; K E M E N C Z E I ( 1 0 6 5 ) 1 8 , 2 1 . Taf. 
F inke , Sárospatak; D E R S . ( 1 0 6 6 ) 1 , 1 2 , 1 9 , 2 0 , 2 1 . Taf. 
B ü k k a r a n y o s II, Hejősza lonta , Diósgyőr, Nyéklád-
háza , Sajószentpéter , E rdőbénye , Szihalom; K E M E N -
CZEI ( 1 9 6 8 ) 3 0 . Tiszaluc, Felsődobsza; M O Z S O L I C S 
( 1 9 7 2 ) 1 9 1 — 1 9 5 . K ra sznokva jda , Recsk; M O Z S O L I C S 
( 1 9 7 6 ) 1 8 — 2 0 . Ragá ly , Szuhafő. M O Z S O L I C S ( 1 9 6 9 ) 6 2 . 
Tiszakarád . 
2
 Ankauf von J á n o s Csele, der das Schwer t gefun-
den h a t t e . Auf der Fundste l le wurde im J . 1982. ein 
Tüllenbeil mit Hängeöse gefunden (heute im H e r m a n n 
O t t o Museum, Miskolc Inv. 83.31.1). 
3
 Cow EN (1955) 56; S C H A U E R (1971) IIS; N O V A K 
(1975) 15. 
4
 M Á R T O N (1930) 15. 7—8. Abb. M O Z S O L I C S (1973) 
14. kép. 1 — 3; M O Z S O L I C S (1975) 4. 1. Abb. 2,3; M O Z S O -
LICS ( 1 9 7 2 ) 1 8 9 . 1. k é p 4 ; P A T E K ( 1 9 6 8 ) 9 3 . T a f . 1. 
Ä
 M O Z S O L I C S ( 1 9 7 3 ) 2 9 . 
8
 S C H A U E R ( 1 9 7 1 ) 1 2 5 . 
7
 H A M P E L 2 1 6 . T a f . 1 , 4 . 
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Abb. I. Gri f fzungenschwert von 1. Mályi. 2. N y é k l á d h a z a 
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Abb . 2. 2. F u n d o r t der Schwerter von R á t k a 
Das Schwert von Nyékládháza (Abb. 1.2.) zeigt die Typenmerkmale der Schwerter Sprock-
hoff I I /a . 8 Die der auf dem Gebiet von Nordeuropa bis Italien und Griechenland überall bekannten 
Typengruppe angehörenden Schwerter sind auch unter den ungarischen Funden in ansehnlicher 
Anzahl zu finden. In Nord- und Nordostungarn kamen sie auf den folgenden Fundor ten zum Vor-
schein: Bükkaranyos I, Umgebung von Sárospatak, Tiszaluc, Balsa, Berkesz, Vaja, Zalkod, Olcsva-
apáti.'J Auf ihre Entstehungszeit ist es auch aus mehreren Begleitfunden zu folgern. Auf das 
Schwert von Olcsvaapáti stieß man in einem Bronzefund vom Typ Ópályi. Die Schwerter von 
Sárospatak wurden von T. Schauer in den Typ Reutlingen eingereiht und in die Zeit des Depot-
horizontes von Uriu, die der Periode Reinecke BD entspricht, dat ier t .1 0 Im Depotfund von Zalkod 
sind solche Arm- und Handschutzspirale wie in dem von Sárospatak zu finden. Mithin unterliegt 
ihre Gleichzeitigkeit keinem Zweifel. W. A. von Brunn reihte den ersten Schatzfund von Bükk-
aranyos in denselben Depothorizont (Uriu-Domanesti) wie die drei obenerwähnten ein.11 Nach 
diesem Fund benannte A. Mozsolics einen selbständigen Depothorizont, den sie für jünger hält 
als den Fundverband von Ói>álvi, Uriu (Felőr).12 
Die späten Exemplare der Schwerter vom Typ Sprockhoff I I / a sind in den Fundverbänden 
vom Tvp Kisapát-Kurd aufzufinden. Hierher gehören die Depotfunde von Balsa, Berkesz und Vaja. 
Das im letzten Fundverband vorhandene Dreiwulstenschwert mit Vollgriff weist auf die Endphase 
der Anwendung der Schwerter vom Typ I I /a hin. Mithin kann das Schwert von Nyékládháza aus 
der Periode BD und H a Al nach Reinecke s tammen. 
8
 C O W E N (1955) 63; S C H A U E R (1971) 132; F O L T I N Y 
(1980) Teil 2, E. 264—266. 
9
 H A M P E L 2 1 6 . t . 2 , 3 ; K E M E N C Z E I ( 1 9 6 5 ) T a f . ; 2 1 . 
K E M E N C Z E I ( 1 9 6 8 ) 3 0 ; K E M E N C Z E I ( 1 9 6 3 — 1 9 6 4 ) 7 , 
1 4 , 6 6 . T a f . ; H O L S T E ( 1 9 5 1 ) 3 8 . T a f . 8 - 1 1 ; MOZSO-
L I C S ( 1 9 7 3 ) 3 4 . T a f . 
1 0
 S C H A U E R ( 1 9 7 1 ) 1 3 5 . 
1 1
 B R U N N ( 1 9 6 8 ) 2 9 0 . 
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 M O Z S O L I C S ( 1 9 7 3 ) 1 0 6 ; M O Z S O L I C S ( 1 9 7 6 ) 11 . 
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Erwähnungswert ist, daß das Schwert von Mälyi in einem plat ten, wässerigen Feld gefun-
den wurde. Auf das Schwert von Nyckládháza stiel.! man in einer Kieslage in einer Tiefe von 17 m. 
Man muß die Möglichkeit voraussetzen, daß auch die obenerwähnten Funde «Schwerteropfer" sind, 
da Schwerter dieses Charakters nicht nur in Flüssen, sondern auch in Mooren vorkamen wie z. B, 
der Schwertfund von Szepesbéla.13 (Spisská Behl) 
Neben der Eisenbahnlinie zwischen Szerencs und Rátka auf dem Ackerfeld beim elektri-
schen Leitungsmast 69. und beim Kilometerstein 95 kamen 1978 zwei Schwerter vom Typ Riegsee 
bzw. Ragály hervor. (Abb. 3.) Diese fand der Traktor is t Sándor Major (Rátka, Kossuth Str. 76.) 
im Herbst nach dem Pflug in der Flur Temetőföld. Die Umgebung des Fundortes wurde mit Hilfe 
eines metallsuchenden Gerätes untersucht, aber ohne positives Ergebnis. 
3. Das Schwert vom Typ Riegsee (Abb. 3.1. ; Abb. 7.4.) Gegossen aus Bronze. Auf seinem Griff ist 
ein Paragraphen muster zu sehen. Am Ende des Griffes sitzt eine Scheibe, auf der genauso dieses 
Muster herumläuft . Der untere Teil der Scheibe ist dreigeteilt und schraffiert. Der Griff wurde 
durch zwei Nieten an die Klinge befestigt. Die Klingenränder laufen zuerst parallel, dann breitet 
sich die Klinge aus und endlich verschmälert sie sich allmählich in die Spitze. Der Griff ist abge-
nutz t . Länge: 61 cm. Inv. Nr.: 83.53.2. 
4. Das Schwert vom Typ Ragály (Abb. 3.2. ; Abb. 7.3.) Gegossen aus Bronze. Unter dem Griff 
laufen waagerechte Bänder, unter diesen Zickzackmuster. Dann zweimal wiederholen sich vier 
Parallellinien und ein Fischgrätenmuster. Die Musterung wird am E n d e des Griffes wieder durch 
Parallellinien begränzt. Der Griff wurde durch zwei Nieten an die Klinge befestigt. Die Klingen-
ränder laufen längs parallel, dann breitet sich die Klinge aus und endlich verschmälert sie sich all-
mählich. Seine Scheibe hat oben Fischgrätenmuster, unten ist aber unverziert. Seine Oberfläche ist 
korrodiert. Länge: 64,3 cm. Inv. Nr. 83.53.1. 
Die mitteleuropäischen Schwerter vom Typ Riegsee und deren nordungarische Variante 
Typ Ragály wurden von F. Holste in die Periode B D und Ha A t nach Reinecke datiert.14 Diese 
Datierung gilt auch heute noch in der Forschung.15 Lau t A. Mozsolics, die die in Ungarn vorge-
kommenen Schwerter vom Typ Riegsee und Ragály publizierte, waren jene Schwerter in der Zeit 
des Depothorizontes von Aranyos erzeugt worden, aber einige von diesen waren zur Zeit der Metall-
iridustrie von Kurd in die Erde gelangt. In Nord- und Nordostungarn sind bisher insgesamt 10 
Schwerter vom Typ Riegsee-Ragály bekannt.16 Die beiden neuen Schwerter von Rá tka betonen 
die Wichtigkeit der Bronzeindustrie dieser Gegend bei der Erzeugung dieser Schwerttypen. Das 
eine Schwert ver t r i t t mit seiner waagerecht gelegenen Tannenzweig-musterung auf dem Griff eine 
eigenständige Variante. Unter den in Nordungarn vorgekommenen neueren Schwertfunden gibt 
es zwei Exemplare, die einen früher unbekannten durchgeschnittenen Griff haben. 
5. Bronzeschwert (Abb. 6.1. ; Abb. 7.5.) Der Griff endet in einem pilzförmigen Oberteil, darauf sind 
drei runde Durchschnitte. Am Unterteil des Pilzes läuf t eine Rippe in gewölbter Stellung. Auf 
dem Griff befinden sich drei platte Rippen, darunter rundherum sechs Dreieckdurchschnitte mit 
den Spitzen nach oben. Darunter sind wieder drei jda t te Rippen, dann sechs Dreieckdurchschnitte 
mit Spitzen nach unten und endlich wieder drei herumlaufende p la t te Rippen zu sehen. Der Griff 
wurde durch zwei Nieten an die Klinge befestigt. Klingenränder laufen zuerst parallel, dann brei-
tet sich die Klinge aus, endlich verschmälert sie sich allmählich. Im Inneren, aber hauptsächlich 
an den beiden Enden des Griffes sind Ei sen rostspuren bemerkbar. Ähnliche Eisenoxydspuren fand 
A. Mozsolics auf den Bronzeklumpen No. 41. 47. des Bronzefundes von Nagykálló-Telekoldal und 
auf dem Bruchstück des Tüllenbeiles No. 43. in demselben Fundverband. Die metallurgische 
1 3
 M O Z S O L I C S ( 1 9 7 5 ) 3 ; N O V O T N A ( 1 9 7 0 ) 5 0 . " M Ü L L E R - K A R P E ( 1 9 6 1 ) 9 3 ; A L E X A N D R E S C U ( 1 9 6 6 ) 
14
 H O L S T E ( 1 9 5 3 ) 2 3 . 1 2 6 ; N O V O T N A ( 1 9 7 0 ) 4 2 — 4 3 . 
1 3
 M O Z S O L I C S ( 1 9 7 6 ) 1 2 , 1 3 — 1 6 . 
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Abb . 4. F u n d o r t des Schwertes von Szerencs A b b . 5. F u n d o r t des Sehwertgriffes von Kesznyéten 
Untersuchung dieser Gegenstände füh r t e der Ingenieur Zoltán Hegedűs durch. Seines Erachtens 
kann man auf das Dasein des Eisens am wahrscheinlichsten daraus folgern, daß das Kupfer nicht 
genug enteisnet ist.17 Ich halte auch die bewußte Eisenlegierung als Experiment nicht für aus-
schließbar. 
Auf der Klinge beiderseits laufen je zwei, von der breiteren Strecke je drei Parallellinien 
bis zur Spitze. Das Schwert ist entzweigebrochen. Länge: 77 cm. Inv . Nr.: 81.19.1. Es kam in der 
Umgebung des Vincze-Gehöftes bei Szerencs (Kuhfarm des Staatgutes von Szerencs) auf der 
Ackerfläche No. 81. 1981 zum Vorschein. (Abb. 4.) 
Es wurde von Sándor Kiss (Szerencs, Lipták Str. 27.) bei Boden verhesse rung gefunden. 
Nach seines Erinnerungen lag das Schwert in einer Tiefe von 60 cm. Anläßlich der Geländebege-
hung fanden wir bloß charakterlose urzeitliche Scherben. 
6. Bruchstück eines Bronzeschwertes (Abb. 6.2.; Abb. 7.6.) Gegossen. Der Griff ha t oben ein pilz-
förmiges Ende und vier doch nicht vollständige Durchschnitte. Die Löcher, die beiderseits zu sehen 
sind, sind teilweise mit Bronze ausgefüllt. Auf dem unteren Teil des pilzförmigen Gliedes laufen 
zwei plastische Rippen. Die Musterung des Griffes fängt mit drei plastischen Rippen an, darunter 
befindet sich eine von rechts nach links gerichtete schräge Schraffierung. Danach folgen sechs Rei-
hen mit entgegengesetzten Dreieckdurchschnitten, darunter ziehen sich drei plastische Rippen. 
Hier ist die Mitte des Griffes. Weiter unten davon kehrt das Spiegelbild der oben geschilderten 
Musterung zurück. Auch unter der letzten Rippe ver läuft eine dichte Schraffierung, aber eben in 
die umgekehrte Richtung. Der Griff ist durch zwei Nieten zur Klinge befestigt. An den beiden 
Seiten der Klinge ziehen sich je sechs Parallellinien. Die beiden Seiten des einen Parallellinienbün-
dels und die eine Seite des anderen sind mit Halbkreisen verziert. Ober dem Linienbündel und unter 
" M O Z S O L I C S — Z . H E G E D Ű S (19(53) 2 5 2 . 
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A b b . 6. Bronzeschwert von I Szerencs. 2. Kesznyéten 
Abb. 7. Griffzungenschwert von 1. Mályi . 2. Nyék ládháza . Sciiwert von 3 — 4. R á t k a . Bronzeschwer t von 5. Sze-
rencs. 6. Kesznyéten 
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den Halbkreisen verlaufen je drei Punktreihen. Die beiden Seiten der Klinge sind verziert. Der Griff 
ist von den entgegengesetzten Dreiecken völlig durchgebrochen. Im Inneren des pilzförmigen 
Gliedes und daraus ausgehend zieht ein platter Bronzezapfen zur Klinge, sich daran anknüpfend. 
E r dürf te eine Bekräftigungsrolle gespielt haben. Die Gesamtlänge des Bruchstückes: 17 cm. Breite 
der Klinge: 2,6 cm. Inv. Nr.: 72.21.1. Das Schwert kam in Kesznyéten zum Vorschein, auf dem 
Schießplatz zwischen dem Friedhof und des Kanals. (Abb. 5.) Der Friedhofshügel empört sich als 
eine naturgemäße Erhöhung aus dem Schwemmungsgebiet. Hier wurde der Schwertgriff gefunden, 
den Priester Imre Galuska ins Museum brachte. 
Der pilzförmige Griffknopf beider Schwertgriffe ha t seine Parallele im nordungarischen 
Fund von Jászkara jenő und Zsuj ta . 1 8 Die entgegengesetzte Dreieckschnitt in der Griffmusterung 
ist unter den ungarischen Schwertfunden alleinstehend. 
A. Mozsolics ist der Meinung, daß diese Musterung auf den verschiedenen Bronzegegen-
ständen zuerst durch die Bronzeindustrie von Ópálvi verwendet worden war und die Erzeugung 
von Gegenständen mit dieser Verzierung setzte sich auch in der nächsten E tappen fort.1 9 
Der Bronzefund von Zsu j ta enthält noch einen mit Dreieckdurchschnitten verzierten 
Gegenstand, ein mit Tülle versehenes Deichselstangenende, welches einen Vogelkopf symbolisiert. 
Ähnliche Gegenstände kamen in Mittel- und Nordeuropa, in mehreren Fundor ten mit einer Datie-
rung in die H a A—B-Phase vor.2 0 
1 8
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Über die Datierung des Fundes von Zsuj ta sind die Forscher geteilter Meinung. Auf Grund 
der Vollgriffschwerter vom Typ Liptauer dat ier te H. Müller-Karpe es in die Ha A,-, W. A. von 
Brunn in die Ha A2-Periode, während A. Mozsolics reihte es in den Depothorizont von Kurd 
ein.21 
Die Schwerter von Szerencs u n d Kesznyéten sind — auf Grund ihrer Stylmerkmale — ohne 
Zweifel Erzeugnisse des nordungarischen metallurgischen Kreises, der unter anderen auch die 
Schwerter von Zsuj ta hergestellt ha t t e . 
Die Bedeutung dieser Schwerterzeugung wird auch durch weitere Schwertfunde belegt 
(z. B. Krasznokvajda, Recsk, Szihalom, Tuzsér, Vaja),2 2 die anhand der obengeschilderten Schwer-
ter noch mehr betont ist. 
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RETTUNGSGRABUNG FRÜHEISENZEITLICHER HÜGELGRÄBER 
IN VASKERESZTES 
(VORBERICHT) 
Die Hügelgräber von Vaskeresztes — »Magyar Keresztes« — wurden ers tmals bei der Auf-
zählung der Tumuli des Komitats Vas von Flóris Römer erwähnt.1 Der in der Fachl i teratur als F u n d 
von Magyarkeresztes bekanntgewordene Hort fund ist auf dem nahen Vas-Berg zum Vorschein 
gekommen. In einer gerippten Bronzeziste befanden sich Armringe, Halsringe, Reifen, getrieben-
gepunzte Bleche, Anhänger, eine durchbrochene Scheibe und ein kleines, verziertes Tüllenbeil.2 
(Abb. 1) 
Genau hunder t Jahre nach dem Bericht von Flóris Römer über die Hügelgräber von Vas-
keresztes begann man 1978 im Laufe der Meliorationsarbeiten der L P G Népek Barátsága (Völker-
freundschaft) von Felsőcsatár mit Bodenplanierungen in derUmgebung. In der F lu r , Diófás wurden 
zwei große Hügel abgetragen (Tu muH / —II.). Auf der andere Seite der Landst raße auf den Hosz-
szúföldek lagen drei Hügelgräber. Den einen Hügel (III.) hat man — laut Erzählung der Dorfbe-
wohner — nach der Jahrhunder twende abgetragen, die vielen Eisenfunde wurden »an Ort und 
Stelle angezündet u n d das Fundmater ia l brannte noch eine gute Weile«. An seiner Stelle wurde 
später eine Kadavergrube angelegt. Der Hügel IV. — der sog. Török domb (Türkenhügel) wurde 
als Lehmgrube benutz t und schließlich im Zuge der Drainierung planiert. Im verebneten Boden 
waren noch keine Spuren des Grabes zu erkennen. (Die Höhe des Hügels ist aus den Planunterlagen 
für die Erdarbei ten bekannt . Höhe: 14,С m, Dm: 67 m.) Dieser Hügel stand am Ufer des nahen 
Pinka-Baches. Der Hügel V. ist durch die Abtragung im Ackerbereich kaum sichtbar; von der 
Oberfläche konnten römerzeitliche Gefäßfragmente geborgen werden. 
Westlich der erwähnten Hügel I—V., e twa zwei Kilometer entfernt unmit te lbar an der 
Landesgrenze, erstreckt sich auf dem Vas-Berg eine weitere Hügelgruppe. Die Gräber beginnen 
in dem zu Felsőcsatár gehörenden sog. Világosi Wald — im ungarischen Gebiet wurden insgesamt 
72 kleinere Hügel kar t ie r t . Die Grabhügel finden ihre Fortsetzung im Burgenland in der von A. 
Barb aus der Umgebung von Schandorf publizierten Gruppe I.3 Im österreichischen Gebiet sind es 
94 Hügelgräber, so daß die Gesamtzahl der Tumuli — mit denen des Világosi Waldes zusammen -
insgesamt 166 bet rägt . In der Gruppe II . befinden sich elf, in der I I I . sechsundachtzig, in der IV. 
neun und in der V. vier Hügelgräber. Im Burgenland sind in fünf Gruppen 204 Hügel bekannt, von 
welchen nur ein kleinerer Teil bisher untersucht wurde.4 Bei 15 der ausgegrabenen Tumuli handelt 
es sich um römerzeitliche Gräber und nur ein Hügel ist in die Früheisenzeit zu datieren. Der Dm 
des Grabes 41 der Gruppe I. betrug 22- 25 m, seine Höhe 3 m. Die Aschen waren von einer unregel-
mäßigen viereckigen Steinpackung bedeckt. Das Fundmater ia l wurde seinerzeit in das Museum 
von Eisenstadt eingeliefert, wo man sich jetzt e rneu t um die Identifizierung und Restaurierung 
1
 RÖMER (1878) 158—159. 
- K. MISKE: A Vasvármegyei Múzeum (Das Mu-
seum des Komi ta t s Vas). V S / . É 1 (1925) 52; Â B E R O 
(1930) II. 41—42. Abb. 74—76; A. MOZSOLICS: A ma-
gyarkeresztesi bronzlelet (Der Bronzefund von Ma-
gyarkeresztes). ArchÉr t 1942. 155—161; J . F L E I S S I O : 
A magyarkeresztesi lelet (Der F u n d von Magyar-
keresztes). I )Sz 1943, 288—296. 
3
 BARB (1937) 74—118. 
4
 Auf Grund der mündlichen Mitteilung von K . 
K a u s stieg die Gesamtzahl der Tumul i der Umgebung 
m i t den weiteren Geländebegehungen etwa auf 500 an. 
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Abb. 1. K a r t e der U m g e b u n g von Vaskeresztes. X : Fundor t des Hor t fundes ; Schraf f ie r tes Gebiet : Hügelgräber-
felder; Pfe i l : Burgwall сса . I km 
bemüht.? Auf Grund der Publikation sind folgende Gegenstände bekannt : bemalte U r n e mit koni-
schem Hals, ausladendem Rand und Menschendarstellung; rautengefüll te Dreiecke, die sich 
an der Basis berühren und an der Spitze mit einem fahnenar t ig abstehenden Mändermuster ver-
ziert sind; doppelkonisches Kleingefäß; Tonsitula; Schlüssel mit Hohlfuß und ausladendem Rand; 
Eisenkugel; Reifen; Eisenspieß; eine mehrköpfige Bronzenadel und ein bronzener Schüsselrand.6 
D I E R E T T U N G S G R A B U N G E N 
Tumulus I (1978) 
In Diófás dűlő ha t te der Hügel I . vor Beginn der Erdarbei ten eine Höhe von 6,5 m und 
einen Dm von 34 m (Abb. 2, 1). Als der Geländehobel auch einen Teil der gesetzten Steinmauer 
der Grabkammer weggeschoben hatte, wurde das Savar ia Museum benachrichtigt (Abb. 3, 1 — 3). 
Die O-Mauer der 7 m langen und 6,7 m breiten (Außenmaße), N—S orientierten Grabkammer 
5
 Die In format ion verdanke ich К . Kaus . S . noch: 6 B A R B ( 1 9 3 7 ) 9 5 — 9 8 . , Abb. 7 — 8 . 
D O B I A T ( 1 9 8 2 ) 2 8 4 . A n m . 6 . 
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wurde von der Maschine bis zu den Grundsteinen abgetragen und an dieser Stelle der aufgerissenen 
Grabkammer von der Baggerschaufel Erdreich aufgeschüttet . An der übrigen Seiten stand die 
Steinmauer 1,80 m hoch und 80—90 cm breit. In der Mitte der S-Seite deuteten je zwei Pfosten-
löcher den Zugang an (Abb. 4). 
Zwei große Urnen s t anden dem Zugang gegenüber (Abb. 4, 21 — 22; Abb. 5, 0 — 10) vor de r Nord Mauer . 
Die eine Urne zeigt eine leieht profi l ierte Schul te r und auf dem Bauch eine senkrech te Kippenverz ierung. H : 
48,5 cm; B a u c h d m : 50 c m ; Mdm: 25 cm; B o d e n d m : 16 cm (Abb. 5, 10) ; die zwei te Urne ist s t ä r k e r profi l ier t . 
H: 48,8 cm; Mdm: 26,8 cm; B a u c h d m : 52 cm; Bodendm: 15,5 cm (Abb. 5, 0)? L inks vom Zugang , nahe de r 
W-Mauer , lag eine Bronzesitula, worin sich vier dünnwandige (nur drei davon s ind res taur ier t ) , schwarze, zinn-
folienverzierte Tr inkschalen be fanden und eine m i t der Spitze nach oben ger ich te te mehrköpfige Bronzenadel. 
Maße der Si tula: H : 30 cm; M d m : 24 cm; Bodendm: 10,5 cm; Bügelh: 16 cm (Abb. 4, 36; 5, 4). Die Bronzena-
del: L: 39 cm (Abb. 11, 1). 
Der R a n d der Schalen ist leicht nach innen geschweif t , gerade geschni t ten , auf dem Bandhenke l be-
f inden sich zwei winzige Wüls t e . An ihrer Sei te ist in drei Strei fen eine aus M ä a n d e r h a k e n m u s t e r bes tehende 
Metal lfol ienverzierung zu sehen. 1. Schale H : 6 cm; Mdm: 11,8 cm; Bodendm: 3,9 cm; Henke lhöhe über d e m 
R a n d : 2,3 cm. 2 — 3. Schale H : 6,2 cm; M d m : 10,7 ein; B o d e n d m : 3,7 cm; Henke lh . über d e m R a n d : 2 c m 
(Abb. 5, 1 — 3). E ine wei tere mehrlcöpfige Bronzenadel s t a m m t aus der linken U r n e bzw. aus diesem Bereich 
und ist in 12 Stücke zerbrochen . L : 43,6 cm (Abb. 11, 2). 
Links vom Zugang, in der SW-Eeke S tanden rote, kraterförmige Gefäße, der R a n d u n d der H o h l f u ß 
sind schwarzbemal t , auf Hals und Bauch ist eine Metallfolienverzierung in Mäande r fo rm zu e rkennen (Abb. 3, 5 ; 
Abb. 4, 4 6 ; Abb. 5,5 — 7 ) . Sie s t anden auf Gefäßunte r sä tze mi t zylindrischem K ö r p e r und ohne Boden. Maße 
der Schüsseln mi t Hoh l fuß : H : 12,2 cm; M d m : 16,4 cm; B a u c h d m : 20 cm; Bodendm: 6,5 c m ; H: 11,6 cm; 
Mdm: 18 cm; B o d e n d m : 6,2 cm; H : 15 cm; M d m : 19 cm; B a u c h d m : 25 cm; B o d e n d m : 8,5 c m . Maße des Ge-
fäßun te r sa tzes : H : 14,3 cm; D m : 20 cm (Abb. 4, 1, 3, 7, 8; 5, 8). 
I m Grab f a n d e n sich verschiedene Gefäße mit T ie rpro tomen. Das F r a g m e n t des innen hohlen Widder-
kopfes (Abb. 4, 30; Abb, 6, 1 — 2), die Stierprotomen waren genauso rote (Abb. 3, 6 ; Abb. 6, 3 — 5). Auf der 
Schul ter der graphil ier ten Kegelhalsgefäße waren in gleichmäßiger Verteilung vier « Vogeh-Protomen angebracht 
(Abb. 4, 31 ; Abb. 7 ) . Von den Augen der «Vögel» hängen Bronzeke t t chen / A b b . 11, 13) he run te r , die an zusam-
mengedreh ten , d ü n n e n Bronzeblechen befes t ig t sind (Abb. 11, 12). Auf dem Hals des «Vogels» u n d des Gefäßes 
sind ebenfal ls Spuren der Metal lfol ienverzierung zu erkennen (Abb. 7). Maße des res taur ie r ten Gefäßes H : 56cm; 
Mdm: 25 cm; B a u c h d m : 51,5 cm; Bodendm; 15,2 cm. Maße des anderen Gefäßes : H : bis zur Schu l t e r 27,5 c m ; 
B a u c h d m : 52 cm; B o d e n d m : 14,7 cm. Die Maße des dr i t t en Gefäßes sind nicht be s t immbar . 
Das ro te Kragenhalsgefäß t r äg t Spuren einer schwarzen Bemalung (Abb. 4, 28; Abb. 8, 4 und 6), 
eine Mäander fo rm aufgese tz te Metal lfol ienverzierung (Abb. 4, 10), bzw. es ist eine mäander fö rmige E ing lä t tung 
in Verb indung mi t schwarzer Bemalung zu sehen (Abb. 8, 1 — 2). 
7
 Die bei der Beschre ibung der Funde b e n u t z t e n 
Abkürzungen : H = Höhe , D m = Durchmesser , 
Mdm = Mündungsdurchmesser , Bauchdm = Bauch-
durchmesser , Bodendm = Bodendurchmesser , B r = 
Breite, L = Länge. Die Abkürzungen von Sammlun-
gen: EBM = Esz te rgom, Balassa Bá l in t Múzeum; 
MNM = Magyar Nemze t i Múzeum (Ungarisches Na-
t ionalmuseum), B u d a p e s t ; R R M = Ripp l -Róna i Mú-
zeum, Kaposvá r ; SM = Savar ia Múzeum, Szombat-
hely. 
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Abb 3 Aus den Grabungsau fnahmen des Tumulus L I : die W- K a m m e r w a n d am Tage der F u n d a n m e l d u n g 
2- die N - K a m m e r w a n d 3: die abgetragene O-Hälf te der G r a b k a m m e r 4: Schei terhaufenreste in der N W - E c k e 
5: Fußschüssel in der SW-Ecke 6: Gefäß m i t Stierkopf 
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Abb . 4. Grundr iß des Tumulus I . I : Gefäßuntersa tz 2: Gefäß 3: G e f ä ß 4: Fußschüssel 5: Fußschüssel (i: Fuß-
schüssel 7: Gefäß 8: Gefäß 9: Gefäß t räger 10: Gefäß Untersatz 11: S t ie rpro tomengefäß 12: St ierprotomengefäß 
13: Gefäß 14: Eisenmesser 15: Tonsi tu la 16: Deckel 17: Eisenringe 18: Tonsitula 19: Tonsi tu la 20: Bronzeknöpfe 
21: Urne 22: U r n e 23: Mehrkopfnadel 24: He lmfragment 25: Kesse l r andf ragmen t 20: Grei fprotomengefäß 
27: Bronzeanhänger 28: Gefäß 29: Schei terhaufenreste 30: Widderkopf 31 : Greifprotomengefäß 32: Tierknochen 
33: S t ie rpro tomengefäß 34: Gefäß 35: Mehrkopfnadel 36: Bronzene Si tula 37: Spieß 38: 4 Henkelschalen 39: 
Eisenlanze (?) 40: Gefäß Untersatz 41: Bronzebleche 42: Baumr indege fäß (?) 43: Bronzer ing 44: Bre t t e r spuren 
45: Haselnüsse 46: Getre idekörner 47: Trense 48: Eisenschelle 
I n der NO-Ecke des Grabes s t anden schwarze Tonsitulen (Abb. 4, 15, IS, 19; Abb. 9, 1-2) m i t Deckel, 
die einen profi l ier ten Knopf besi tzen (Abb. 4, 16; Abb. 9, 3—5). 
In der N W - E c k e f a n d e n sich in der dreieckigen Fläche Scheiterhaufenresten (Abb. 3, 4; Abb. 4, 29) 
grobe, mit Kies gemager te Topf f r agmen te ; auf der r a u h e n Oberf läche schräg eingeschni t tene oder m i t Finger-
e indrücken verzier te Leisten. Auch ausbiegende, spi tze Gefäßränder sind ver t re ten (Abb. 10). Gleichfalls in 
den Schei terhaufenres ten be fanden sich die Bruchs tücke einer g raphi t i e r ten Schüssel m i t geschweif tem Hals, 
prof i l ier ter Schul ter und f l achem Boden; zwischen den senkrechten Bauchr ippen in entgegengesetzter Richten 
mi t e ingeglä t te ten Linienbündeln verziert (Abb. S, 3, 7 — 8). F e r n e r fand sich das Stück einer graphi t ie r ten , 
schräg kannel ier ten Schüssel m i t gerader W a n d u n g (Abb. 8, 5). 
Südlich der U r n e n sind folgende F u n d e z u m Vorschein gekommen: zwei f ragment ie r te ve rb rann te 
Eisengegens tände mi t Tülle — vielleicht Lanzen (Abb. 4, 39) ; f l ache Eisenringe ( D m : 4 cm; Abb. 4, 17 ; Abb. 
13, 15, 19 — 21); Eisenniete (?) (Dm: 3 cm; Abb. 13, 16 — 18); 23 kuge labsehni t t fö rmige Bronzeknöpfe mi t Öse, 
in d e m einen S tück ein zusammengerol l tes Leders tückchen (Dm: 1,2 cm; Abb. 4, 20 ; Abb. 11, 10), zwei beran-
de te Bronzeknöpfe mi t ausbauchender Mitte (Dm: 1,3 cm; .466. 4, 20; Abb. 11, 9), kleiner Bronzereifen (Dm: 
I ,3 cm; Abb. 11, 7) und zwei abgerunde te dreieckförmige Bronzeanhänger mi t entgegengesetz tem Rei fen (L: 
2,7 cm; Abb. 4, 27 ; Abb. 11, 5-6). 
Ebenfa l l s in der N ä h e der Urnen wurden die F ragmen te von mehreren Bronzegefäßen ge funden . Der 
KeSsel, von dessen R a n d nu r ein größeres und ein kleineres Stück d e m vernichtenden F e u e r des Schei terhaufens 
en tgangen sind, besi tzt einen mi t getr iebenen, r ingsum gepunzten Wül s t en verzier ten R a n d (Abb. 4, 25; Abb. 
I I . 3) ; Dm: vermut l ich 37 cm. Viellecht zeigt .466. 11, 14 ein Henke l f ragment dieses Kessels. W a n d f r a g m e n t e 
einer ger ippten Bronzeziste (Abb. 11, 18), tordier ter Henkel eines Bronzegefäßes (Abb. 11, 16), der wahrschein-
lich zugehörige omegaförmige Einhängebügel Abb. 11, 17 sowie die F r a g m e n t e einer Bronzeschale (Abb. 11, 19). 
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Abb. 5. Res taur i e r t e Gefäße. T u m u l u s I . 4: Bronze das übrige: Tongefäße 
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0 3cm 
Abb. Ii. P r o t o m e n . Tumulus I 
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0 10 cm 
Abb. 7. Gre i fpro tomengefäß . T u m u l u s I 
Nahe den Urnen lagen 2 winzige (Dm: 1,6 cm; H: 0,35 ein; Abb. 77, 8), phalerenförmige Bronzebe-
schläge, 2 doppelkonische und eine profi l ierte Bronzeperle (Dm: 1,1 c m ; Abb. 11, /7 u n d lő) ; 5 kugelige Eisen-
gegenstände mit e inem Loch in der Mi t t e — vielleicht F ragmente e iner mehrköpf igen Eisennadel (Dm: 3,1 em; 
2,8 cm; 2,5 cm; 2,2 c m ; 1,9 cm; Abb. 7.3, 22- 26). 
Auf Grund winziger geper l tcr Bronzcblechfragmer te , eines Nietes , eines im F e u e r deformier ten r u n d e n 
Bleches sowie eines R a n d f r a g m e n t e s k a n n die F o r m eines Kalottenhelmes rekons t ru ie r t werden. Die Verzierung 
mi t gepunztem, gepei ltem Rand b e f a n d sich auf d e m unteren Rand des Helmes und wurde mit gebogenen Blech-
nie ten an der inneren Lederunter lage befestigt (Abb. 12). 
Eine f l ache Bronzescheibe m i t einem von eingeschnit tenen Linien verzierten R a n d ist im Mittelteil der 
l inken Grabseite z u m Vorschein gekommen; D m : 3,9 cm (Abb. 7, 43; Abb. 11, 4). 
Die Eisentrense und die Pferdegeschirrteile lagen in der Mi t t e der zweiten Querba lkenspur (Abb. 7, Ii ; 
Abb. 13, 1 — 15). Z u m zweiteiligen, gelenkart igen Stangenknebel (L: 7,9 cm) gehör ten zwei Psalien mit Eisenrin-
gen mit leicht eckigem Querschni t t (Dm: 6,5 cm) . Zu Teilen des Pferdegeschirrs gehören auch die Hingknebel 
(L: 3,4 cm; Abb. 13, 6) und en tsprechende F r a g m e n t e (Abb. 13, 5, 7 11); zwei f ragmenta r i sch e rha l tene 
Schellen (Ahh. 13, 14) ; ein in F o r m eines E n t e n k o p f e s gehämmer te r linken, e ingehängt in einen Eisenr ing 
H: 4,3 cm; R i n g d m : 2,4 cm (Abb. 13. 13) ; fe rner ein ebenso großer Eisenring (Abb. 13, 12). Die Schellen sind 
wahrscheinlich zusammen mit d e m R ing f r agmen t (Abb. 13, 5) zu sehen und h ingen mi t dem Ringknebel auf 
einem gemeinsamen R i n g (vgl. Mater ia l des T u m u l u s I I : -47)6. 24, 7 —10). 
Es fanden sich auch zwei schlecht e rha l t ene kugelabschni t t förmige Eisenphalerenfragmente (Abb. 13, 
27-28). 
Das Eisenmesser mi t geschweif tem R ü c k e n lag am F u ß der östlichen K a m m e r m a u e r (L: 13,3 cm; 
-166. 7, 14 ; Abb. 13, 30) ; neben de r Bronzesi tula e in f ragment ie r t e r dreiarmiger Eisenspieß (Abb. 4, 37 ; Abb. 
13, 2!)). 
Die beim Bau der Grabkammer errichteten Zimmermanns^ ?) bzw. Holzkonstruktionen 
welche die Kammer von innen bilden, sind im bindigen, gelben Lehm der Hügelaufschüttung nur 
vermordert erhalten geblieben. Die Positionen der vier t ragenden Pfosten in den Ecken deute te 
sich nur durch eine rosafarbene Erde an. Auf dem Fußboden zeigte sich die Stelle der waagerecht 
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liegenden Querbalken durch einen dunkleren «Graben» im Gehniveau - ein 5 cm dicker «Stein-
teppich» bestehend aus Bachkies. Auf dem feuchten, lehmigen Unterboden haben sich Blattab-
drücke von Getreidepflanzen erhalten, die durch die auf ihnen lastende, mächtige Erdmasse einge-
schlossen worden sind. Von dem Bretterdach der Kammer konnte auf den um die Urne herumlie-
genden Bronzefragmenten nur ein Stück von der Größe einer halben Handfläche werden. 
Über die Konstruktion des Zuganges, der durch zwei Paar Pfostenlöcher nachgewiesen ist, 
konnten wegen der durch den Bulldozer verursachten Zerstörungen keine weiteren Feststellungen 
gemacht werden. 
Die Aschen der Toten s tammen aus zwei Urnen (Abb. 4, 21 — 22) und zum Teil auch aus 
den etwa 20 cm hohen Scheiterhaufenresten, die in einer dreieckigen Fläche in die NW-Ecke ein-
gebracht waren (Abb. 2.4). In dieser verbrannten Schicht fanden sich außer Scherben, Tierkno-
chen (Pferd, Rind, kleiner Wiederkäuer, Schwein)8 auch pflanzliche Überreste (Weizen, Gerste, 
Kirschkern, Haselnuß). Bezüglich des anthropologischen Materials seien die Untersuchungsergeb-
nisse von Zsuzsa К . Zoffmann wörtlich wiedergeben: 
«1. Urne (Ad.-Mat. (weibl.)(?) 
Weißgebrannte (stellenweise rötlichgelbe Eisen?), mikrofragmentierte Bruchstücke, 
16 dg. Darunter Schädelstücke, das Fragment eines Jochbogens, von den Skelettknochen Finger-
knochen, das Fragment des Acetabulum, das Fragment eines Lendenwirbels und die Fragmente 
von Langknochen. Auf Grund eines Schädelnahtteiles ist das Alter des Bestatteten Adultus-
Maturus, der allgemeinen Grazilität der Knochenfragmente sowie des Jochbogenfragmentes nach 
ist sein Geschlecht das einer Frau . 
2. Urne (Ad.-Sen./weibl.) (?) 
Kreideweiß gebrannte, mikrofragmentierte Bruchstücke, 33 dg. Fragmente von Gesichts-
knochen, 1 Stück Zahnwurzel (Molar), einige Wirbelfragmente und Fragmente von Langknochen. 
Auffallend ist das völlige Fehlen von Hirnschädels. Auf Grund der kortikalen Dicke sowie der Zahn 
würze! ist der Bes ta t te te von nicht genauer bestimmbarem Alter (Adultus-Senilis), auf Grund des 
erhaltenen Orbitalrandes ist das Geschlecht eher das einer Frau. 
«Tierknöchern, bzu\ Menschenknochen (nus dem Scheiterhaujen) (männl.) 
Schwach gebrannte, graue, mesofragmentierte Knochenbruchstücke, mit Tierknochen ver-
mischt, die in gleichem Maße wie die Menschenknochen verbrannt sind. Die insgesamt 13 dg wie-
genden menschlichen Knochenreste enthalten ausschließlich Skelettknochen (Fragmente von Lang-
knochen); auf Grund dieser Knochen stand die bestat tete Person im Erwachsenalter (Adultus-
Senilis). Die Robustizi tät der Knochen ist im Vergleich zu den Knochen der ersten und zweiten 
Urne viel ausgeprägter. Deshalb handelt es sich entweder um die Knochen einer Person von abwei-
chendem Taxon oder um die eines Mannes. In Ermangelung der zur Geschlechtsbestimmung geeig-
neten Knochenteile kann dies nicht genau entschieden werden. 
Der Verbrennungsgrad des Menschenknochenmaterials aus der ersten und zweiten Urne 
ist von gleicher Intensi tä t und ähnlich fragmentier t . Diese Tatsache sowie die Menge des Knochen-
materials, ferner die Geschlechts- und Alterbestimmung schließen die Möglichkeit nicht aus, daß 
in den beiden Urnen die Aschen ein und derselben Person lagen. In Ermangelung der entsprechen-
den Knochenteile kann dies aber mit anthropologischen Methoden nicht bewiesen werden. Das 
außerhalb der Urne zum Vorschein gekommene Knochenmaterial gehört zweifelsohne zu einer 
anderen Person.»9 
8
 Bes t immung von I s tván Vörös. Fü r seine Arbei t 9 Die Arbe i t von Zsuzsa К. Zof fmann und ihre 
danke ich auch an dieser Stelle. Beschreibung danke ich auch an dieser Stelle. 
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Abb. 8. Gefäßf ragmente . T u m u l u s I 
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Abb. 9. Situlen und Deckel . Tumulus I 
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Abb. 10. Hauskeramik . Tumulus I 
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A b b . 11. B r o n z e f u n d e . T u m u l u s I 
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Abb . 12. F r a g m e n t e eines Ka lo t t enhe lmes . Tumulus I 
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A b b . 1 3 . E i s e n f r a g m e n t e , T u m u l u s I 
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Tumulus 11 (1979) 
Die Ausgrabung des westlich von Hügel 1. gelegenen Hügels I I . erfolgte ein J a h r später 
(Abb. 1-2). 
Der obere Teil des 5,80 m hohen Hügelgrabes 11. mit 34 m Durchmesser und mi t einer leich-
ten Neigung nach Süden wurde im Laufe der Erdarbei ten bis zur obersten Steinreihe der Grab-
kammermauer abgeschoben (Abb. 14, 1) — gleichzeitig mit der Planierung des Grabes I. 
Die Mauern der Grabkammer sind errichtet aus trocken gesetzte Steinen — 1,80 m hoch 
und 60 — 80 cm dick; die Grabkammer hat die Außenmaße: 6 ,40x6 ,20 m; dem Zugang schließt 
sich ein 5,50 m langer Korr idorán (Abb. 14, 2 — 3). konstruier t aus drei Paar geschichteten Stein-
säulen (Abb. 15). Der Zwischenraum der Säulen war mit Brettern ausgefüllt, auf denen Geschirr, 
vor allem Schüsseln standen (Abb. 14, 5—6; Abb. 15, Schnitte A — A'). 
Die Gefäße sind in einem viel schlechteren Erhal tungszustand als im Hügel I. Entlang der 
O-Mauer stand wegen der in mehreren Schichten übereinanderliegend aufgefundenen Keramik 
(Abb. 14, 4) vermutlich ein mit Geschirr gefülltes Gestell. Nach Einbruch des Kammer bedecken-
den und spurlos vergangenen Bretterdaches haben die herunterstürzenden Steine die nur schwach 
gebrannten Ziergefäße zer t rümmert . 
Die schlecht erhal tene Urne bzw. deren Fragt i r n te f anden sich auch in diesem T u m u l u s der Se i t e 
des Zuganges gegenüber (Abb. 15, 1). 
l ias ro tbemal te Gefall mit konischem Hals und vier Stierprotomen auf der Schulter, dessen Rand , Ha l s 
und Hörnerspi tzen schwarz bemalt s ind, s tand in der N O - E c k e (Abb. 15, 35). Die St ierköpfe sind innen hohl , 
die Hörner in die K ö p f e eingezapft (Abb. 16 ; Abb. 20, II). Der dicke, geschweif te Hals des St ieres reicht n ich t 
übe r die größte Bre i te des Gefäßes h inaus . H : 52,5 cm; Mdm: 27 cm; B a u e h d m : 54 cm; B o d e n d m : 17 cm. 
Der Hals des Kegelhalstjefäßes mi t ro ter G r u n d f ä r b u n g ist waagerech t gerippt , d a r u n t e r und unter dem 
wei ten Bauch Iiis z u m unteren Teil durch schwarze, ges t re i f te Bemalung verzier t . Auf der profi l ier ten Schulter 
s i tzen vier, durch Graphi t ie rung b e t o n t e Buckel mi t dreieckiger Basis, d a r u n t e r f indet sich d a s Muster einer 
aus Dreiecken zusammengeste l l ten Var ian te des Malteserkreuzes. Die Schulterlinie ist d u r c h waagerechte 
Graphi ts t re i fen angedeu t e t und nu r leicht profi l ier t , da rübe r und un te r d e m Ha l s ver läuf t ein Mäander , dazwi-
schen befindet sich ein ans Mäanderhaken zusammenges te l l tes S t re i fenmuster . Auf dein Bauch sind zwischen 
den Buckeln und den Malteserkreuzen auf die K a n t e gestell te Vierecke zu f inden , darin eingeschriebene Mäander 
in der Verlängerung de r nach un ten ver laufenden Seitenlinien des Vierecks ist je ein Mäande rhaken angefügt . 
(Abb. 15, 33 ; Abb. 17, 3) H: 46,5 cm; Mdm: 26 cm; B a u e h d m : 51 cm; B o d e n d m : 10 cm. 
Der Hals des schwarzen Gefäßes mit Hohl fuß ist leicht geschweift , die Schulter e twas profi l iert (Abb. 
13, 6) und zwischen den länglichen, aufgese tz ten R ippen m i t senkrechten Einglä t tungen und kleinen, f lachen, 
geri l l ten Buckeln verz ier t . Auf dem R a n d , am Hals und an der plastisch verzier ten Bauchse i te (!) sind Res te 
einer aus Zinnblech ausgeschni t tenen und mit organischem Stoff — Eiweiß, Harz V aufgek leb ten Mäander-
verzierungen zu sehen (Abb. 13, 6a) H : 15,3 cm; B a u e h d m : 26,5 cm; M d m : 20,5 cn; B o d e n d m : 7,5 cm (Abb. 
14,4; Abb. 15, 24). 
Die rote Schüssel mit eingezogenem R a n d is außen durch eine doppe l te Zickzacklinie verziert , be ton t 
du rch Einglä t tung m i t Graph i t au f t r ag ; h i e r a u f f i n d e n sich auch Spuren einer Metal lappl ikat ion. Die Innenwan-
d u n g zeigt in Vierer tei lung eingeglät te te und g raph i t i e r t e V-Muster . Beide Seiten des Uber rands tändigen , fein-
geschweif ten und in Längsr ich tung ger ippten Henkels sind mit waagerecht hervors tehenden, winzigen Knöpfen 
verz ie r t (Abb. 14, 5; Abb. 17, 1) H : 13 cm; M d m : 25 ein; Bodendm: 8 c m ; der Henkel rag t 4,5 cm über den 
R a n d hinaus. Auf d e r zweiten, völlig gleichen Schüssel h a t sich - an der Außensei te und au f dem Henkel -
der Zinnfolienbelag in besserem Zus t and erhal ten (Abb. 17, 2) H: 10,5 cm; Mdm: 25 cm; B o d e n d m : 7,2 — 8 cm. 
Auf Grund der mangelhaf ten oberf lächenpol i tur eines ro tbemal ten Kraters mi t schwarzen Hohlfuß 
sind n u r noch Spuren der einstigen Metal lappl ikat ion zu e rkennen . H : 14 cm; Mdm: 18,8 cm; Bodendm: 8 cm; 
B a u e h d m : 24 cm (Abb. 13, 8). Ähn l i che r Krater : 14: 15,3 cm; Mdm: 20 cm; Bauehdm: 25,6 cm; Bodendm: 
8,3 cm (Abb. 18, 0). 
Besonders zu erwähnen ist ein ro ter Krater mi t Hohl fuß ; in den Zwischeräumen seiner Zinnfolien-
verzierungen mit Mäandermus te r sind rost rote , poröse Blechspuren zu beobach ten . Der T ö p f e r hat — e t w a 
hor ro r vacui auch die unverzierte Oberf läche mi t i rgendeinem Meta l lbeschlag versehen. Die oxydier ten Me-
ta l l res te wurden noch nicht analys ier t . Wegen der F a r b e und der a l lgemeinen Beschaffenhei t könn te m a n a n 
Eisen , auf Grund de r Eigenschaf ten der Metalle hingegen eher an Kupfe r denken; sie ve r fo rmen sich in ka l t em 
Zus tand ebenso gu t wie das Zinn oder Blei (Abb. 13. 10) H: 13,5 cm; Mdm: I 9,5 cm; Bauehdm; 23,7 cm; Boden-
d m : 8 cm. 
Vor dem Zugang der G r a b k a m m e r lagen mehrere rußige Deckel und Schüssel in zerbrochenem Zus tand 
(Abb. 15, 32). D e r K n o p f des f l achen , ka lo t tenförmigen , glänzend pol ier ten schwarzen Deckels ist mehr fach 
prof i l ie r t . H : 15 cm, davon der Griff : 8,5 cm; Dm: 33 cm (Abb. 18, 5). 
Ein rekonstruierbares , ro tgrundiges Kegelhalsgefäß mi t profi l ier ter Schulter , auf der vier graphi t ie r te 
Buckel gleichmäßig vertei l t sind, t r äg t folgende Verzierung: un t e r dem R a n d in regelmäßigen Abs tänden ge-
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Abb . 14. Aus den G r a b u n g s a u f n a h m e n des Tumulus I I 
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malte doppel te V-Winkel, dazwischen herabhängende , e ingeglät te te und graphi t i e r te Spira lmuster ; im unte ren 
Halsbereich f inden sich auf die Spitze gestellte Vierecke mi t eingeschriebener Mäanderverz ierung; auf der Schul-
ter setzen un te rha lb der Buckelaufsä tz eingerollte Spira lmuster an , die brei t übe r die Gefäßschul ter ziehen — sie 
sind e ingeglä t te t und g raph i t i e r t ; als Zwischenmotive t r e t en wiederum auf die Spitze gestellte Vierecke auf 
(Abb. IS, 1). 
E i n Kragenhalsgefäß mi t f lächiger ro t e r Bemalung s t a n d a m Fuß der östlichen K a m m e r m a u e r . Der 
Kand- /Halsbere ich sowie eine Zone oberhalb des Bodenansa tzes sind mit einem bre i ten Graphi t s t re i fen bemal t . 
Der Hals und der runde B a u c h sind durch Zinnfolie in F o r m laufender und konzentr ischer Mäande r verziert 
(Abb. 15, 34; Abb. 1!)). H : 39 cm; Mdm: 25,4 cm; B a u c h d m : 4(5 cm; Bodendm: 14,4 cm. 
E i n weiteres Kragenhalsgefäß besi tzt ein sich sackar t ig erweiterndes Unter te i l ; die pol ier te , schwarze 
Oberf läche t r ä g t eine dreilinige, eingeglät tete u n d leicht geschweif te Zickzackverzierung. H : 18 cm; Mdm: 18 
cm; B a u c h d m : 33,5 cm; B o d e n d m : 14 cm (Abb. 15, 38; Abb. 18, 4). 
Zwei unterschiedl ich große, aber sonst gleichartige schwarze Krátere besi tzen eine pol ier te Oberf läche 
u n d einen geschweiften, prof i l ie r ten Hals . Auf dem Bauch sind in Viereranordnung zwischen t rennenden 
Senkrecht r ippen liegende und langgestreckte N-Muster in doppe l te r L in ienführung eingeglät tet . Kle iner K r a t e r : 
(Abb. 18, 3) H : 10,5 cm; M d m : 15,6 cm; B a u c h d m : 19 cm; B o d e n d m : 6,8 cm; großer Kra te r : (Abb. 18, 7) H : 
16,2 cm; M d m : 22,8 cm; B a u c h d m : 25,8 cm; B o d e n d m : 13 cm. 
F e r n e r eine schwarz polierte, leicht schräg face t t ie r te u n d innen e ingeglät te te Schüssel m i t eingezoge-
nem R a n d u n d Omphalos (Abb. 18, 2) H : 5,8 cm; Mdm: 20,5 cm; B a u c h d m : 25,2 cm; B o d e n d m : 6,5 cm; 
Omphalosdm: 3,1 -3 ,4 cm. 
Wei te rh in sind zu nennen eine ziegelrote, dünnwandige Schale m i t abgewi t te r te r Graph i t i e rung und 
abgebrochenem Henkel (Abb. 20, 1) H : 4,8 cm; Mdm: 10 cm; B o d e n d m : 3,8 cm; eine t iegelart ige Schale mi t 
ebenfalls vergangenen Graphi t ie rungsres ten u n d einer z ickzackförmig aufgesetz ten Zinnfolienverzierung (Abb. 
20, 2) H : 3,8 cm; D m : 9,8 cm; zwei nur f ragmenta r i sch erhal tene t iefe Schalen schlechter Qual i tä t m i t Graphit ie-
rung, schräger Einglä t tverz ie rung auf der oberen W a n d u n g und Hor izonta lkannelur oberhalb des profi l ier ten 
Bodens; der weit hochgezogene Henkel mi t Ansa luna ta -Bi ldung ist r ands tänd ig (Abb. 20, 3, 6) H : 5,6 cm; 
D m : ca. 9,6 cm; g raph i tg rauer in der Länge ger ipp te r Bandhenkel mi t waagerecht durchlochten Sei tenknöpfen 
(Abb. 20, 7) B r : 5,8 cm; ka lo t tenförmige , schwarzpolier te Schüssel m i t hochgezogenem Bandhenkel und Seiten-
knopf — auf der W a n d u n g Spuren einer Zinnfolienverzierung (Abb. 20, 8). 
Die le tz te rwähnten schwarzen Krá t e r e , die Schüssel m i t eingezogenem R a n d , die Schalen und Henkel-
schüsseln f anden sich zwischen den Säulen des Dromos . 
I n der Nähe der U r n e n f r a g m e n t e n a h e der N-Maucr lagen folgende F u n d e : ein obers tändiges Lappen-
beil aus Eisen (Abb. 15, 42; Abb. 21, 14) H : 15,4 cm; Br : 5,3 cm; Lappenbr : 4,5 cm; eine Eisenlanze (Abb. 
15, 43; Abb. 21, 15) L : 22,9 cm; D m der Tülle: 3,1 cm; zwei b r a u n e , verwi t te r te , e inander in entgegengesetz ter 
R i c h t u n g liegende Bronzephaleren mi t Eisenkern — der R a n d des einen Exempla res ist durch s t rahlenförmige 
4* 
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Abb . 17. Res taue r i e r t e Gefäße. Tumulus I I 
E inschni t te verzier t (Abb. 15, 44; Abb. 21, 10 -11) H : I cm; D m : 2,8 cm; 12 winzige Bronzenieten (Abb. 
21, 7) D m : 0,4 cm. Reste eines Ledergef lechtes (Abb. 21, 6), auf Grund derer ein aus Lederriemen geflochtener, 
mit Phaleren und Nieten beschlagener Helm we rmu te t werden kann . U n t e r den in der N ä h e vers t reuten Aschen 
f a n d e n sich Bronzeblech fragmente, de r R a n d des einen Stückes war punk tve rz ie r t (Abb. 21, 1 — 3); zwei profi-
lierte Bronzeblechfragmente u n b e s t i m m t e r Funk t ion (Abb. 21, 4 — 5); f ragment ier tes , schlecht erhal tenes 
Eisenmesser (Abb. 21, 12) L : 7 cm; zwei durch Brand deformier te kleine Kahnfibeln m i t quer über den Bügel 
gelegter Knöpfen (Abb. 15, 11 ; Abb. 22, 1 — 2) r ekons t ru ie r te L: ca. 5,2 cm; Br: 1,25 cm bzw. 1,4 cm. Drei 
kegels tumpfförmige Bronzegewichte m i t leicht eingezogenen Seiten und Kerbverz ie rung a m unte ren und oberen 
R a n d (das eine E x e m p l a r ist s t a rk abgewetzt ) (Abb. 15, 47; Abb. 22, 3-5) H : 1 cm; 1,15 cm; 1,02 cm; D m : 
1,35 cm; 1,38 cm; in der Nähe lagen drei Tonperlen in «Gefäßform» (Abb. 15, 45; Abb. 22, 6 — 3) 14: 1,52 cm; 
1,5 cm; 2,8 cm; D m : 2,6 cm; 2,5 cm; 3,3 cm; ein Bronzering mi t außen abgerunde tem rhombischen Querschni t t 
(Abb. 15, 46 ; Abb. 23, 31) Dm: 3,5 cm; F ragmen t eines f lachen Bronzestabes (Abb. 23, 23) u n d das F r a g m e n t 
einer Armspirale mi t dreieckigem Querschni t t (Abb. 23, 29) L : 5,4 cm. 
Auch die eiserne Teile des Pferdegeschirrs lagen im NO-Teil der Grabkammer : eine zweiteilige Eisen-
trense mit Kingknebel ; L der Trense: 7,3 cm; L des Knebe ls : 4,3 cm ( Abb. 24,3; eine f r agmen t i e r t e Trensenpsalie 
mit Ose; 4 : 4 und 6 c m (Abb. 24, 1 — 2) ; ein «Zwergknebel» 4 : 4,8 cm; Br : 1,3 cm (Abb. 24, 4) ; je zwei aneinan-
derhaf tende , mi t Kupfe r ( ?)-Blech u m m a n t e l t e Eisenringe (Abb. 24, 11 — 12) D m: 2,8 — 2,9 cm; sowie wei tere 
F ragmen te solcher R inge (Abb. 24, 5 — 6, 13 — 15); mehre re größere Eisenringe (Abb. 24, 16 — 17, 23 — 24) 
I )m: 4,3 cm; 4,5 c m ; a n einem Eisenring sind unter - u n d oberseitig senkrecht zueinander liegende Fase rspuren 
(Hol/.?, Leder?) zu erkennen (Abb. 24, 13) D m : 4,5 cm; Eisenringe, in denen jeweils ein Kingknebel hängt und 
eine doppelte, in de r Mitte genietete Eisenlasche aus f l ach gehämmer t em Blech (Abb. 24, 7 — 10). 
Auf Grund des an der O-Mauer der G r a b k a m m e r auf dem Gefäß 34 erhalten gebliebenen, mit Bronze-
nieten beschlagenen Kiemens, ist es möglich, eine Vorstel lung über die ledernen Teile des Pferdegeschi r rs zu be-
k o m m e n (Abb. 15, 49 ; Abb. 23, 19). Auf dem e twa I c m brei ten und 6,2 cm langen R iemens tück sind in ent-
gegengesetzter R i c h t u n g zusammengefa l te te Leders t re i fen mi t konischen Bronzenieten befest igt (Dm: 1,1 cm). 
Zum Zaum gehör ten auch die auf Abb. 23, 20 -23 abgebi ldeten Nie t f r agmen te und die e twas größeren Nie ten 
der Abb. 23, 26-27. 
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U n t e r dein Gefäß 34 lag (las F ragmen t eines mi t Linien- und Punktkre i se in r i t zung verzierten Knochen-
beschlages mi t leicht geschweiftem Querschni t t (Abb. 23, 30) L: 5,3 cm; Br: 3,5 cm. U n t e r den Gefäßen 33 und 
34 fanden sich fe rne r : F r agmen te eines Eisenringes (Abb. 24, 13 — 22, 26 — 26) I )m: 3,4 cm; eine Eisenplialera 
sowie ein gebogener Eisengegenstand unbekann te r F u n k t i o n mit f l a c h e m Querschni t t (Abb. 21, S — U). 
An den linken Seite, nahe dem Grabkammere ingang (Abb. 16, 61 ), lagen a n e iner Stelle z u s a m m e n die 
F ragmen te eines mit Ringnieten durchbrochenen Eisengegenstandes a u s rundgebogenem Grundblech und einer 
gewölbten Auf lage . Auf den Nieten sind — entsprechend der auf den Zeichnungen angegebenen R i c h t u n g 
Holzspuren zu erkennen (Abb. 23, 1 —18) . Die Ringe de r Nieten Nr . 1 — 7 und 16 (.156. 23) zeigen Lederspuren , 
Nr . 13— U R e s t e einer Kupferblech( ?)-Auflage. 
In der N ä h e des Gefäßes Nr . 29 mit « Vogelprotomen» F r a g m e n t e einer Bronzekette ; zwei kleine Ringe 
hiervon sind e rha l t en (Abb. 15, 29; Abb. 23, 24-25). 
Bei den Gefäßf ragmenten vor dem Eingangskorr idor lagen zwei kreuzförmige Bronzebeschläge mi t Ose 
(Abb. 15, 53; Abb. 23, 33 — 31; Br: 1,5 cm) und ein kleiner prof i l ier ter Bronzering m i t Lederspuren (.466. 23, 
32; Dm: 2.2 cm). 
Ein Teil der Scheiterhaufenreste bedeckte die SO-Ecke der Grabkammer bzw. einen Teil 
des Eingangskorridors, eine 5 cm dicke Kiesschicht überlagernd, die den Fußboden der Kammer 
und des Dromos bildete. In dieser Brandschicht konnten außer den verkohlten Holzteilen auch 
Getreidekörner, Walnuß, Haselnuß, Apfel und verbrannte Tierknochen nachgewiesen werden. Die 
naturwissenschaftliche Untersuchungen zum Tumulus II . sind noch nicht abgeschlossen. 
Die Baus t ruktur der Grabkammer wird der des Tumulus I. ähnlich gewesen sein. Die Maue-
rung war wahrscheinlich von einer Bretterverschalung bedeckt. Ein in der Mitte der Grabkammer 
liegender Querbalken dür f te als Unterlage fü r eine oder zwei Tragsäulen gedient haben; hierauf 
deute t eine größere Verfärbung in der Mitte des Balkens hin. 
Für dieses Grab kann auch zeltartige Abdachung der Grabkammer nicht ausgeschlossen 
werden. Es wäre aber auch denkbar, daß der Grube keine strukturelle, sondern eine markierende 
Funktion zukam. Es könnte die Mitte des zu errichtenden Hügelgrabes best immt worden sein 
oder es wurde hier ein das Grab bezeichnender Pfosten errichtet , der bei Fortschreiten der Hügel-
aufschüttung immer höher angebracht wurde. Die Einfüllung der Grube war von dunklerer Farbe 
und hat außer ein bzw. zwei roten und schwarzen Scherben nichts anders enthalten. 
Diese Fragen konnten wegen der Störung durch den Bulldoser nicht schlüssig geklärt 
werden. Es kann höchstens auf Grund von Analogien eine Interpretat ion vorgeschlagen werden. 
Die Grabkammer wurde in einer bestimmten Phase der Bestattungszeremonie mit Steinen 
verschlossen (Abb. 14, 2), der Korridor blieb jedoch weiterhin frei zugänglich. Das Dach des Dro-
mos bedeckte man — vermutlich auf einer Bretterunterlage — mit flachen Steinen (Abb. 14, 4) ; 
diese Steinabdachung ist besonders auf Abb. 14, 2 gut zu erkennen. Einige Teile der aus Steinen 
errichteten «Säulen» des Korridors haben sich aus ihrer ursprünglichen Lage gelöst und bedeckten 
zusammen mit lockerem Schutt den Fußboden (Abb. 15). 
Position und Abstände der Säulen konnten vor Entfernen der eingebrochenen Steinda-
chung deutlich beobachtet werden (Abb. 14, 3). 
Verlauf der Bestattungszeremonie 
Man darf annehmen, daß in der Flur Diófás von Vaskeresztes - im Bogen des Pinka-
Baches — die Gräber der Vornehmen, der «Fürsten» des hallstattzeitlichen Burgwalles gefunden 
werden; sie liegen abgesondert von den zahlreichen, jedoch aus kleineren Hügeln bestehenden 
Gruppen. Dieser Burgwall lag etwa in 3 km Ent fernung von den bei Burg errichteten und nun aus-
gegrabenen Tumuli .1 0 
Nach den während der Notgrabungen gemachten Beobachtungen wurden die Toten mit 
ihrer Bekleidung (Gürtelteile), mit Kleidungs- und Körperschmuck (Nadel bzw. Fibel), mit ihren 
1 0
 R Ö M E R ( 1 9 7 8 ) 7 3 — 1 0 3 ; F . H A R T M A N N : B u r g e n -
land. Beiträge zur Urgeschichte des Burgenlandes. 
I I . 2. 1929. 133; H . PRICKLER: Burgen und Schlösser-
ruinen und Wehrk i rchen im Burgenland. Wien 
1 9 7 9 . 2 3 . 
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Waffen (Kalottenhelm, Lanze, Messer, bzw. Schüsselhelm, Lanze, Beil, Sichelschwert) und auch 
mit ihrem Pferd ( ?) für die Bestat tungszeremonie ausgestat tet . Der Schmuck und die Waffen des 
Grabes I. kamen mit auf den Scheiterhaufen, von den Waffen des Grabes I L war nur als Sichel-
schwert verbrannt . Auf Grund der unsicheren Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen 
kann nur angenommen werden, daß es sich um die Besta t tung eines Mannes handelt ; die Beigaben 
scheinen dies jedoch zu bestätigen. 
Offensichtlich sah die Bestattungszeremonie auch vor, außer den Opfertieren (Pferd 
Rind, Schwein, kleiner Wiederkäuer) ein nahes Familienmitglied des Verstorbenen oder/und sei-
nen Diener zu töten und mit auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Nach Niederbrennen des 
Scheiterhaufens wurden die Knochenreste in zwei Urnen zusammengetragen, da der Krieger und 
seine Frau (?) verbrannt worden ist. In diesem Fall dürf ten die Reste der robusteren Person die 
eines Sklaven gewesen sein. Jedoch kann man auch annehmen, daß die Knochen des Kriegers 
(Fürsten), für den Scheiterhaufen errichtet wurde, zufälligerweise in den Scheiterhaufenresten 
verblieben sind und es sich bei dem Knochen material in den beiden Urnen um die verbrannten 
Reste seiner Frau handelt . 
Die Verbrennung einer bei der Bes ta t tung eines vornehmen Mannes geopferten Frau , 
eines Sklaven oder von Gefangenen war räumlich und zeitlich wei tverbrei te t . In den Homerischen 
Epen wird berichtet, daß auf dem Scheiterhaufen des Pa t roklos mit ihm zusammen zwölf t roja-
nische junge Männer (Ilias: X X I I I . 175—176), Tiere sowie mit Honig und Öl gefüllte Krüge ver-
brannt wurden (ebd. 170). Die Opferung einer weiblichen Verwandten wird auch anschaulich in 
der Beschreibung Ibn Fadian wiedergegeben.11 
Nach der Beschaffenheit der Holzkohlenreste wurde das Ausbrennen des Scheiterhaufens 
nicht abgewartet. Zuerst ha t man «den glimmenden Schutt mi t rötlichem Weine gelöschet» (Ilias: 
X X I I I . 250); dieser Wein wurde in Vaskeresztes vermutlich aus Gerste gegoren.12 So wäre auch 
die Vermischung der in die Grabkammer eingebrachten Scheiterhaufenreste mit Gerste u n d Halm 
zu erklären. Auf diese Reste wurden dann weitere Früchte gelegt (Haselnuß, Kirsche, Walnuß, 
Apfel). 
Die Beigabe eines Trinkservices muß im Zusammenhang mit «kultischem Essen und Trin-
ken» gesehen werden, das seinerseits wiederum mit den Vorstellungen der Wiedergeburt im Zusam-
menhang steht.13 Aus diesem Grunde wurden Trinkservice in die Tumulusgräber beigegeben. Nach 
K. Kaus befanden sich in den großen Gefäßen mit konischem Hals — auf Grund der Rücks tände 
gewürzte Getränke. E r hält sie für die charakteristischen Beigaben in Männergräbern und zählt 
zu den Trinkservicen die Tonsitula, die Schüssel mit Hohlfuß, die Schüssel mit eingezogenem Rand 
und die Henkelschale.14 Um ein solches Service handelt es sich bei den Bronzegefäßen des Grabes 
I. (vielleicht mit Ausnahme des Bronzekessels, der ein Gewürzegefäß oder eine Rauchpfanne gewe-
sen sein könnte) und auch bei den Keramikservicen des Grabes I. und I I . Nach der bei Homer 
besungenen Sitte kamen auf den Scheiterhaufen offenbar mit Speisen und Gewürze gefüllte 
Gefäße, deren Scherben mit den Scheiterhaufenresten in das Grab gelangten; so auch in Vaskeresz-
tes (Abb. 10). Dieselbe Sitte wurde auch in Mesteri und Csönge beobachtet.15 Im Tumulus I I . lagen 
solche verbrannten, rußigen Scherben auch vor dem Eingangskorridor. (Abb. 15) 
1 1
 A . Z E K I V A L I D I T O G A N : I b n F a d i a n ' s R e i s e b e -
r icht . Abhandlungen f ü r die K u n d e des Morgenlan-
des. 2 4 . 3 . Leipzig 1 9 3 9 , 8 8 — 9 « ; L a u t H E R O D O T O S ( I V . 
71) werden in der G r a b k a m m e r der königlichen Sky-
then e rwürg t auch eine Kebs f r au , ein Mundschenk, 
ein Koch, ein Stallmeister, ein Diener und ein Bo te 
begraben. 
12
 X E N O P H O N : A n a b a s i s . I V . 5 , 1 6 . 
13
 G. KOSSACK: Trinkgeschirr als K u l t g e r ä t der 
Hal l s ta t tze i t . VariaArch 16 ( 1 9 6 4 ) 9 6 f f . (Fes tschr i f t 
Unverzagt , Berlin) 
14
 K. KAUS: Trinkgeschirr und Weingenuß in der 
Eisenzeit . F U F G 11 ( 1 9 8 0 ) 3 7 ff. Abb. 1 — 2 ; ders. : 
Urzeit und Römerze i t . I n : Krensdorf — E i n e Ge-
meindegeschichte . Sigless 1982. Abb. 8—9. 
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Die Grabkammer 
Die Einbauten der monumentalen Hügel Transdanubiens hat Éva Vadász bei der Publika-
tion des Hügelgrabes von Süt tő zusammengefaßt . 
Eine jede Kammer wurde auf der ehemaligen Humusschicht errichtet , ihre Orientierung 
ist allgemein N —S, mit geringer Abweichung nach 0 oder W . Ihr Grundriß ist meist viereckig 
errichtet sind sie aus Steinen bzw. es handelt sich um eine Stein-Holzkonstruktion. Den oberen 
Teil der Steinkammern bedecken Balken (Bretter), die fallweise auch mit Steinpackungen versehen 
sind (Fehérvárcsurgó, Kismező, Vaskeresztes IT.). Die S-, SO oder SW-Seite ist bei einem Teil der 
Steinkammern offen; an dieser Seite schließt sich ein kürzerer (Mesteri, Vaskeresztes I.) oder ein 
längerer (Süttő, Vaskeresztes II .) Eingangskorridor an. Auch bei einigen der reinen Holzkammer-
konstruktionen (Szalacska, Fehérvárcsurgó) oder auch im runden Grab von Somlóvásárhely wurde 
ein Eingang beobachtet.1 6 Im Sulmtal ist in den Tumuli Kürbischhansl, Tschoneggegrfranzl 2, 
Kürbischbauer 1., Kröll-Schmiedkogel und von diesen nur 25 km weit entfernt in Pivola eine 
Grabkammer mit der Grundfläche von 10x7 ,5 m und mit einem 9,5 langen dromosartigen Eingang 
zum Vorschein gekommen; in Grize-Pongrac hat ein Korridor zu einem runden Steinbau geführ t . 
Auf Grund der unsicheren Angaben zu den alten Ausgrabungen von Ivleinklein hielt C. Dobia t die 
dortigen Dromosbauten für nicht gangbar,17 sondern setzte eine eventuelle kulturelle Beziehung 
mit der westlichen Hal ls ta t tkul tur voraus, wo zur geschlossenen Grabkammer eine Rampe füh r t e 
(z. B. Eberdingen-Hochdorf).1 8 
Durch die Ausgrabungen des Tumulus I I . von Vaskeresztes scheint es eindeutig, daß 
das Volk der östlichen Hallstattkultur den aus Stein gebauten Dromos zweifellos aus südlichen Regionen 
her gekannt hat.1'3 Gleiche Beobachtungen bzw. Ergebnisse mach te É. Vadász bei der Freilegung 
des Hügelgrabes von Süttő.20 
Zu einem bestimmten Zei tpunkt während der Bestattungszeremonie wurde der Zugang 
der Grabkammer vermauert (Abb. 14, 2), jedoch blieb der Korr idor auch weiterhin begehbar; auf 
den dor t befindlichen Stellagen deponierte man Schüsseln und Schalen. 
Leider können die Gräber von Vaskeresztes infolge der Zerstörungen durch den Bulldozer 
weder über den Vorgang der Hügelaufschüttung noch über eventuelle Nachopfer während der 
Aufschüttung (z. B. Szalacska, Süttő) Aufschluß geben 21 
Das Steinmaterial der Grabkammer s t ammt aus der n u r einige hunder t Meter nördlich 
des Fundortes gelegenen Steingrube von Felsőcsatár; in dieser Gegend gewann man ebenfalls den 
gelben Lehm für die Hügelaufschüttung, die den Fußboden bedeckende Kiesschicht sowie das Holz-
material für den Scheiterhaufen und fü r den Grabbau. 
C H A R A K T E R I S I E R U N G D E S F U N D M A T E R I A L U N D S E I N E R K U L T U R E L L E N B E Z I E H U N G E N 
I. Keramikbeigaben 
Den wichtigsten Gefäßtyp bilden die großen Kegelhalsgefäße (Abb. 5, 9—10; Abb. 7 ; Abb' 
16 ; Abb. 17, 3 ; Abb. 18, 1). Diese gehören zu den allgemein bekannten transdanubischen Formen 
Die wichtigste Verzierung dieser Urnen ist der kleine, flachkonische Buckel auf der Schulter, wie 
, B
 V A D Á S Z ( 1 9 8 3 ) 5 2 ; Die 1 9 8 3 erschlossene K a m m e r 
des Hügelgrabes von Fehérvárcsurgó h a t t e eine ge-
schlossene Balkenkons t ruk t ion mit Zel tdach. ; M. SÁR-
V Á R I : Szenzációs felfedezés — 2 6 0 0 éves s í rkamra 
(Sensationelle E n t d e c k u n g — eine 2 6 0 0 j ähr ige Grab-
kammer) . Magyar Nemzet 1983. aug. 20. 
1 7
 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) 6 0 . 
18
 Ders . : Die Ha l l s t a t tnekropo le bei Kleinklein im 
Sulmtal . S y m p o s i u m Steyr 1980. Linz 1981, 187. 
«Diese Rampe is t nach Auskunf t von Herrn Biel und 
n a c h for t schre i tender Grabungsauswer tung nicht 
m e h r gesichert.» Die Bemerkung s t a m m t von H e r r n 
Dobia t . 
1 9
 V A D Á S Z ( 1 9 8 3 ) 5 1 , D O B I A T ( 1 9 8 0 ) 1 8 0 . A n m . 1 4 8 . 
2 0
 V A D Á S Z ( 1 9 8 3 ) 5 2 . 
2 1
 K E M E N C Z E I ( 1 9 7 4 ) 1 1 ; V A D Á S Z ( 1 9 8 3 ) 5 2 . 
3* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37,1985 
56 M*. FEKETE 
Abb. IS. Rekons t ru ie r t (Nr. 1) und res taur ie r te Gefäße. T u m u l u s I I 
f r ü h m s e n z e i t l i c h e H ü g e l g r ä b e r 57 
10 cm 
Abb. 19. Kragenha lsgefäß mit Zinnfolien Verzierung. T u m u l u s II 
z. B. in Szalacska,22 Süttő,2 3 oder Csönge.24 Die waagerechte Einglät tung unter dem ausladenden 
Rand ist auch in Szalacska,23 Zalaszántó-Tátika,26 im Sulmtal27 oder in Novo Kosariská28 zu fin-
den. Der Bauch der schwarzen Urnen (Abb. 5,9—10) ist durch eine senkrechte Rippe verziert 
s ta t t der üblicheren eingeglätteten Zickzackmuster (z. B. Siittő, Mesteri29). Diese plastische Ver-
zierung kann auf f rühere kulturelle Einflüsse zurückgeführt werden (Lengyel, Sághegy30). Die auf 
diesen Gefäßen zu findenden, mit Graphit gemalten Mäander31 (Abb. 17, 3) und Spiralen32 (Abb. 
18. I). die stehenden und umgekehrt V-förmigen Winkel motive33 sind die am häufigsten auftre-
tenden Motive in der östliche Hal ls ta t tkul tur . Die eingeglättete, durch Graphit ierung betonte 
Spirale (Abb. 18, 1 ) ist aus Szalacska bekannt und gleichfalls aus Szalacska und aus Gemeinlebarn 
liegen Vergleiche plastisch hervortretende Spirale vor.34 
Auch das Kragenhalsgefäß ist ein charakteristischer und allgemein verbreiteter Typ der 
Früheisenzeit (Abb. 8, 4, 6 ; Abb. 18, 4 ; Abb. 19). Diese Form ist auch aus den transdanubischen 
Fundor ten bekannt , so z. B. aus Szalacska;33 ein unseren flacheren Formen ähnliches Exemplar 
22
 K E M E N C Z E I ( 1 9 7 4 ) A b b . 8 . 
2 3
 V A D Á S Z ( 1 9 8 2 ) . 
2 4
 L Á Z Á R ( 1 9 5 5 ) T a f . 3 3 , 1 0 — 1 1 , 1 3 . 
2 5
 K E M E N C Z E I ( 1 9 7 4 ) A b b . 2 , 1 . 
2 6
 M Á R T O N ( 1 9 3 3 ) T a f . 2 6 . 
27
 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) T a f . 1 6 , 1 . ( O f e n m a c h e r w a l d 3 3 . ) ; 
Taf. 26,7. (Ofenmacherwald 52.); Taf. 29,1. (Kaiser-
schneiderwald 42.) 
2 8
 P I C H L E R O V Á ( 1 9 6 9 ) T a f . I — I V . 
2 9
 M e s t e r i : L Á Z Á R ( 1 9 6 1 ) T a f . 2 5 , 1 . ; S ü t t ő : V A D Á S Z 
( 1 9 8 2 ) . 
3 0
 P A T E K ( 1 9 8 2 a ) F i g . 1 9 , E 2 , F 3 . 
3 1
 S I E G F R I E D — W E I S S ( 1 9 7 9 ) 1 0 0 f f . , D O B I A T ( 1 9 8 0 ) 
Taf . 2 1 , 1 . 
3 2
 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) A b b . 2 , K E M E N C Z E I ( 1 9 7 4 ) 1 1 . 
3 3
 S I E G F R I E D — W E I S S (1979) A b b . 2 ; L . N A G Y : 
A középrépáspuszta i (Veszprém megye) kora-vaskori 
t e m e t ő (Das friiheisenzeit liehe Gräberfe ld von Közép-
répáspusz ta ( K o m i t a t Veszprém)]. F A 1 — 2 (1939) 
Taf. 5,7—7b, 6,16b; LÁZÁR (1955) Taf . 34,1 — 3, 35,1; 
D O B I A T (1980) Taf. 95,3; E I B N E R — P E R S Y (1980) Taf . 
93,7. 
34
 M. K A B A Y (1960) Taf. 11,9; K E M E N C Z E I (1976) 
Abb. 2 . 
3 5
 K E M E N C Z E I (1974) Abb. 4,1, ders . : (1976) Abb. 3. 
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(Abb. 18, 4) s tammt aus Csönge.36 In den Gräbern von Sopron-Burgstall ist das Kragenhalsgefäß 
von der ältesten an häufig anzutreffen.37 Diese sind den roten Gefäßen von Vaskeresztes sehr ähn-
lich: am Hals und unter dem Bauch gestreif t bemalt (Abb. 8, 4; Abb. 19), der Bauch kann auch mit 
anderen geometrischen Mustern verziert sein. In Sopron sind die ältesten mit einem gemalten kon-
zentrischen Mäander verziert; konzentrische Mäander t re ten in Vaskeresztes in Form einer Metall-
auflage (Abb. 19) auf oder als Einglätteverzierung, die durch schwarze Bemalung betont ist 
(Abb. 8, 1—2). Bei dem Kragenhalsgefäß handelt es sich nicht um eine rein ostalpine, sondern 
ganz allgemein um eine mitteleuropäische Gefäßform.3 8 
Stierprotomengefäße sind für das Gebiet der Kalenderberg-Gruppe und fü r die benachbar-
ten Räume besonders charakteristisch; die des slowenischen Kulturraumes sind vor allem aus den 
nördlicheren Regionen abzuleiten.39 Im ungarischen Material lassen sich Parallelen durch die be-
kannten Stücke von Vaszar,40 Süttő,41, Szob,42 Szalacska43 und durch das Exemplar von Sopron 
mit Tierfigur44 aufzeigen. Entsprechend den typologischen Entwicklungsschemen von A. Dular 
und A. Siegfried-Weiß werden an den ältesten Gefäßen mit Stierkörper (Este, Sopron) auch die 
Füße dargestellt; der F u ß wird zu einem niedrigen Rohr fuß verändert (Statzendorf), der dann im-
mer schlanker wird (Nővé Kosariská, Vaszar Tum. V.). In einer nächsten Entwicklungsstufe ent-
steht ein flachkugeliges Gefäß mit 2 — 3 Stierköpfen (Donnerskirchen, Gemeinlebarn, Nővé Kosa-
riská); die typologische Reihe endet schließlich mit den sich verkleinernden, schematischen Tier-
köpfen (Nővé Kosariská).43 
Die beiden Gefäße des Tum. V. von Vaszar — kleinen Urnenformen mit niedrigem Rohr-
fuß — sind durch je einen Rindkopf verziert; ihre Höhe beträgt 18,5 cm. Gefäßboden und -hals sind 
schwarz, auf dem Bauch finden sich V-Muster mit schwarzer Graphitbemalung und Hakenmotive; 
der geschweifte Rand ist an der Außenseite zickzackförmig bemalt. Das Gefäß des Tum. VI. von 
Vaszar (H: 27 cm) besitzt einen konischen Hals und einen stark gewölbten Körper, der Bauch ist 
mit drei Tierköpfen verziert . Dieses Gefäß ist bereits recht ausgeprägt von jener Form, die als cha-
rakteristisch für die früheisenzeitlichen Kulturen anzusehen ist: das Gefäß mit konischem Hals 
und ausladendem Rand.46 
Auch das Gefäß des Grabes II. von Vaskeresztes gehört zu jenem Typ mit ausladendem 
Rand, konischem Hals und mehr gewölbtem Bauch (Abb. 16). Die Formung des Stierkopfes ähnelt 
hingegen den Tierköpfen der Kragenhalsgefäße.47 Die Tierköpfe des Tum. VI. von Vaszar erinnern 
eher an den Kopf eines Hirsches oder Rehes. Um vergleichbare Stücke handelt es sich bei den 
Protomengefäßen aus Goldes48 und aus der Sulmtalnekropole in der Steiermark.49 Jedoch auch im 
Sulmtal sind die für die nördlicheren Gegenden charakteristischen Stierformen anzutreffen (Wie-
senkaiser I., Pommerkogel),50 dementgegen stellen die Tierköpfe von Nővé Kosariská,51 Hetény 
(Chotin)52 eher ein Hirsch dar, so wie auch in südlichen Gebieten, z. B. in Kaptol.5 3 An diese süd-
liche Form knüpfen die «Widderköpfe» des Tumulus I . von Vaskeresztes (Abb. 6, 1—2) an. 
3 8
 L Á Z Á R ( 1 9 5 1 ) T a f . 2 6 , 1 1 ) . 
37
 PATEK (1982b) 165. Beilage 4. 
38
 а. а. O. und A n m . 122. 
3 8
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17 ff. 
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4 2
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4 3
 D A R N A Y (1912) Taf . 3,14; K E M E N C Z E I (1974) 
Abb. 5,6. 
44
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aus Burgstal l ) . A r c h É r t 13 (1893) 26. 
4 3
 S I E G F R I E D - W E I S S (1979) 32 f. Abb. 1. 
4 8
 H O R V Á T H (1969) Abb . 19, 26. 
4 7
 B I T T I O N I (1954) 585, Abb. 413. 
48
 а. а. O. 609, Abb . 26. 
49
 DOBIAT (1980) Taf . 41,1,45. D e r Hi rsch spiel te 
in d e m mi t südlichen Elementen durchwobenen Sulm-
tal eine wichtige Rol le ; E I B N E R (1981) 284. 
30
 DOBIAT (1980) Taf . 97,4,7, 1 3 - 15, 110,1 -3 . 
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32
 M. DUSEK: Die H a l l s t a t t k u l t u r der Chot ingruppe . 
S1A 5 (1957) 73. Taf . 1,1. 
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 V . V E J V O D A — I . M r И М к : E x c a v a t i o n s o f P r e -
his tor ic Barrows a t Kap to l . VAMZ 111. Ser. 5 (1971) 
Taf . 6,10. Eine Widderdars te l lung aus T ransdanub ien 
ist aus Sopron u n d Lengyel b e k a n n t . E . I'ATEK: Die 
Beziehungen zwischen Transdanubien und dem jugo-
slawischen Donaugebie t in der Früheisenzei t . MatSAZU 
19 (1981) 189 ff. Taf . I I I , 5,9. 
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Das Maul der Stierköpfe des Hügel I. von Vaskeresztes ist geschlossen und ähnelt einem 
breiten, flachen Griffbuckel. Die Hörner sind zusammen mit dem hohlen Kopf aus einem Stück 
gefertigt (Abb. 6', 3—5). Die «Widderprotomen» zeigen ein offenes Maul, die Hörner sind durch 
Tonzapfen mit dem Kopf verbunden, ebenso wie bei den Stierköpfen mit offenem Maul des Hügel 
II . (Abb. 16 ; Abb. 20, 9), jedoch fanden sich im Grab II. auch aus einem Stück geformte Stier-
kopffragmente. 
Besonders interessant ist das « Vogelprotomengefäß» (Abb. 7). Eine vergleichbare Form ist 
nur aus dem slowenischen Fundort Hardek54 bekannt. Als Interpretat ion der schwarzen Protomen 
käme in Betracht , daß es sich hierbei um schwache Nachahmungen der italischen GreifendarStel-
lungen handelt . Solche sind aus den Grabkammern von Narce, Gortvn, Cerveteri,55 und Chiusi56 
zum Vorschein gekommen. Die Greifen- und Löwendarstellung war in der orientalisierenden 
Epoche auch im Ägäikum und Italien häufig.57 Das Erscheinen der aus dem Orient (Nord-Syrien) 
stammenden Bronzekessel mit Protomen in Italien kann zwischen 725—650 angesetzt werden. 
Sie werden von den Töpfern der etruskischen und faliskischen Gebiete auch in Ton nachgeahmt. 
Gleichzeitig mit diesem kommt auch der aus Ton hergestellte, doppelkonische Gefäßuntersatz5 8 
in Gebrauch. 
Die Kessel mit Pro tomen und ihre Tonnachahmungen spielten vor allem im Kultleben des 
Mediterraneums, die Gefäße mit Stierprotomen hingegen in den ostalpinen Gebieten eine besondere 
Rolle.59 Den Löwen- und Greifenprotomen dürf te wahrscheinlich eine apotropäische Funkt ion 
zukommen,6 0 den Stierdarstellungen indessen eher eine Bedeutung im Zusammenhang mit Frucht -
barkeitskulten.6 1 
Die Fragmente von Vaskeresztes und Hardek zeigen, daß bei der Herstellung der Proto-
mengefäße nicht nur die einheimischen, aus früheren Zeiten bekannten und im Kultleben eine 
besondere Rolle spielenden Stierkopfformen zurückgegriffen wurde, sondern daß auch die aus dem 
Orient stammenden, durch etruskische Vermittlung und Umformung hierher gelangten Greifen-
köpfe aufgenommen wurden. Daß den Stier-Hirsch-Widder- bzw. Greifenpro to men im Kultleben 
bzw. ganz allgemein in der Glaubenswelt eine besondere Bedeutung zukam, wird auch durch die 
Farbe der Gefäße selbst deutlich. Die Gefäße mit Stier-Hirsch-Widderköpfen sind immer von roter 
(prundfärbung, die Greifenprotomen hingegen schwarz. Natürl ich besagt das Vorkommen der 
Greifenprotomengefäße in den Tumuli der östlichen Voralpen noch lange nicht , daß eine Kenntnis 
bzw. ein Verständnis des ursprünglichen geistigen Hintergrundes gegeben war oder gar von einer 
Ident i tä t der Kultelemente gesprochen werden kann.62 
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4 5 ( 1 9 7 6 ) 3 7 3 ; R . H A M P E — E . S I M O N : The Bir th of 
Greek Ar t . From the Mycenean to the Archaic Per iod . 
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Arc.hA 40 (1966) 99—112. 
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 Der Stier m i t e ingeknickten Knien bedeu t e t e 
im N a h e n Osten die Geste des Angri f fes oder d a s Hin-
fallen vor einer Got the i t bzw. i m K a m p f m i t e inem 
R a u b t i e r . Dieses Motiv erhiel t zu Beginn des I. J a h r -
tausends v. u. Z. auch schon im Nahen Osten bloß 
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dene Bov iden typen auch ohne irgendwelche Motiva-
tion so dargestel l t , was durch die griechische K u n s t 
schon in der geometr ischen Per iode übe rnommen und 
auch die e t ruskische K u n s t von der zweiten H ä l f t e 
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(1975) 108 f. 
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Tonsitulen (Abb. 9, 1 — 2 ) waren als Bestattungsbeigaben in den Este-venetischen und auch 
in den östlichen Hallstatt-Gebieten allgemein beliebt und üblich. Am häufigsten kommen sie in 
Niederösterreich und in der Süd-Slowakei vor. In Transdanubien treten sie vor allem in den Tumuli 
von Sopron-Burgstall auf,63 jedoch sind sie auch anderweitig anzutreffen, z. B. in Csönge und Mes-
teri.64 Aus dem Sulmtal kennen wir nur drei Exemplare, die in typologischer Verwandtschaft mit den 
die Bronzesitulen vom Typus Kurd nachahmenden östlichen Hallstattgefäßen stehen (z. B. Sopron): 
im slowenischen Raum waren andere Formen beliebter.65 Verschiedenartige Verwendung der Tonsi-
tula in der östlichen und südöstlichen Hal ls ta t tkul tur zeigt sich auch durch die Feststellung, daß 
in den nördlicheren Gegenden der Deckel zur Situla gehört, während in den südlichen Gebieten 
Deckel im Zusammenhang mit Schüsseln stehen.66 Offensichtlich liegt der Fundort Vaskeresztes 
an der Grenze dieser beiden Zonen. Dies zeigt sich durch die Tatsache, daß im Grab I. der Deckel 
zur Situla (Abb. 4, 16), im Grab II. hingegen zu den Schüsseln gehört (Abb. 15, 52, 58). Außef 
in den Gräbern von Sopron, Csönge und Somlóvásárhelv gehört auch in Süt tő der Deckel zur 
Schüssel.67 Genaue Parallelen zu den in Vaskeresztes zum Vorschein gekommenen Deckeln mit 
mehrfach profiliertem Knopf (Abb. 9. 3—5; Abb. 18, 5) lassen sich nicht aufzeigen. Nahestehend 
sind die beiden Deckel aus Sághegy,68 jedoch bestehen deren Handhaben nur aus einem doppel-
konischen Knopf. Die mehr profilierten Deckelgriffe lassen italische Vorbilder vermuten.69 
Ebenfalls bisher ohne parallele ist der rot bemalte, tonnenförmige Gefäßuntersatz (Abb. 
5, 8). dessen Verwendung im Zusammenhang mit den Fußschüssel zu sehen ist (Abb. 3, 5). Aller 
Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hierbei um eine örtliche Variante der auch in Italien ver-
wendeten Metall- oder Tonkesseluntergestelle.70 Ihr Gebrauch — in Metallausführung — in der 
südöstlichen Halls tat tkul tur ist durch eine Situlendarstellung bekannt;7 1 eine keramische Variante 
ahmt eine Fußschüssel nach.72 
Auch Henkeltassen t re ten in den früheisenzeitlichen Gräbern häufig auf (Abb. 5, 1 — 3; 
Abb. 20, 1, 3, 6) ; verschiedene Formen sind bekannt . Die auf frühe urnenfelderzeitliche Traditio-
nen verweisende tiefe Schüssel mit eingezogenem Rand zeigt Ähnlichkeiten — sowohl in der Aus-
führung, als auch in der Form — mit dem in Ipolyszakállos zum Vorschein gekommenen Schüssel-
fragment mit Metallauflage.73 Auch die Vorläufervarianten der in der späten Halls tat tkul tur gerne 
verwendeten Knopfhenkel — die wulsartig verzierten Bandhenkel — können an diesen Stücken 
auf t re ten (Abb. 5, 1 — 3). Ein solcher kleiner Wulst ist an einer Tasse von Vaszar74 zu finden, die 
einen profilierten Hals besitzt und am weit gewölbten Bauch senkrecht kanneliert ist. 
Der Tassenform mit eingezogenem Rand ähnlich ist die — jedoch größere — Henkel-
schüssel (Abb. 17, 1 — 2; Abb. 20, 8), die im Sulmtal häufig vorkommt.7 5 Der Gefäßtyp allgemein und 
6 3
 PATEK (1982b) 167. 
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PATEK (1968) Taf. 126,3. 4, 6, 129,1; Podol í : J . ÍÍI-
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 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) 7 9 . T a f . 3 8 , 8 , 4 2 , 6 , 5 4 , 4 , 6 , 6 7 , 5 , 7, 
92,5. Wahrschein l ich ist auch in Sopron — ohne 
Kenntn i s der Grabbe funde — das Fragment eines sol-
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vor allem der senkrecht gerippte Bandhenkel lassen sich mit entsprechenden Bronzegefäßformen 
in Verbindung bringen.76 An der Biegung des roten (Abb. 17, 1 — 2), graphitgrauen (Abb. 20, 7) 
oder schwarzen (Abb. 20,8) hochgezogenen Henkels, dessen Querschnitt an der geraden Seite 
eines Kreissegmentes mit doppeltem Bogen gleicht ( = Senkrechtrippen),77 sind seitlich zwei waage-
recht abstehende Knöpfe angebracht. Diese Knöpfe sind an den grauen und schwarzen Gefäßen 
durchlocht, bei den roten Gefäßen mit Metallauflage versehen. Eine ähnliche Henkelausbildung 
t r i t t erstmals an phrvgischer Keramik des 8./7. Jhs . auf.78 Die gleiche Form ist in Süd-Italien (Sala 
Consilina) und in Etrur ien, in der Umgebung von Tarquinia, belegt,79 erscheint dor t jedoch erst 
gegen Mitte bzw. in der zweiten Hälf te des 7. Jhs . bei einheimischen Varianten protokorinthischer 
und ostgriechischer Keramik (Olpe, Oinochoc).80 Dieser Henkel mit waagerecht hervorragendem 
Knopf wird im ostalpinen Raum verändert , was vermutlich im Zusammenhang mit der Ausbil-
dung der verschiedenartigen Tierprotomengefäße zu sehen ist. Dem Bandhenkel werden zwei in 
entgegengesetzte Richtung blickende Tierköpfe angesetzt und später schematisch auf zwei Wülste 
reduziert; hieraus entwickeln sich dann weitere Varianten.8 1 
Die niedrige Fußschüssel mit fein geschweiftem Hals und wenig profilierter Schulter, der 
«Krater» (Abb. 3, 5; Abb. 5, 5—7; Abb. 18, 3, 6—10) mit schärferen Umbruchlinien, ist im Sulmtal 
häufig anzutreffen.8 2 Ein der Schüssel mit geschweifterem Profil von Vaskeresztes ähnliches Frag-
ment aus Velem-Szentvid bekannt;8 3 diesem Typ an die Seite zu stellen wären vielleicht auch die 
Scherbenstücke mit Metallauflage von Ipolyszakállos.84 Eine ähnliche Schüsselform ohne Hohl-
fuß — mit senkrecht aufgelegter Rippe und Einglättverzierung — ist aus Mesteri bekannt.8 5 
Gleichfalls keinen Hohlfuß und keinen profilierten Boden besitzen die durch Einglä t tung verzier-
ten Schüssel mit geschweiftem Hals des Tumulus I. von Vaskeresztes (Abb. 8, 3, 5, 7—8) ; hierbei 
handelt es sich um Nachahmungen der etruskischen Rippenschalen.86 Die den vorliegenden «Krater-
formen» nahestehenden Fußschüsseln Sloweniens sind im allgemeinen tiefer, gerippt und gehörten 
einem etwas jüngeren Horizont an. Auch unter dem Material der Siedlung von Velem-Szentvid 
ist dieser T y p zu finden.87 
Ein Teil der Gefäße ist durch eine aus Zinnblech ausgeschnittene und auf die Oberfläche 
des Gefäßes — ohne Ein t ie fung! — geklebte Metallapplikation verziert (Abb. 5,1—3,5—7; 
Abb. 17, 1-2; Abb. 18, 6, 8-10; Abb. 19; Abb. 20, 2). Gleiches ist in Ungarn aus Csönge und 
in der Slowakei aus Ipolyszakállos bekannt . 8 8 Im ostalpinen Raum ist das zinnblech verzierte Gefäß 
von St. Andrä8 9 das älteste, noch urnenfelderzeiliche Exemplar dieser Art. Häufig t r i t t die Zinn-
7 8
 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) A b b . 1 2 . 
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B e r l i n 1 9 6 1 . 7 3 f f . A b b . 4 3 — 4 6 , 4 8 — 5 0 ; T . Ô Z G Û Ç : 
1 9 7 1 . T a f . 1 5 , 3 — 4 . 
79
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(1968b) Eig. 127.g. j. 
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Acquired by the Wal te r s Art Gallery. АЛА 63 (1959) 
1 8 3 . Taf. 4 8 , 7 . 
8 1
 z . В . : V e l e m - S z e n t v i d : M I S K E ( 1 9 0 7 ) T a f . 5 4 , 1 6 , 
1 7 ; Sulmtal : D O B I A T ( 1 9 8 0 ) Taf . 54,4; Slowenien: 
D U L A R ( 1 9 8 2 ) T a f . 2 2 , 1 9 7 , 1 9 9 . , 2 3 , 2 0 3 , 2 0 8 , A b b . 2 4 , 9 ; 
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tó). C o m m A r c h H u n g 1 (1981) 54; M. FEKETE: Késő 
ha l l s ta t tkor i lakóház leletmentése Csöngőn ( R e t t u n g s 
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Savaria 17 (1983) im Druck. 
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 DOBIAT (1980) 90—91. 
83
 Unveröf fen t l ich t , SM 54.504.130. Das Vorbild 
der Fußschüssel d ü r f t e das Bronzegefäß der Villanova-
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wesen sein. z. В.: H E N C K E N (1968b) Fig. 175a, 177a; 
FREY (1969) Abb. 12,2,5. 
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 K E M E N C Z E I ( 1 9 7 7 ) A b b . 6 , 5 — 9 . 
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 LÁZÁR (1951) T a f . 26 ,3 . 
8 6
 F R E Y ( 1 9 6 9 ) 6 2 f . , A b b . 2 4 , 1 — 2 ; K I M M I G ( 1 9 8 3 ) 
3 8 . Abb . 3 1 . 
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 D U L A R ( 1 9 8 2 ) 7 2 — 7 4 ; M I S K E ( 1 9 0 7 ) T a f . 5 7 , 8 . S M 
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 S T J E R N Q U I S T ( 1 9 6 2 — 3 ) 1 4 3 f . ; K E M E N C Z E I 
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Abb. 20. Gefäßfragmente. Tumulus I I 
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folienverzierung an den etruskischen Grabgefäßen, der nord- und mittelitalischen Kul turen von 
E s t e und Golasecca auf.90 
Zinnfolienapplikation ist jedoch nicht nur auf der ansonsten unverzierten, glatten Gefäß-
oberfläche zu f inden; auf der Schüssel von Vaskeresztes (Abb. 18, 6 — 6a), in Spodnje Podloze und 
im Kürbischhansl-Tumulus von Kleinklein begegnet sie auch auf der plastischen Verzierung,91 
d. h. sie ist dort über Kanneluren, über eingestochene Punkte bzw. über gerillte Buckel und auch 
über plastische Rippen gelegt. 
Das häufigste Motiv der Zinnblechauflage ist abgesehen von ein bis zwei verbindenden 
oder auch trennenden Streifen — der Mäander, der Mäanderhaken und der konzentrische Mäan-
der.92 Im Hügel I I . (Abb. 20, 2) gibt es auch eine zickzackförmige Applikation. Die Tatsache, daß 
die kleinen Bleche nachträglich auf die Oberfläche des Gefäßes — z. T. verzierungüberlagernd 
aufgeklebt wurden, kann damit im Zusammenhang stehen, daß das so geschmückte Gefäß ein 
«Zubehör» der Trauerzeremonie war oder durch diese Verzierung speziell zu einem solchen ge-
m a c h t wurde. Die Wiedergabe des Mäanders — insbesondere die des konzentrischen Mäanders — 
kann mit der Vorstellung des Labyr in thes im Zusammenhang stehen, das in der indoeuropäischen 
Phantasienwelt den Tod, das Jensei ts symbolisiert. In der keltischen Mythologie steht das Laby-
r in th gedanklich mit einem Königsgrab in Verbindung: laut Varro ließ sich der etruskische König 
Porsenna in einem Labyr inthgrab bestat ten.9 3 
Natürlich kann die Frage nicht beantwortet werden, ob dieser geistig-kultische Hinter-
grund des Motivs bei den barbarischen Bewohnern Europas bekannt gewesen ist oder ob diese nur 
von den Hochkulturen übernommene Motivik als inhaltlose Formnachahmung und Formüber-
nahme anzusehen ist . 
Widerspruchsvoll sind auch die Daten zur Herkunft des Mäanders sowie zur Zeit und Aus-
breitungsrichtung.9 4 Das im ostalpinen Raum am häufigsten fü r die Metallfolienverzierung ver-
wendete Material ist das Zinn; daneben treten auch Blei- und Bronzeblech Verzierungen auf.93 
Letztere ist auch in Transdanubien, in Tátika, vertreten.9 6 Das Material der Bronzeapplikationen 
ist zuweilen mit Eisen verunreinigt.97 Möglicherweise war die mit rostbraunen staubförmigen Resten 
bedeckte Fußschüssel (Abb. 18, 10) nicht nur mit einer Zinnfolie verziert, sondern auch mit einer 
eisenverunreinigten Bronzeblechapplikation. Unter den Zinnauflagemotiven ist neben dem einfa-
cheren Haken, dem laufenden und konzentrischen Mäander auch der zusammengesetzte Arnoaldi-
Mäander (Abb. 19) zu finden.98 
Die gemalten Mäander zeigen ebenfalls eine größere Variationsbreite. Außer dem laufenden 
bzw. konzentrischen Mäander ist auch das auf die Spitze gestellte Viereck mit eingeschriebenen 
Mäanderhaken oder einer Swastika anzutreffen (Abb. 17, 3; Abb. 18, 1). Dieses Motiv dür f te aus 
dem Musterschatz der ostgriechischen Gefäße des spätgeometrisch-orientalisierenden Stils99 in den 
R a u m der Ostalpen gelangt sein (z. B. Weiden am See100). 
Eine gemalte Malteserkreuzvariante ist auf einem Kegelhalsgefäß des Tumulus I I . zu sehen 
(Abb. 17, 3). Das Muster mag vielleicht eine schematische Menschen- oder Vogeldarstellung sein; 
90
 B . STJERNQUIST: Ornamenta t ion métal l ique sur 
vases d 'argile. Med L u n d 1958. 107. 
91
 DOBIAT (1980) 130. 
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g e k o m m e n . K. VINSKI-GASPARINI: I s k o p a v a n j e kno-
zavskog tumulusa Mar t i j anca u Pod rav in i . Ausgra-
b u n g eines hal ls ta t t i sches Grabhügels bei Mar t i janec 
im Draugebie t . VAMZ Ser. I I I . 2 (1961) 39 ff . Taf . 
4,2, 5—6. 
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9 1 — 3 . 
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 M E R H A R T ( 1 9 5 2 ) 8 , 1 0 ; F R E Y ( 1 9 6 9 ) 7 2 . 
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 D O B I A T ( 1 9 8 0 ) A b b . 1 6 . 
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 B. KUZSINSZKY: A Bala ton környékének archaeo-
lógiája (Die Archäologie der U m g e b u n g des Balaton) . 
Budapes t 1920. 114; MÁRTON (1933) Taf . 26. 
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9 8
 F R E Y ( 1 9 6 9 ) A b b . 4 3 , 2 . 
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I00PITTIONI (1954) Abb. 410,3. 
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die Sanduhrform — sich mit den Spitzen berührende Dreiecke — ist aus Sopron und Früchting1 0 1 
bekannt . 
Das Malteserkreuz als Motiv ist aus der Basarabi-Kultur in die Voralpen gelangt;102 
ebenfalls aus diesem Kulturraum s tammt das Spiralmuster, das sich im ostalpinen Gebiet während 
der zweiten Hälfte des 7. Jhs. von der laufenden- und Tangentenspirale zu einer symmetrischen 
Spirale, z. T. mit verzweigenden Ranken, entwickelt. Diese Spiralen sind eingeglättet oder auch 
als plastisch hervortretende Verzierungen aufgelegt (Gemeinlebarn, Szalacska, Csönge, Vaskeresz-
tes).103 
Die Verzierung aus schräg verlaufenden Linienbündeln, begleitet von einer Punktlinien-
verzierung sowie eingestichelte Punktverzierung allgemein (Abb. 20,4—5) waren während der 
Früheisenzeit weit verbreitet.1 0 4 
Die schräg facettierte Schüssel mit eingezogenem Rand und polierter Oberfläche stellt in der 
Tradition des älteren einheimischen Töpferhandwerks (Abb. 18, 2). Ahnliche Stücke sind auch in 
Csönge und Süttö zum Vorschein gekommen.1 0 5 Die Schüssel mit eingezogenem Rand von Sopron-
Burgstall sind tiefer und von anderer Proportion.1 0 6 
In beiden Gräbern von Vaskeresztes fanden sich grob gearbeitete gelbliche, braune und 
graue Töpchen. Töpfe, Schüsseln und Deckel — also nicht ausschließlich fü r Bestattungszwecke 
hergestellte Gefäße — in größerer Zahl. Sie sind zerbrochen und schlecht erhalten; zueinanderge-
hörende Gefäßteile fanden sich an verschiedenen Stellen in der Grabkammer (Abb. 10). Diese Kera-
mik war oft durch s tarke Brandeinwirkung deformiert. Insbesondere vor dem Eingang des Grabes 
II . lagen viele porös verbrannte «Krater»-Fragmente eines Typs, der den Gefäßen auf Abb. 18, 3, 
7 ähnlich ist. Gleiche Beobachtungen konnten auch bei anderen früheisenzeitlichen Bestat tungen, 
z. B. in Szalacska,107 gemacht werden. 
Die Hauskeramik dürf te Verwendung gefunden haben beim Leichenschmaus oder sie wurde 
auch benutzt zum Auffüllen der schwer t ransportablen großen Gefäße (z. B. Gefäße mit Stierkopf) 
mit Speisen und Getränken, der Wegzehrung für den Weg ins Jenseits. Möglicherweise wurden 
solche Gefäße auch Speiseopfer mit auf dem Scheiterhaufen verbrannt . 
Die Tonperlen der Abb. 22, 6 — 8 erinnern an «präskvtische» Gefäß for men.108 «Spinmvirtel-
Perlen» wurden auch in Sopron-Burgstall, Nagyberki-Szalacska, Zamárdi und in Keszthely gefun-
den. 1(,<J Auch im Sulmtal gehören zu einer Bes ta t tung mehrere solcher Exemplare, wobei interes-
sant ist, daß es sich um ein Männergrab handelt .1 1 0 Den Spinnwirtelförmigen Tonperlen kann also 
nicht nur Schmuckfunktion zukommen, sondern sie können auch Trachtenbestandteile gewesen 
sein: Knöpfe, eventuell taschenschließende Konstruktionen.1 1 1 Die schachbret tart ige Verzierung 
des Perlenunterteils — eigentlich eine gevierteilte Kreisfläche — ist ein bekanntes Motiv in der 
Früheisenzeit.112 
1 0 1
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2. Metallbeigaben 
Neben der zahlreichen Keramik enthielten beide Tumuli Waffenbeigaben, Pferdegeschirr 
und Schmuck. Insbesondere die Metallfunde des Tumulus 1. können - im Vergleich mit der Grä-
bergruppe in der Umgebung von Sopron - als besonders reich angesprochen werden.113 
n. Waffen 
Einer der wichtigsten Funde des Tumulus I. von Vaskeresztes ist der aus Blech zusammen-
genietete Kalottenhelm (Abb. 4, 24; Abb. 12). Es sind bei dieser Form drei Typen zu unterschei-
den. Der Helmrand des südostalpinen Typs ist nach innen umgeschlagen, in dem 0,5— 1 cm breiten 
Spalt zwischen den beiden Metallblechen liegt das innere Lederstück des Helmes; der einstige 
Lederhelm wurde also mit Metallblech bedeckt. Der un tere Teil des Außenrandes ist mit Punkt-
reihen, Rosetten oder knospenförmigen Bögen verziert. Auf den Helmen des Picenums ist diese 
Verzierung nicht zu finden; das innere Blech des Randes wird mit Nieten an den Helm befestigt. 
In den nördlichen Gebieten von Villanova, Es t e und Golasecca verschmelzen diese beiden Formen. 
Dort wird nämlich das innere, verzierte Blech an das äußere angenietet.114 Von dem Helm des 
Grabes I. sind nur sehr wenige Fragmente erhalten geblieben, weshalb seine Form nur vermutung-
weise eher dem letzteren, dem sog. Übergangstyp, zugeschrieben werden kann.115 
Die Helmreste aus dem Tumulus II . können als ein aus Lederriemen geflochtener, mit Pha-
leren und Nieten beschlagener Schüsselhelm rekonstruiert werden (Abb. 21, 6—7, 10— 11). Ähnliche 
Stücke sind aus Niederkärnten (Dolenjsko) bekannt,116 die an der Helmspitze eine durch Einker-
burg verzierte Knopfscheibe tragen.117 Auf Grund der Verbreitung und Anzahl kann dieser Helm-
typ in Slowenien in vier Varianten untergliedert werden.118 Leider ist es nicht möglich, das vor-
liegende fragmentier te Fundstück näher zu definieren. 
Der Helm stellt die wichtigste Schutzwaffe innerhalb des ostalpinen Gebietes dar ; in die 
Übergangszeit von der Urnenfelder- zur Hal ls ta t tkul tur ist der Glockenhelm zu stellen (Csönge119). 
In eine ebenso frühe Zeit läßt sich das Aufkommen des aus Leder geflochtenen Helmes datieren; 
der zweiten Häl f te des 7. Jhs . beginnt der Kalottenhelm, es folgt der Doppelkammhelm und 
schließlich der Helm vom Negauer Typ.12" 
Über zwei stark fragmentierte, mit Tülle versehene Eisengegenstände des Tumulus I. 
können nur bedingte Aussagen dahingehend getroffen werden, daß es sich um eine Lanze (even-
tuell 2 Stck.) handelt. Im Tumulus IL (Abb. 21, 15) f and sich eine Eisenlanze mit beschädigten 
Schneiden. Die Eisenlanze ist das häufigste Fundstück in den transdanubischen Gräbern mit 
Waffenbeigabe; sie ist aus den Gräber von Vaszar, Süttő, Dombóvár, Doha und Somlóvásárhely121  
bekannt. In den ostalpinen Gebieten erscheinen Eisenwaffen schon recht f rüh: das Beil mit einer 
oder mehreren Lanzen, eventuell auch mit einem Messer kombiniert.122 
Eine weitere wichtige Waffe ist das an die Form der bronzenen Beile der LTrnenfelderkul-
tu r anknüpfende eiserne Lappenbeil (Abb. 21, 14). Mit anderen Beilformen — Tüllenbeil, Ärmchen-
beil — vergesellschaftet kommen sie in den friiheisenzeitliehen Gräbern von Vaszar, Doba, Kismező 
und Győrújbará t vor.123 Die Eisenbeile des zirkumalpinen Raumes ha t P . F. Stary zusammenge-
stellt.124 Seinen Feststellungen nach lassen die Funde Rückschlüsse zu — nicht nur auf den Ge-
113
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1 2 1
 M I T H A Y ( 1 9 8 0 ) 6 6 , A n m . 2 4 — 2 6 ; D o m b ó v á r : 
F E K E T E ( 1 9 8 4 ) . 
1 2 2
 S T A R Y ( 1 9 8 2 ) 6 2 — 6 5 . 
1 2 3
 M I T H A Y ( 1 9 8 0 ) 6 6 . 
1 2 4
 S T A R Y ( 1 9 8 2 ) Abb . 3 , Liste 3 . 
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Abb. 21. Bronze und E isenfunde . Tumulus I I 
brauch dieser spätbronzezeitlichen Waffen —, sondern auch auf die Veränderung der Waffentypen 
und auf die Funktion der in die Gräber beigelegten Waffen.125 Eine verbindende Eigenart des ost-
alpinen Raumes und des Picenums besteht darin, daß der Beilgebrauch bzw. die Sitte, das Beil als 
Grabbeigabe zu verwenden, mit dem Gebrauch der Lanze und zum Teil auch mit dem des Messers 
125
 а. а. O. 26—30. 
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verknüpf t ist. Diese Fundkombinat ion ist für die gesamte Hallstattzeit typisch. Zu Beginn des 7. 
Jhs . ist sie auch in Etrurien verbreitet . Von dort beginnt ab der Mit te des 7. Jhs . die Ausbreitung 
der Waffen des «Hoplitentyps» und auch die Verbreitung der Kenntnis von der Phalanxtaktik.1 2 6 
Das Eisenmesser mit geschweiftem Rücken aus dem Tumulus I. von Vaskeresztes gehört 
zu den allgemein bekannten und ältesten Eisengegenständen127 (Abb. 13, 30). Auf Grund des etwas 
konkav gewölbten Rückens handelt es sich bei dem Messerfragment aus dem Tumulus II . wahr-
scheinlich um ein Sichelschwert128 (Abb. 21, 12). So sind vielleicht auch die ebenfalls verbrannten, 
schlecht erhaltenen Bronzebleche (Abb. 21, 1 — 3) keine Gürtelfragmente, sondern lassen sich als 
Randbeschlag der ledernen Scheide bestimmen. Ein ähnliches Exemplar ist aus Vace bekannt.129 
Vielleicht kann auch der Rest eines Verzierten Knochenbeschlages (Abb. 23, 30) mit dem Sichel-
schwert in Verbindung gebracht werden, da ein entsprechendes Stück in einem Grab von Donja 
Dolina zum Vorschein gekommen ist , dessen Knochenplattengriff mit Punktkreisen verziert ist.130 
Solche Messerbeigaben gehören dem Fürstengräberhorizont von Sticna — Novo mesto an.131 Diese 
Waffe ostbalkanischer Herkunft dü r f t e wegen ihrer Maße am ehesten im Fußkampf eine Rolle 
gespielt haben. Allerdings stammen sie z. T. aus Gräbern, die wegen der darin gefundenen Trensen 
als Reitergräber anzusprechen sind, z. B. Sofronievo, Balta Verde, Vaskeresztes II.132 
b. Trachtgegenstände und Schmuck 
Die Bronzeperlen (Abb. 22, 3—5) oder Bronzegewichte sind charakteristische Funde fü r 
Männergräber der südöstlichen Alpen. Nach F. Stare handelt es sich um Beschwerer von Leder-
riemen.133 Kegelstumpfförmige Bronzeperlen fanden sich in Szalacska,134 Sticna135 und im HaB3-
zeitlichen Bronzedepot von Kiskőszeg (Batina);136 bronzene Nachahmungen von Gefäßformen in 
Smarjeta , Vace und Libna.137 Übergangsformen zwischen der Gefäß- und Kegelstumpfform liegen 
aus Malence, Vace138 und aus Sulmtal139 vor. Auf Grund der vergleichbaren Form und möglicher-
weise auch hinsichtlich ihrer Funkt ion könnten sie mit den gefäßförmigen Tonperlen in Verbindung 
stehen; im slowenischen Raum ist ebenfalls sowohl die kegelstumpf- als auch die gefäßförmige 
Tonperle häufig anzutreffen.1 4 0 Wahrscheinlich wird der doppelkonischen (Abb. 11, 11) und der 
profilierten Bronzeperle (Abb. 11, 15) eine ähnliche Funkt ion zukommen. 
Der dreieckige Bronzeanhänger mit seinem u m 90 Grad versetzten Ring (Abb. 11, 5—6) 
kann aus dem Osten stammen.1 4 1 Die Form ist aus einem Hügel von Süttő, aus dem Siedlungsmate-
rial von Velem-Szentvid und durch ein tönernes Gußmodell aus der Umgebung von Pécs bekannt.142 
In einem Frauengrab von Donja Dolina sind Ring und Blech eines solchen Stückes in einer Ebene 
orientiert.143 
12, i
 а . а . O . G2. 
127
 K E M E N C Z E I (1974) 13, Abb . 6,27; I m Su lmta l 
n i c h t s eh r h ä u f i g : D O B I A T (1980) 114, T a f . 7,1,7; in 
Slowenien be l ieb te r : S T A R É (1955) Taf . 2 — 5 ; D U L A R 
(1978) Ta f . 21,19—21. 
128
 GuáTlN (1974) 77 f f ; F . STARÉ: G r o b s ta re j se 
ze leznodobskega b o j e v n i k a iz L e g n a p r i S loven j 
G r a d c u . Frühe i senze i t l i ches K r i e g e r g r a b a u s Legen 
bei S l o v e n j Gradée . S i t u l a 14—15 (1974) 67—75; 
Güä ' r iN (1979) Taf . 31,1 — 5; STARY (1981) 261. 
1 2 9
 S T A R É ( 1 9 5 5 ) T a f . 2 , 2 . 
1 3 0
 T R U H E L K A (1904) 100, Taf . 50,17. 
131
 B . TERSAN: H a l s t a t s k e gomile iz B r u s n i c n a 
D o l e n j s k e m . Die ha l l s t a t t ze i t l i chen G r a b h ü g e l a u s 
B r u s n i c e bei N o v o mes to . P M B K 1 (1974) 43, Abb . 
7; GUSTIN (1974) 79. 
132
 STARY (1981) 261 . A n m . 1507. 
1 3 3
 S T A R É ( 1 9 6 2 — 3 ) T a f . 1 3 . 
1 3 4
 M . K A B A Y ( 1 9 6 0 ) T a f . 1 3 , 8 . 
133
 STARK (1962—3) Abb . 8 ,8—9. 
136
 I . FREY: A kiskőszegi b ronz le le t (Der Bronze -
f u n d v o n Kiskőszeg) . A r c h É r t 25 (1905) 189 f. 
В 13—14. 
137
 STARÉ (1962—3) Abb . 8 ,10—13,14, Taf . 10,28. 
138
 а . а. О. Ta f . 0,14 — 20, Abb . 8,16—17. 
439
 DOBIAT (1980) Ta f . 40,7, 58,28. 
140
 z. В . : В. TERKÁN: Valicna vas . AV 24 (1973) 
Ta f . 25,1—4,9,11. 
1 4 1
 H AMPEL ( 1 8 8 0 ) T a f . 6 2 , 2 ; L . M A R T O N : S k y t h a 
s í r le le tek G y ö n g y ö s ö n (Sky th i sche G r a b f u n d e in 
Gyöngyös ) . A r c h É r t 2 8 ( 1 9 0 8 ) 37 f. 
142
 MISKE (1907) T a f . 30, 24., 38,17, HAMPEL (1886) 
T a f . 4,3. Das S tück v o n S ü t t ő liegt u n v e r ö f f e n t l i c h t im 
M u s e u m zu E s z t e r g o m vor . 
1 4 3
 T R U H E L K A (1904) T a f . 5 6 , 2 - 3 . 
5* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37,1985 
68 M. FEKETE 
Abb. 22. Kahnf ibe ln , Bronzegewichte, Tonperlen. T u m u l u s I I 
Auf Grund einer Parallele zu Podzemelj144 dü r f t e es sich bei dem Fundstück auf Abb. 11, 4 
um einen zum Gürtel gehörenden Einhängering handeln. Eine ähnliche Funktion könnte auch den 
Ringen des Tumulus РГ. zukommen (Abb. 23, 31 — 32); sie sind z. B. aus Vace bekannt.1 4 5 
1 4 4
 D U L A R ( 1 9 7 8 ) T a f . 1 2 , 7 — 8 . 1 4 5 S T A R É ( 1 9 5 5 ) T a f . 5 4 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 6 4 , 9 . 
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A b b . 23. E isen- , Bronze-, K n o c h e n - und Leder res te . T u m u l u s II 
Eine Parallele zu dem Fragment eines Armringes mit dreieckigem Querschnit t liegt z. B. 
ebenfalls aus Podzemelj146 vor (Abb. 23, 29). 
Chronologisch gesehen sind die beiden mehrköpfigen Bronzenadeln (Abb. 11, 1 — 2) und die 
eventuell gleichfalls als Reste einer mehrköpfigen Nadel bestimmbaren fünf «Eisenkugeln» (Abb. 
I4G
 D U L A R ( 1 9 7 8 ) T a f . 1 2 , 7 — 8 . 
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13, 22 — 26) von Interesse. Die Bronzenadel Nr. 1 lag in der Bronzesitula mit dem Kopf nach 
unten (Abb. 4, 36) ; möglicherweise handelt es sich hierbei um einen Mischstab. Nadel Nr. 2 
könnte ein Trachtbestandteil gewesen sein; das Stück kam in verbranntem und zerbrochenem 
Zustand in die Urne. Nach B. Terzan hat die Nadel im allgemeinen an der rechten Schulter des 
Mannes den Umhang zusammengehalten.147 Beide Nadeln besitzen eine Faltenwehr und sind zwi-
schen den Köpfen mit ein bzw. zwei profilierten ZwischeilwuIsten verziert. Vergleichbare Stücke 
sind aus Fundkomplexen von Schandorf,148 Novo mesto und aus dem Panzergrab von Sticna 
bekannt;140 ferner aus dem Grab 187 von Este Fondo Reba to — alles Grabverbände, die in die 
zweite Häl f te des 7. Jhs . zu datieren sind.150 In den gleichen Zeithorizont gehören die Nadeln von 
Caporetto, Santa Lucia (Most na Soci) und Vermo.151 
Die beiden Kahnfibeln des Grabes I I . (Abb. 22, 1 — 2) sind charakteristische Schmuckstücke 
in früheisenzeitlichen Bestat tungen Transdanubiens.152 Solche Fibeln gibt es aus Zamárdi, Arany 
J.-Str.; Keszthely, Arpád-Str . ; Süttő (Hügel 3); Vaszar-Pörös rét (Hügel 6), aus dem «Komitat 
Somogy» und aus Bat ina wahrscheinlich aus einem Grab; in Velem-Szentvid und auf Sághegv 
wurden sie in der Siedlung gefunden.153 Die Stücke von Süttő, Batina, Sághegv, Velem-Szentvid 
und die beiden Exemplare aus Vaskeresztes sind einander völlig gleich. Die Ents tehung dieses 
Fibeltyps geht auf italische Vorbilder zurück, sie treten in transdanubischen Fundmater ia l in einer 
mit den südlichen Proto typen übereinstimmenden Größe und Form auf, gelegentlich in etwas ein-
facherer Ausführung; auf dem Fibelbügel f indet sich dann nur eine unverzierte Querrippe. Einheimi-
sche Herstellung ist erwiesen durch ein Halbfabrikat , das auf dem Burgwall von Nagyberki-Sza-
lacska gefunden wurde.154 Dieses Exemplar gehört im Vergleich zu den Stücken von Vaskeresztes 
zu der größeren «M»-Serie: weitere Stücke sind vom Sághegv, aus Velem-Szentvid, Halimba, 
Tamási und Balatonboglár bekannt.155 Die Maße der mit Querrippe verzierten Fibeln der «/(»-Serie 
sind etwas kleiner; ihre Fundor te sind: Szentlőrinc-Spritzenhaus, Rábacsécsény, Nagvberki-
Szalacska Tum. V., Dombóvár-Ziegelei (Grab).156 Die typologische Reihe setzt sich for t mit den 
noch kleineren Fibeln der «C»-Serie, eine Gruppe, in welche auch die Stücke von Vaskeresztes gehö-
ren. Die Maße der «D»-Serie sind ca. ähnlich, der Fibelbügel ist nur noch durch zwei kleine Seiten-
knöpfe verziert. Aus der Fundorten Keszthely. Arpád-Str . ; Somló, Velem und Ogyalla (Hurba-
novo) sind solche, einander völlig gleiche Fibeln bekannt.157 
Die älteste Kahnfibel mit Seitenknopf aus Vulsinii («Grab der Griechischen Vase») wird 
durch einen protokorinthischen Skyphos zwischen 700 — 675 datiert . Während der zweiten Hälfte 
des 7. Jhs . haben sind diese Fibeltypen nach Norden verbreitet (nach Bologna-Arnoaldi, Este, 
Rasun di Sotto, Villach, Sulmtal, Hal ls tat t , nach Transdanubien, ja sogar bis nach Mähren).158 
Zur zweiteiligen Trense des Tumulus I. (Abb. 13, 3) gehören zwei Ringknebel (Abb. 13, 
1—2), ein entenförmiger Haken (Abb. 13, 13), eine schlecht erhaltene Eisenschelle (Abb. 13, 5, 14) 
1 4 7
 B . T E R Z A N : О ha ls ta tski nosi na Kr izni gori. 
Über das Trach tzubehör auf Kr i zna gora. AV 29 (1978) 
58. Abb . 3. VI. 
1 4 8
 H A R B ( 1 9 3 7 ) A b b . 7 , 6 , 1 1 , 1 5 ; J . R Í H O V S K V : D i e 
Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet . P B F . 
X I I I : 5. M ü n c h e n 1979 . 234 , T a f . 68,1 - 3 . 
149
 GABROVEC (1966) A b b . 5 ,3 ; DERS.: D a s D r e i f u ß -
grab aus Novo mes to . AV 19 (1968) 157. Taf. 3,1. 
K a r t e 1. 
150
 F r e y (1969) Taf . 11,1. 
151
 G u m i (1983) Taf . 8. 
1 5 2
 F E K E T E ( 1 9 8 3 ) . 
153
 Zamárdi : R R M P 6 1 , Kesz the ly : L . H O R V Á T H 
A r c h É r t 100 (1973) 2 5 9 ; S ü t t ő : F И М 5 5 . 9 2 5 . 1 . , 
V a s z a r : MITHAT ( 1 9 8 0 ) A b b . 10 ,10 , K o m i t a t S o m o g y 
R R M 1 0 9 . 3 1 2 — 3 ; B a t i n a : L . M Á R T O N : A magya rhon i 
f ibulák osztályozása (Klassif izierung der ungar ländi-
schen Fibeln) . I I . A r c h É r t 3 3 ( 1 9 1 3 ) 1 1 3 , Taf . 1 2 , 8 5 , 
V e l e m : S M 5 4 . 5 0 8 . 2 4 2 ; M I S K E ( 1 9 0 7 ) T a f . 3 8 , 4 9 , 
S á g h e g y : M N M 2 8 . 1 9 4 9 . 8 2 ; P A T E K ( 1 9 6 8 ) T a f . 2 8 , 8 ; 
F E K E T E ( 1 9 8 3 , 1 9 8 4 ) . 
1 5 4
 D A R N A Y ( 1 9 1 2 ) 1 3 0 — 1 3 1 , A b b . 2 . 
1 5 3
 F E K E T E ( 1 9 8 3 ) A b b . 1 , 1 — 5 , 8 . 
l ä e
 а . а . O. 
4 5 7
 а . а . O . A b b . 3 , 7 , 4 , 1 3 - 1 5 . 
158
 Bologna: Á B E R G ( 1 9 3 0 ) I. Abb. 5 1 8 , 5 2 0 ; Es te : 
F R E Y ( 1 9 6 9 ) Taf. 6 , 1 , R a s u n di Sot to : R . L U N Z : Stu-
dien zu r End-Bronzeze i t und älteren Eisenzei t im Siid-
a l p e n r a u m . Origines. F i renze 1974. 138; Villach: 
L. FRANZ: Die vorgeschicht l ichen A l t e r t ü m e r Kärn-
tens. MAG 6 1 ( 1 9 3 1 ) 9 8 ff., Wies, G r a b 2 : A B E R G 
( 1 9 3 0 ) 1 1 . Abb. 2 9 . A; Ha l l s t a t t : K R O M E R ( 1 9 5 9 ) Grab 
3 7 6 , Taf . 5 9 , 7 , Grab 5 0 0 , Taf . 9 3 , 1 ; F E K E T E ( 1 9 8 3 , 
1 9 8 4 ) . 
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und Bronzeknöpfe mit Öse (Abb. 11,9—10). Bei der Trense handelt es sich um einen allgemein 
üblichen HaC-zeitlichen Typ.159 Auch die Form des Ringhakens ist relativ weit verbreitet, von den 
südöstlichen Alpen bis ins Gebiet der westlichen Hallstat tkultur .1 6 0 Ein Entenhaken ist auch in 
Csönge gefunden worden, gehört jedoch zusammen mit anderen Formen des Entenmot ivs in den 
bekannten Musterschatz der früheisenzeitlichen Kulturen.161 Bronzeknöpfe mit Öse sind häufig 
in vielen hallstattzeitlichen Gräbern.162 
Vermutlich um Zaumzier handelt es sich bei den Eisenscheiben und auch bei den zu ihnen 
gehörenden nietförmigen Eisenphaleren (Abb. 13, 15—21).163 Den Nieten ähnliche Beschläge mit 
beringten Eisenblechanhängern stammen aus dem Hügel I I . von Somlóvásárhely.164 Die Ar t der 
Zaumzeugverzierung könnte in der Funkt ion verwandt sein mit den Schellen von Vaskeresztes 
(Abb. 13, 5, 14; Abb. 24, 7—10). Die Schellen erscheinen im 8. Jh . im Osten: z. B. Karmir Blur 
zusammen mit einer Inschrif t des Königs Sarduri 11.,165 im Gräberfeld В von Tepe Sialk166 u n d sie 
sind auch in Ninive auf den Palastreliefs von Assurbanipal167 am Zubehör des Pferdegeschirrs zu 
finden (Mitte des 7. Jhs.). Auch aus einem späten (Ha D) Grab des Hal ls tä t ter Gräberfeldes ist eine 
solche Bronzeschelle bekannt.1 6 8 Die Ausführung der Schellen von Vaskeresztes — sie sind unter 
der aus geschmiedetem Eisenblech gebogenen, genieteten Einhängeöse durchlocht — wirf t die 
Frage auf, ob sie tatsächlich funktionfähig waren. Es mag sein, daß es sich hierbei um eine Nach-
ahmung handelt , ohne Berücksichtigung ihrer ursprünglichen Funktion; so werden diese «Eisen-
schellen» die verzierenden Lederfransen des Pferdegeschirrs zusammengehalten haben. Auch für 
eine derartige Interpretat ion finden sich Beispiele auf den assyrischen Reliefs.169 
In den Gräbern I .—II . lagen von kugelsegmentförmigen Eisenphaleren (Abb. 13, 27—28; 
Abb. 24, 27-36). 
Die nur fragmentarisch erhaltene Trensenpsalie des Tumulus II . (Abb. 24, 1—2) kann dem 
Tvj) Ib nach Kossack zugeordnet werden. Parallelen sind aus Somlóhegy, Somlóvásárhely, Séd-
víz, Doha, Frög usw. bekannt.1 7 0 Der sog. Zwergknebel (Abb. 24,4) dür f te für die Zusammen-
kopplung der Zaumriemen benutzt worden sein.171 Ein ähnliches Stück fand sich im Hügel 
I I . von Somlóvásárhely.172 
Die mit Kupfer-( ?)Blech bedeckten Eisenringe (Abb. 24,5—6, 11—15) dürf ten — auf 
Grund ihrer zusammengerosteten Fundlage — am ehesten bei der Einstellung der Zaumlängen eine 
Rolle gespielt haben. Als eine Besonderheit sei erwähnt, daß im 1. Grab von Novo mesto — Malen-
sek die C-förmige eiserne Trensenpsalie vom T y p Sesto Calende auch durch einen Bronzeblechüber-
zug verziert war.173 
Wahrscheinlich ebenfalls zum Pferdegeschirr gehören die Ringe und Ringfragmente auf 
Abb. 24, 16—26; die Nietfragmente auf Abb. 23, 19 könnten Reste der Lederfransenbefestigung 
sein; bei den Beschlägen auf Abb. 23, 26—27 und auf Abb. 11, 8 des Tumulus I. handelt es sieh 
159
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1 8 1
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( 1 9 7 3 ) T a f . 4 6 , 3 1 , 3 5 0 — 3 5 1 , A n m . 5 4 — 5 5 . 
•
6 2
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Abi). 24. Pferdegeschirr . Eisen. Tumulus II 
vermutlich um Zaumzierrat . Zu den beiden kreuzförmige Knöpfen mit Öse (Abb. 23, 33—34) lassen 
sich Parallelen in Smarjeta und Brezje finden.174 
Die Fragmente auf Abb. 23, 1— 18 ließen sich vielleicht als Beschläge eines Sattelknopfes 
vorstellen, auf den — wegen der Lederspuren — Fransen geknotet waren. Auf der linken Fries-
1 7 4
 STARK (1973) Taf. 18,6; K . K E O M K R : Brezje . Arh . K a t . Slov. 2. 1959. Taf. 17,2. 
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seite der 2. Situla von Novo mesto wird ein aufgesatteltes Pferd geführt175 und auf den bereits er-
wähnten Reliefs von Ninive sitzen die Jäger im Sattel.176 
Die Bestat tungen der östlichen Hal ls ta t tkul tur beinhalten of t drei Trensen (z. B. Süttő, 
Vaszar, Somlóvásár hely, Böhmen).177 Paarweise auf t re tende Trensen bringt man gewöhnlich mit 
einem Wagen in Zusammenhang. Nach F. W. v. Hase war in der Este-Kul tur die einzelne Pferde-
bes ta t tung üblich (eine Trense), in der Villanova-Kultur die Wagenbestat tung (zwei Trensen).178 
In Et rur ien erscheint auf den Darstellungen von Kriegszenen ab der Mitte des 7. Jhs . der zwei-
rädige Streitwagen.179 Bei den Bestattungen selbst kann hingegen bereits seit dem 8. Jh . die Sitte 
beobachtet werden, daß im Grab nur zwei Trensen als «pars pro toto» niedergelegt wurden.180 
Die aus Italien über das adriatische Küstengebiet in die siid- und ostalpinen Regionen wirkenden 
kulturellen Einflüsse beschränken sich jedoch z. B. auf die Verwendung und Präsentation präch-
tiger Schutzwaffen, die Phalanx wird aber nicht übernommen. Deshalb kommen in den reichen 
Gräber der «Hopliten» mit schwerer Bewaffnung auch Trensen vor.181 In beiden Hügelgräbern von 
Vaskeresztes lag je eine Trense, und es ist auffallend, daß in den ansonsten sehr ähnlichen Gräbern 
von Kleinklein keine Pferdegeschirrteile gefunden wurden182 — von einem «Zwergknebel» abgese-
hen, der aber möglicherweise zu einer Gürtelschnalle gehört . Auf Grund der genannten Beobachtun-
gen verbrannte Pferdeknochen im Grab I., mögliche Sattelbeschläge im Grab II . — ist es wahr-
scheinlich, daß in Vaskeresztes Reiter bestat tet worden sind. 
c. Bronzegefäße 
Der tr ichterförmig ausladende Rand der Situla aus Tumulus I. (Abb. 5.4) wurde über 
einen s tark oxydierten, versteifenden Bronzedraht gefertigt. Auf dem sich verengenden Hals 
besitzt sie eine waagerechte Rippe. Der Situlenkorpus wurde aus zwei Blechen zusammengestellt 
und zum Bodenteil angenietet. Der Querschnitt des Henkelbügels ist viereckig, die in zurückgebo-
genen Vogelköpfen auslaufenden Enden liegen in omegaförmigen Halterungen. Die Situla ist in 
einem sehr schlechten Erhal tungszustand, dennoch lassen sich noch Ausbesserungsstellen erkennen. 
Ihrer Form nach steht sie zwischen den Eimern des Typus Kurd (senkrecht angebrachte Blech-
henkel, waagerechte Rippe auf dem Hals, unteres Nietband) und denen mit ovalem, möglicher-
weise aus Italien abzuleitendem Henkelbügel.183 Chronologisch gesehen beginnt der Typus Kurd 
am Ende des 8. Jhs. (z. B. Veii, Seeboden), kommt im 7. Jh . in den Gräbern von Palestr ina, Vetu-
lonia und Marsiiiana vor; gleichzeitig t re ten auch die aus Ton gefertigten Nachahmungen auf. Am 
häufigsten sind sie in Etrur ien, in Frög und Halls tat t während der Stufe HaC2, im Bereich von 
Golasecca und Kleinklein kann dieser Typ an die Wende des 7./6. Jhs . gesetzt werden. Der «ovale 
Typ» ist ab der Periode Es te I I I В 1 — 2 (Peroni) = HaC, bis an die Wende vom 7. zum 6. Jh . allge-
mein üblich.184 
Die Fragmente eines gerippten Bronzeeimers — cista — (Abb. 11, 17—18) gehören zu-
sammen mit den Stücken von Kurd und Szőlősgvál einem gemeinsamen Typ an, unterscheiden sich 
aber von dem aus dem Hor t von «Magyarkeresztes» und von dem Stück, dessen Griffe mit einem 
stilisierten Vogelkopf verziert sind.185 Die den Typ bestimmende Form erscheint in Ost-Mittel-
europa im 8. Jh . In den Gräbern von Hal ls ta t t und im Bereich von Golasecca kommt dieser Typ 
im 7. Jh . vor; hier gelangt er an der Wende 7./6. Jh . über die Alpenpässe nach Norditalien, ferner 
175
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nach Jugoslawien und in die Tschechoslowakei. Die Herstellung des gerippten Bronzegefäßes ist 
im 7. Jh . typisch fü r die Metallkunst von Bologna.186 
Die Fragmente der Bronzeschale (Abb. 11, 19) gehören zu der Gruppe « Becken der Gruppe 
C» nach v. Merhart.187 Hinsichtlich der rekonstruierbaren Verzierung stehen sie der Schale des 
Grabes 600 von Hal l s ta t t und dem Stück von Svikov am nächsten. Auf dem Rand ist eine auf der 
Spitze stehende, eingestrichelte Dreieckmusterreihe zu erkennen, darunter ein mit Zickzacklinien-
gruppen ausgefüllter Streifen.188 Das aus dem transdanubischen Somlószőlős s tammende Stück 
ist mit in Linien angeordneten Dreieckreihen verziert.189 
Die geographisch nächste Parallele zu den flachen, tellerartigen Bronzekessel mit breitem 
Rand (Abb. 11, 3) f indet sich im Grab von Schandorf.1 9 0 Ein ähnliches Exemplar wurde in defn 
nördlich von Doha ausgegrabenen Tumulus gefunden;1 9 1 einen ebensolchen Griff könnte auch djas 
aus Tumulus II. von Szalacska s tammende Stück gehabt haben.192 Auf Abb. 7, 14 ist der wahr-
scheinlich zugehörige Griff des Kessels abgebildet. Auch aus den Gräbern des Hal ls tä t ter Gräber-
feldes sind solche Bronzeschüsseln bekannt.1 9 3 
Bei der Restaurierung der Bronzesitula entwich bei der Erhi tzung der Blechstücke aus dem 
der inneren Wandung anhaftenden schwarzen Belag Weihrauchdampf .,M Auch der gewürzte Wein 
der Situla dürfte eine Impor tware aus dem Mediterraneum gewesen sein. Die Königtümer im Be-
reich des Mittelmeeres haben aus Südarabien, aus Somalien den Weihrauch import ier t . Der sog. 
«Weihrauchweg» dür f t e auf die Domestikation des Kamels am Ende des 2. Jahr tausends zurück-
gehen. Die Herrscher des östlichen Küstengebietes schickten vom 10. Jh . an, insbesondere aber 
im 8./7. Jh . oft Weihrauch als fürstliches Geschenk in entfernte Gebiete195 (vgl. mit der späteren 
Überlieferung der «Dreikönige»). Auf dem Fries der Situla von Vace ist die Würzung des Weines 
wiedergegeben; auch scheint dieses Gewürz geeignet zum Rauchen oder Schnupfen.196 
In der Nähe der Bronzesitula lag das Fragment eines dreizackigen Eisenspießes (Abb. 
13, 29). Ein ähnliches Stück aus Velem-Szentvid bekannt;1 9 7 am Ende mit Ring versehen sind die 
Exemplare aus Schandorf,198 Szalacska199 und Somlóvásárhely.200 Zusammen mit den Trink- und 
Speiseservicen gehören Eisenspieße zu den Requisiten des Totensymposiums (s. auf dem Fries der 
Certosa-Situla). Ihr Ursprung läßt wiederum die Verbindungen mit Etrur ien u n d den Picenum 
deutlich werden.201 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Die Funde des I. Grabes bieten vom chronologischen S tandpunkt aus gesehen ein einheit-
licheres Bild: auf Grund der mehrköpfigen Nadeln und des Kalottenhelmes sind sie eindeutig in 
den 1. Horizont des von Sticna — Novo mesto zu datieren. Diese Datierung wird auch durch die 
18fl
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übrigen Bronze- und Eisengegenstände sowie durch die Keramikformen nicht modifiziert. Die 
Schlüsselhelmform des Tumulus I I . ist zwar fü r die frühere Podzemelj-Phase charakteristisch, da 
er jedoch keinen der bekannten Typen zugeordnet werden kann, ist es denkbar, daß er eine späte 
Variante dieser Form darstellt. In die zweite Hälfte des 7. Jhs . datiert die Beil-Lanze-Sichel-
schwert-Waffenkombination, der sog. Arnoaldi-Mäander (Villanova IVa—b); die kleinen Kahn-
fibeln verweisen auf das Ende des 7. Jhs. Es ist nicht eindeutig belegbar, daß die fü r die südalpinen 
Männergräber charakteristischen Nadeln später von der — in der früheren Frauengräbern übli-
chen — Fibel t racht abgelöst wurden oder daß die in mehreren Kriegergräbern zum Vorschein ge-
kommenen Kahnfibeln2 0 2 zu einer Frau gehört haben, die zusammen mit dem verstorbenen Mann 
verbrannt wurde. Dies kann nur durch Übereinstimmung der Ergebnisse aus den naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen und der Analyse der Fundkombination erreicht werden. 
Die besten transdanubischen Parallelen fü r die Gräber von Vaskeresztes finden sich im 
Material der Tumuli von Szalacska und Csönge. 
Die Gefäßformen beider Gräber von Vaskeresztes können in die zweite Hälf te des 7. Jhs . 
da t ie r t werden. Die Keramik unterscheidet sich vom Material der Gräbergruppe in der Umgebung 
von Sopron hinsichtlich ihrer Verzierung, der Ausführung und auch Typen. Der Form nach kön-
nen sie mit den Kegelhalsgefäßen der Phase V. vom Burgstall in Verbindung gebracht werden.203 
Auf eine zufriedenstellende Auswertung der Keramik muß leider wegen der noch ausstehen-
den Restaurierung eines Teils des Materials vorläufig verzichtet werden. Auf Grund der bereits 
restaurierten Keramik läßt sich allerdins sagen, daß trotz der zweifelsohne neuen Formen viele 
archaische Elemente erhalten geblieben sind; es sei lediglich auf die beträchtliche Anzahl von ver-
schiedengroßen Schüsseln mit eingezogenem und facett iertem Rand hingewiesen. Dies mag abhän-
gig sein von der Strenge und traditionsbewahrenden Rolle gewisser Elemente innerhalb der 
Bestattungszeremonie und des Totenkultes. Form und Verzierung der Gefäße weisen stärker örtli-
che Züge auf als das Metallmaterial. Die verhältnismäßig große Zahl der Metallfunde, ihre Zusam-
menstellung sowie die Herkunf t der einzelnen Typen verbindet den Fundor t Vaskeresztes mit der 
südöstlichen Hal ls ta t tkul tur . 
Eine eigene Analyse der Fundkombinat ionen beider Gräber wäre notwendig, da sie sich 
auffallend voneinander unterscheiden. Die reichen Metallgefäßbeigaben des Grabes I. werden im 
Grab II . durch die wesentlich zahlreicheren Keramikgefäße kompensiert; im Grab I. dürf ten 25 — 30, 
im Grab II, e twa 60 Gefäße gelegen haben. Diese große Keramikmenge unterscheidet Vaskeresztes 
von den slowenischen Fundor ten. Außerhalb von Transdanubien kommt es im Sulmtal und in der 
Gruppe von Statzendorf-Gemeinlebarn häufig vor, daß — ähnlich wie im etruskischen — und 
Este-Bereich — die Requisiten des Symposiums unter dem Hügel vergraben werden.204 
Bei dem Großteil der Bronze- und Eisenfunde wird es sich um Erzeugnisse der t ransdanu-
bischen Zentren der Metallkunst, vor allem der Werkstä t ten von Velem-Szentvid handeln; ledig-
lich die Fundkombination, d. h. also die Zusammenstellung der Beigaben folgt mediterranen Ge-
pflogenheiten. 
Der durch Pfostenlöcher nachgewiesenen Eingangskorridor des Tumulus I. dürf te ein älte-
rer Bautyp sein als die Säulenhalle des Tumulus IT. (dem Profil nach dür f te auch der Tumulus Kür-
bischbauer I. im Sulmtal von derselben Form gewesen sein205). Hinsichtlich des chronologischen 
Verhältnisses der beiden Hügelgräber kommt dieser Tatsache wichtige Rolle zu. 
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Dar Charakter das Fundmater ia l von Vaskeresztes vermittelt auch einen guten Eindruck 
über die verkehrsgeographisch günstige Lage des Fundortes. Durch diesen R a u m verlief u. a. die 
aus dem 7. Jh . bekannte «Bernsteinstraße». 
Aus welcher Richtung die anatolischen und allgemein ostmediterranen Einflüsse gekom-
men sind, ist bis heute noch nicht geklärt. Die Greifenprotomen gelangten vermutlich nach ent-
sprechender etruskischer Umformung über die Gebiete der Este-Kul tur in den transdanubischen 
Raum.2"6 Für andere Elemente in der Keramik kann auch die vermittelnde Rolle der Basarabi-
Kultur und der benachbarten balkanischen Kulturen vorausgesetzt werden. Unter den Ziermotiven 
auf phrygischer Keramik finden sich auch die schematischen Menschendarstellungen mit dreiecki-
gem Körper und konzentrischem Kreiskopf.207 Die Henkelausbildung mit waagerecht angesetzten 
Knöpfen208 dürf te sich auf dem «Weg der Argonauten» verbreitet haben. An der ostgriechischen, 
protokoi'inthischen bzw. etrusko-korinthischen Keramik findet sich dieser Knopf nicht mehr an 
der Biegung des Henkels, sondern am Rand des Gefäßes. 
Die Intensität der ostmediterranen und italischen Beziehungen sind, abgesehen von den 
bekannten und oft angeführten Funden, auch durch einige phrygische Fibeln aus der orientalisie-
renden Epoche zu belegen.209 Die Besta t tung in Tumuli und der Bau einer Grabkammer dür f t e aus 
Westasien (Urartu, Bin Tepe, Sardis) bzw. aus Zypern (Salamis) nach Italien gekommen sein.210 
Die in Streifen angeordneten schrägen S-Motive auf der Keramik von Rhodos gelangten durch 
Vermittlung der Basarabi-Kultur in die Voralpen.211 Metallkunsterzeugnisse der ägäischen Insel-
welt212 kommen nicht nur an der ägäischen Küste Kleinasiens (Ephesos, Umgebung von Izmir) 
und auf der Insel Rhodos (Ialvsos, Lindos)213 sondern auch im Hort von Besenyszög-Fokorú214  
vor. Nachahmungen dieser Scheibenfibeln bzw. Zierscheiben stammen z. B. aus dem Hor t fund von 
Kisravazd.215 Zu erwähnen ist aber auch noch der anatolische Ursprung der etruskischen Rippen-
schale.216 
Das Fundmater ia l aus den Hügelgräbern von Vaskeresztes gibt nicht nur einen Eindruck 
von den Verbindungen von einheimischen Elementen zu denen unmit te lbar benachbarter Volks-
gruppen, sondern auch von den wirtschaftlich-politisch-historischen Geschehnissen und Verände-
rungen im Mediterraneum während des 8./7. Jhs. 
Auf Grund der genannten Parallelen der Grabbeigaben kann die Datierung des Tumulus 
I. in die Periode HaC2, die des Tumulus II. an das Ende von HaC2 gesetzt werden.217 
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GESELLSCHAFTLICHE GLIEDERUNG DES A WARENZEITLICHEN 
GEMEINEN VOLKES VON ZELOVCE. I 
D I E F Ü H R E N D E S C H I C H T D E R B E V Ö L K E R U N G 
( Bewaffnete und umgegürtete Personen) 
Vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Erforschung der gesellschaftlichen Gliederung der 
Awarenzeit im Karpatenbecken.1 Das Gräberfeld von Zelovce, das hier behandelt werden soll, 
wurde i. J . 1962 beim Sandgewinnen entdeckt. Der Fundor t befindet sich im Tal des von den Ausläu-
fern der Gebirge Jávorié (Jávoros) und Cserhát begrenzten Flusses Ei pel (Ipel ' , Ipoly) auf dem steilen 
Hügelrücken, der das Überschwemmungsgebiet des Baches (Krtís) Kür tös vom Osten her bes-
chließt.2 Der Grundwasserstand ist wegen der periodischen Überschwemmungen des Baches im all-
gemeinen hoch. Das sumpfige Feld zieht sich ganz bis zum Hang, der einst als Gräberfeld diente. 
Das Gebiet wurde vor kurzem durch das Archäologische Ins t i tu t der Slowakischen Akade-
mie der Wissenschaften zu Ni t ra unter Schutz gestellt. Die planmäßige Freilegung des Gräberfeldes 
erfolgte in den Jahren 1963 — 68. Anfangs führ ten A. Tocik und J . Ra jc ik die Ausgrabungen, 1965 
übernahm jedoch Z. Cilinská die Leitung der Freilegungsarbeiten. Nach dem Beenden der Grabun-
gen hat letztere das Fundmater ia l des Gräberfeldes bald im Band V. Archaeologica Slovaca-Cata-
logi veröffentlicht.3 
Mit Rücksicht auf den vor allem das Fundmater ia l behandelnden Charakter der Serie 
konnte Verfasserin sich nicht mit allen Problemen beschäftigen, die sich aus dem vielfältigen mate-
riellen Nachlaß der großen Gemeinschaft ergeben. Darum konnte ich dieses Gräberfeld, in dem 
1
 E s seien hier , ohne Ansp ruch auf Volls tändigkei t , 
uu r einige dieses Thema be t re f fende grundlegende 
Studien der ungarischen Fo r schung e rwähn t : GY. 
LÁSZLÓ: É t u d e s archéologiques sur l 'histoire de la 
société des ava r s . A r c h H u n g 32 (1955) B u d a p e s t ; 
I. KOVRIG: D a s awarenzeit l iche Gräberfeld von 
A la t t yán . A r c h H u n g 40 (1963) Budapes t ; P . Т о м к л : 
A Győr-Téglavető dűlői a v a r t eme tő belső cso-
p o r t j a i (Die inneren Gruppen des awarenzei t l iehen 
Gräberfeldes v o n Győr-Téglavető dűlő). A r r a b o n a 
13 (1971) 55—97; I." BONA: E i n Vie r t e l j ah rhunder t 
Völkerwanderungszei t forschung in Ungarn (1945— 
1969). A c t a A r c h H u n g 23 (1971) 265—336; E. H. 
TÓTH: Pre l iminary account of the Avar princely f ind 
a t K u n b á b o n y . Előzetes beszámoló a kunbábony i 
ava r fejedelmi leletről. Cuman ia 1 (1972) 143—168; 
É . Sz. GARAM: Allatok a középava r kor és az a v a r 
fe jedelmi sírok régészeti és tö r t éne t i kérdéséhez. Zu 
den archäologischen und his tor ischen Fragen der mi t t -
leren Awarenzei t und der a warischen Fürs t engräber . 
EolArch 27 (1976) 129—145; GARAM (1978); I. ERDÉ-
LYI: Einige Bemerkungen über die Awaren-Gesell-
s c h a f t im Lich te der archäologischen Quellen. Ver-
öffent l ichungen des Museums f ü r Völkerkunde zu 
Leipzig, 33 (1981), Berlin, 227—238; KÜRTI (1983) 
203—206; Vorliegende Arbei t ist der wieder bearbei-
t e t e erste Teil des dr i t ten Kap i t e l s meiner im März 
1983 ver te id igten Dok to ra rbe i t : SZENTPÉTERI (1982). 
In V e r b i n d u n g mit d e m zweiten Teil dieser Arbei t s. 
Anm. 39. 
- Die heut ige Siedlung Zelovce (auf ungarisch: 
Zsély) Umgebung des Gräberfeldes g e h ö r t verwal-
tungsmäß ig zum Bezirk Velky Krt is in der Südslowakei 
(Tschechoslowakei). 
3
 C I L I N S K Á (1973). A u c h hier möch te ich meinen 
besten D a n k Z. Cilinská ausdrücken. Sie ermöglichte 
mir — w ä h r e n d meiner Studienreise in N i t r a 1979 — 
das Besichtigen des vollen Fundmater ia l s des Gräber-
feldes. Mit wichtigen In fo rma t ionen über die Ausgra-
bung bzw. mi t Zuverfügungste l lung der D o k u m e n t a -
tion und m i t Genehmigung der ersten oder verbesser-
ten P u b l i k a t i o n einiger kleineren F u n d e leistete sie 
mir eine bedeutende Hilfe. Die von mir veröffent l ich-
ten Zeichnungen sind die folgenden: Gürte lbeschlag 
aus K n o c h e n (Grab 44); kleine R iemenzunge aus 
Bloch (Grab 27); gepreßter Greifen( ?)-beschlag (Grab 
219); b ronzene Randre i f en einer Holzschale (Grab 
564); e iserner Gürte lbeschlag mit Bronzeeinlage (Grab 
757). A u c h hier möchte ich L. Kovács me inen Dank 
aussprechen, daß ich die Dokumen ta t i on de r von ihm 
abgezeichneten Säbel von Zelovce mi t seiner gütigen 
Er laubnis verwenden d u r f t e (Grab 44, 78, 79, Í70, 
312, 335, 371, 442, 564, 818, 820, 843). Die Tafeln 
wurden dementsp rechend aufgrund der Zeichnungen 
von Z. Cilinská, L. K o v á c s und des Verfassers durch 
E. Léh ausge füh r t . 
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charakteristische archäologische Funde des gemeinen Volkes vorkommen,4 zum Gegenstand meiner 
Untersuchung über die einstige Gesellschaftsstruktur wählen. 
Z. Cilinská machte zuerst in ihrer erwähnten Arbeit die Bestat tungsri ten bekannt, dann 
beschäftigte sie sich mit den Frauen- und Männerschmucken, bzw. mit deren absoluten Chronolo-
gie. Sie führ te die gefundenen Waffen, W erkzeuge und sonstige bedeutende Beigaben vor, bzw. 
sie analysierte die verschiedenen Arten der Keramik. Ihrer Meinung nach dü r f t e die betreffende 
Bevölkerung von der Mitte des 7. bis zum Ende des 8. Jahrhunder tes u. Z. hier gelebt haben. Die 
Blütezeit der Gemeinschaft setzten sie auf die Per iode des nach 630 entstandenen Samo-Reiches.5 
Im J a h r nach der archäologischen Publikation wurden die genauen anthropologischen 
Daten der Bestatteten bekannt.6 M. Stloukal und H. Hanáková faß ten die Resultate der anthropo-
logischen Untersuchungen in Tabellen und Graphiken zusammen, u. a. auch die Daten der Lebens-
zeit und die demographischen Angaben der Bevölkerung. 
Die obige Studie bildete die Grundlage zur nächsten Publikation von Z. Cilinská und W. 
Wolská, in der sie ihre Ansichten über die Bevölkerung und S t ruk tu r der lokalen Gemeinschaft aus-
führlich auseinandersetzten. Mit Hilfe archäologischer Methoden erweiterten sie bedeutend die 
Geschlechtsbestimmungen der Anthropologen.7 Auf Grund der relativen Chronologie des Fund-
materials unterschieden sie im Leben der Bevölkerung drei E t appen : 
1.7. Jah rhunder t ; 
2. Ende des 7. Jahrhunder tes - Anfang des 8. Jahrhunder tes ; 
3. zweites und dr i t tes Drittel des 8. Jahrhunder tes . 
4
 I n einer Dars te l lung der spä tawar ischen Gesell-
schaf t setzte unlängs t auch B. K ü r t i die mi t verzier-
tem Gürtel begrabenen Männer bedingungsweise den 
Großfami l ienhäuptern gleich. «Das Umgrenzen der 
nachfolgenden Schichten ist noch unklar.» K Ü R T I 
(1983) 206. Zum Umgrenzen des archäologischen Fund-
mater ia ls des gemeinen Volkes m ö c h t e ich (auch 
methodisch) in dieser Arbei t bei tragen. 
5
 CILINSKÁ (1973) 9—30. 
6
 S T L O U K A L — H A N Á K O V Á ( 1 9 7 4 ) . Das vorhandene 
anthropologische Mater ia l ermöglichte «lie Unter-
suchung von 794 Personen. Die Ver te i lung: 166 Män-
ner ( 2 1 1 1 , , ) ; 2 8 5 F r a u e n ( 3 6 % ) ; 8 0 Erwachsene von 
unbes t immbarem Geschlecht ( 1 0 % ) ; 2 6 3 K inder und 
Jugendl iche ( 3 3 ° , , ) . 
7
 C I L I N S K Á — W O L S K Á (1979). Die E i n o r d n u n g von 
173 Personen (80 Personen von u n b e s t i m m b a r e m Ge-
schlecht und 93 Bes ta t tungen , deren anthropologi-
sches Material z u g r u n d e ging) scheint n i ch t entspre-
chend begründet zu sein. Ihrer Meinung nach vertei l t 
sich die un te r such te Bevölkerung fo lgendermaßen: 
188 Männer (21%), 357 Frauen (40%), 342 Kinde r 
(39%); Gesamtzahl des männl ichen Geschlechtes: 214 
Personen (24%); Gesamtzahl des weiblichen Ge-
schlechtes: 477 Personen (54%); Kinder von unsiche-
rem Geschlecht: 196 Personen (22%); vgl. Tabelle 1. 
Die Geschlechts- u n d Lebensal te rbes t immungen, die 
einerseits an Beschre ibung der Gräber (CILINSKÁ 
[1973] 34 ff.), andererse i t s aufgrund der anthropologi-
schen Unte r suchungen angegeben sind (STLOUKAL— 
H A N Á K O V Á [1974 | 129—185), sind m e h r m a l s wider-
spruchsvoll . Die Lage wurde durch die neueste ein-
schlägige Pub l ika t ion weiter kompliz ier t , so •/.. B . 
durch die Druckfehler (s. Tabelle XV.) : C I L I N S K Á — 
W O L S K Á (1979). Z. Cilinská wies schon f r ü h e r darauf 
hin, daß das anthropologische Material teilweise ver-
mischt wurde. Das archäologische Fund material un-
t e r s tü t z t die obige Bemerkung in vielen Fällen. Einige 
Beispiele d a f ü r : 
- Die Anthropologen b e s t i m m t e n folgende Grä-
ber als Doppelgräber : 51, 295, 509, 735, 805, 823. 
Doch sind a u f g r u n d der Grabzeichnungen, die an der 
Freilegung g e m a c h t wurden, dieselben Einzelgräber . 
Der obige Fal l umgekeh r t : Grab 230, 256, 396, 
616. 
- Die Anthropologen b e s t i m m t e n das Skelet t als 
ein Kinderskelet t . Die archäologische B e s t i m m u n g 
und die Größe des Grabes d e u t e n aber auf E rwachsene 
h in : Grab 397, 699, 822. 
- Dieser Fa l l umgekehr t : Grab 232, 421, 431, 
458, 698. 
- Das archäologische F u n d m a t e r i a l scheint der 
anthropologischen Beschreibung zu widersprechen: in 
mehreren Fäl len lagen fü r M ä n n e r charakter is t i sche 
Gegenstände neben bedingungsweise als F r a u e n be-
s t immten Pe r sonen (Pfei lspi tzen: Grab 7, 656, 741; 
beschlagverzierter Gürte) und W a f f e : Grab 657; Gürtel-
beschläge: G r a b 125, 249, 272, 498, 302, 402, 485. 
- Von den objekt iven T a t s a c h e n wie die Vermi-
schung und par t ie l le Vern ich tung des anthropologi-
schen Materials bzw. die Widersp rüche der an th ropo-
logischen und archäologischen Angaben und die un-
vollkommene Freilegung des Gräberfeldes b in ich 
gezwungen, in d e n weiteren mi t der folgenden Hypo-
these zu a rbe i t en : Die sich a u s der wir tschaf t l ichen 
Lage des gemeinen Volkes e rgebende Monogamie als 
Famil ienmodel l voraussetzend und unter Berück-
sichtigung der Eigenar t , daß ta t sächl ich wenige Kin-
dergräber im Verhäl tnis zur Gesamtzah l der Bevölke-
rung freigelegt wurden (nur e in Drit tel der Gesamt-
zahl) kann ich annehmen, d a ß innerhalb der Bevöl-
kerung die K i n d e r — M ä n n e r — F r a u e n im Verhä l tn i s 
1/3—1/3—1/3 s tehen konnten . Diese Vorausse tzung 
ha t natürl ich zu r Folge, daß d a s Zahlenverhäl tn is der 
aufgrund der archäologischen F u n d e tun l ichs t mit 
genauen Zahlen geschi lderten gesellschaftl ichen 
Schichten hypo the t i sch auf fassen . 
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Innerhalb dieser E tappen gaben sie den Prozentsatz der Waffen, Gürtelbeschläge, Holzei-
mer mit Eisenreifen und sonstiger Werkzeuge bzw. Geräte an. Zum Schluß behandelten sie demogra-
phische Fragen (z. B. Problem einer vermutlichen Migration). Das Benutzen ihrer Ergebnisse wird 
aber dadurch erschwert, daß sie ihre Beobachtungen mit Hinweisen auf konkrete Grabnummern 
nicht unters tütz ten. Dabei sind nur zwei chronologische Phasen auf dem als Beilage veröffentlichten 
Gräberfeldplan angeführ t : a) frühere Phase (7. Jahrhunder t ) , b) spätere Phase (8. Jahrhunder t ) . 
Diese Methode steht jedoch mit der Drei-Gliederung, auf die sich alle vorherigen prozentualen An-
gaben bezogen, nicht im Einklang.8 
Aus der ungarischen Fachli teratur ist die Ansicht von É. Sz. Garam beachtenswert. Sie 
glaubt, daß die Bevölkerung von Zelovce, die mit den durch Steineinlagen verzierten Funden von 
Igar eine Verbindung hat te , einst auf dem Grenzgebiet des von den sog. Mittelawaren besetzten 
Territoriums lebte. Dementsprechend ist auch der Anfang der Besta t tungen — von den oben 
gesagten abweichend — auf eine spätere Zeit, also in das letzte Dr i t te l des 7. Jahrhunder t s zu 
setzen.9 
Über das Gräberfeld von Zelovce schrieb Z. Cilinská zuletzt im Zusammenhang mit der 
Entwicklungsgeschichte jenes Slawentums, das zur Zeit des awarischen Kaganats von der Donau 
nördlich gelebt hat.1" Da ihre Ergebnisse mit meinen Beobachtungen teilweise übereinstimmen 
und zugleich auch ergänzt werden können, behandle ich die entsprechenden Erscheinungen an-
läßlich der Analyse der einzelnen Fragen. 
Vor dem wesentlichen Teil der Studie muß ich einige technische Teilfragen erwähnen. Mit 
der freundlichen Erlaubnis von Z. Cilinská dur f te ich die drei Höhenlinien, die — obwohl sie aufge-
nommen wurden — in ihrer Publikat ion nicht veröffentlicht wurden, einzeichnen. Diese Linien 
widerspiegeln zwar die Höhenverhältnisse des Geländes nicht tadellos, aber sie leisten doch eine 
unentbehrliche Hilfe zur Erkenntnis der inneren St ruktur des Gräberfeldes. Die Höhenlinie von 
106 m auf dem Hügelrücken in Querrichtung zeigt genau den oberen Rand des dortigen Steil-
hanges zwischen den Gräbern 67 und 333. Westlich fällt die Oberfläche steil ab; in östlicher Rich-
tung wird sie nur in geringem Maße höher. Den unteren Absatz des Anhangs konnte ich mangels 
genauer Aufnahme nicht einzeichnen; es befindet sich — aufgrund meiner Beobachtungen an Or t 
und Stelle — zwischen den Gräbern 57 und 36. 
Es ist f ü r die Orientierung innerhalb des Gräberfeldes im ganzen charakteristisch, daß die 
bedeutenden Gräbergruppen dem Gelände entsprechend orientiert sind. Um besser zu veranschau-
lichen, stellte ich die Planbeilage der ursprünglichen Publikation so ein, daß die bezeichnende Orien-
tierung der mittleren Gruppe zugleich die senkrechte Achse des ganzen Planes sei. Man kann auf 
diese Weise einfach kontrollieren, daß die ersten Gräber in allen drei in den weiteren zu beschrei-
benden Zonen des sanft ansteigenden Hügelzuges der Hangrichtung angelegt waren. So entfaltete 
sich das fächerförmige Bestattungsbild. Man kann auch die unmittelbaren Wirkungen der Verände-
rung der Oberfläche beobachten; ich denke hier an die Gräber, die auf dem fast treppenartigen süd-
lichen Abhang des Hügels in großer Anzahl zutage kamen, sowie an den Längegraben, der das Grä-
berfeld vom Norden her begrenzt; die chronologisch letzten Bestat tungen richteten sich nach der 
Linie dieses Grabens.1 1 
я
 I n ihren neueren Arbei ten f a ß t die Verfasserin im 
wesentl ichen ihre f rühe ren Ergebnisse zusammen : 
Z. CILINSKÁ: Bewohner des Ipel ' Gebietes aus d e m 
7—8. J a h r h u n d e r t im Lichte einer demographischen 
Analyse des Gräberfe ldes in Zelovce. Anthropologie 
1 7 ( 1 9 7 9 ) 0 3 — 6 5 , D I E S E L B E : K O V V rano-s lovenskom 
umeni . Bra t i s lava 1981. 
9
 GARAM (1978) 214—215, A n m . 27. 
10
 CILINSKÁ (1983) bes. 253—258. 
11
 Auf Grund meiner an Ort und Stelle gesammel-
ten E r f a h r u n g e n z ieht der Graben in der Rich tung 
der Gräber 760—793. D a Cilinská ihn in ihrer Arbe i t 
n icht e rwähnt , k a n n weder seine genaue Stelle noch 
seine zeitliche Stel lung nähe r b e s t i m m t werden. 
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Es ist zweckmäßig, um den gegenstandlichen Nachlaß der einzelnen Schichten der hiesigen 
Population auch chronologisch aufgeteilt vorführen zu können, zunächst den Verlauf der Gräber-
feldbelegung nach den bisherigen Forschungen und nach meinen Beobachtungen zu rekonstruieren. 
Mit Hilfe dieser Methode kann man meine Gedanken unmit telbar überprüfen. Das untenstehende 
Bild werde ich später im Laufe der sich an die thematischen Kar ten knüpfenden Analysen recht-
fertigen. Die soziale Schichtung der Bevölkerung wird mit Hilfe des Gräberfeldplanes und durch 
3 CT 6 Ç 
Abb. 1. Zeichenerklärung zu d e n Geschlechtsbest immungen : 1. Maim, 2. Jüng l ing (Juvenis) , 3. K n a b e , 4. F r a u 
5. heranwachsendes Mädchen, 6. Mädchen, 7. von unbes t immten Geschlecht, 8. K i n d 
jene Gruppen veranschaulicht, die aufgrund der zutage geförderten Fundverbände abgesondert 
wurden. Diesem Zweck dienen auch die beigelegten Tabellen, Tafeln und thematische Kar ten , die 
unter Berücksichtigung der relativen Chronologie zusammengestellt wurden. 
Auf Grund der obigen kann man die Bestat tung der sich auf dem nördlichen Grenzgebiet 
des awarischen Reiches angesiedelten Bevölkerung folgendermaßen skizzieren: 
Die zu Bestattungszwecken angewiesene westliche Hügellehne wurde schon durch die 
erste Generation auf drei Zonen aufgeteilt . Da Bestat tungen in der mittleren Zone gleichzeitig 
sowohl am Hügelfuß als auch auf dem Hügelrücken erfolgten, ging die Ausbreitung des Gräberfel-
des insgesamt von vier Zentren aus.12 
In der mittleren Bestattungszone am Hügelfuß bekam der Leiter der gesamten Gemeinschaft 
eine Grabstä t te (Grab 818), und sein unmittelbares Gefolge. Das Grab des Leiters ist also so 
angelegt, daß der hier Besta t te te auf die Hügellehne hinaufblickt, wo die Bevölkerung der Sied-
lung ruht . Ein naher Verwandter (Nachkomme?) des Leiters dür f te der im Grab 442 beigelegte 
Mann gewesen sein, dessen Grab im Zent rum der sanf t ansteigenden Fläche zutage kam, oberhalb 
jenes Hügelgrates, der sich durch die mit t lere Zone transversal zieht. Bestat tungen wurden später 
unter den undicht liegenden Gräbern seiner Familienmitglieder vorgenommen und die Gruppe zog 
sich in Richtung des Hügelrückens hinauf (Abb. 5 — 9.). 
Die südliche Zone gehörte der Gruppe, die der Rangordnung nach folgte. Diese Gräber bil-
den den rechten Flügel des Gräberfeldes (Abb. 2 — 4.). Auch der Leiter dieser Gruppe ha t t e seine 
letzte Ruhes tä t t e noch vor der Hügellehne. Sein Gefolge wurde in derselben Reihe begraben, in der 
auch er selber. Nur die Gräber der nächsten Generation befinden sich auf der hier sehr steilen. 
Hügellehne. Später wurde von ihnen auch der sich bis zur mittleren Bestattungszone ausbreitende 
Raum ausgefüllt bzw. sie nahmen auch den sanft absteigenden Hügelrücken in Gebrauch. Einige 
Gräber — schon auf der Ebene vor dem Hügel — umfangen etwa die Parzellen der vorangehenden 
Generationen. Vermutlich wollten die Vornehmen im Laufe der Zeit in die Nähe der höchstrangigen 
Gräberreihe gelangen; infolgedessen s ind Bestattungen auf der steilen Hügellehne am dichtesten 
In der nördlichen Zone, wo der Hügel gleichmäßig abfällt, befindet sich der linke Flügel des 
Gräberfeldes (Abb. 6 — 9.). Aufgrund des Fundmater ia ls konnten diese Leute mit den Gemeinschafts-
12
 C I L I N S K Á stellt in ihrer jüngsten Pub l ika t i on im 
Gang der Belegung des Gräberfe ldes zwei Phasen fest. 
Gräberfeld teil I . : welcher sich auf der nörd l ichen Seite 
befindet (bei mir zweigetei l t : mitt lere Bes ta t tungs-
zone und linker Flügel) ; Gräberfeldtei l I I . auf der 
Südsei te (bei mi r r ech te r Flügel): C I L I N S K Á ( 1 9 8 3 ) 
254 ff. 
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Abb. 2. Das Gräberfeld von 2elovce: rechter Flügel 
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gliedern, die sich in der mittleren Zone des Hügelrückens begraben ließen, in enger Beziehung ste-
hen. Dennoch gehörten sie zur Gruppe von niedrigstem Rang der Gemeinschaft. Anfänglich ließen 
sie sich im Zentrum des Hügelrückens bestatten, bald danach auf dem ringsumher zur Verfügung 
stehenden Raum. Of t kehrten sie zu den früher schon aufgelassenen Parzellen zurück; darauf erga-
ben sieh Aufeinanderbestattungen. Die Gürtel mit Beschlag weisen darauf hin, daß auch reiche 
Personen gegen E n d e des Gräberfeldes an diesem Flügel bes ta t te t wurden. 
A R C H Ä O L O G I S C H E S F U N D M A T E R I A L D E R F Ü H R E N D E N S C H I C H T 
Auf Grund jener Beigaben, die die gesellschaftliche Lage der Beigesetzten verraten, ist 
die folgende Gruppierung innerhalb der führenden Schicht der Gemeinschaft möglich (K = Kelch, 
W = Waffe (Anzahl der Typen), P = Pfeil, GB = Gürtel mit Beschlägen): 
l a К - W (2) - GB 
lb W ( 3 - 2 - 1 ) — P - GB 
le W - GB 
Id P - GB 




Vergleicht man die Machtabzeichen untereinander, so glaubt man eine gewisse Verteilung 
der Aufgaben unter den Leitern der lokalen Bevölkerung wahrnehmen zu können. Der Bestat tungs-
ri tus und die Beigaben verweisen darauf hin, daß sich die unmit telbare F ü h r u n g der alltäglichen 
Tätigkeit und diejeniger der Kämpfer voneinander t rennten. Diese Verteilung kommt auch im 
Bestattungsritus zum Ausdruck. Man könnte mancherlei Gruppierungen durchführen. Darunter 
beobachtet man drei grundlegende Kategorien: 
1. Bewaffnete mit beschlagverziertem Gürtel; 
2. Bewaffnete ohne beschlagverzierte Gürtel; 
3. Personen ohne Waffe, aber mit beschlagverziertem Gürtel 
(Tabellen 1 - 3 , Abb. 10-11 . ) . 1 3 
Die Personen mit Waffen und/oder mit beschlagverziertem Gürtel gehören zu diesem Teil 
der Bevölkerung; sie verteilen sich folgendermaßen (vorläufig ohne chronologische Gliederung): 
1. Bewaffnete mit beschlagverziertem Gürtel: 27 Personen (Tabelle 1.); 
2. Bewaffnete ohne beschlagverzierten Gürtel: 37 (Tabelle 2.); 
3. Personen ohne Waffe, aber mit beschlagverziertem Gürtel: 29 (Tabelle 3.). 
Betrachtet man die Zahlangaben im einzelnen: 
a) Bewaffnete: 64 Personen (darunter 10 Kinder); 
b) umgegürtete Personen: 56 Personen (6 Kinder).14 
Man darf aufgrund der obigen behaupten, daß nur ein Zehntel der Bevölkerung, ein Fünf te l 
der Männer (93 Personen, unter ihnen 13 Kinder) je einen beschlagverzierten Gürtel oder Waffen-
13
 Z. Cilinská s te l l te die gleiche Gruppierung a u f : Diese w e r d e n im zweiten Teil meiner Studie als zur 
C I L I N S K Á (1983) 2 5 5 . Glaubenswelt gehörende S i t t en behandel t . Vgl. A n m . 
14
 In den Fällen, in denen n u r e in einziger Gür te l - 39. 
besehlag im Grab vorlag, halte ich diesen für Amule t t . 
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Tabelle 1 
Bewaffnete mit beschlagverziertem Gürtel 
G r a b
" Kelch Gürtel 
Nr. 
818 Si vgbl S B — D G — 50—60 la 
175 vggy S M 2 Si 40—50 le 
442 
— 
Vggp s В 
— 
3 + 2Р D 
— — — 
30 -40 lb 
170 Bps s В А ЗР 1) 
— 
G vggg 1 Si 40—50 lb 
335 Wm3» s в 1Р 21) Vg»p 1 Br 50—60 lb 
167 Brbb 33 s В — ЗР 1) — Si(?)»p 40 -50 lb 
vg 
820 Sibl s В — 2Р M — — 1 Br 50 60 lb 
78 
— 




40 -50 lb 
312 Sibl s ЗР 1) Si gp 4 0 - 50 lb 
371 — SÍ»9 s « — M — — <— 16—18 le 






— — — 
40 50 le 
30 Br»» S ЗР 2G In 50 lb 
44 — Br»p s — — , ЗР M — — — 30- 40 lb 




— — — 
M 
— — — 
40—50 le 





А D, M 
— — — 
1 Br 1 Si 20 30 le 




— — — IP, M — — — 2 Br Ew ld 
328 Br»p 2Р, M I Si(?) 3 - 4 ld 
2 Br 
333 Br»p — — — 21', M — — — 16 ld 
540 _ BrbI 1— — — 2(?)Р, I) — — — 30 -40 ld 
375 — Br»p — — 1Р, M — — — 1 vg Kind ld 
302+ Br3P — — — 1Р, 3M — — — 20- 30 ld 
219 Br»p — — — 1Р 1) — — 40 -50 ld 
272+ Brbl — — - 1Р M — — 30—40 ld 
beigäbe besaß. Diese Gegenstände sind Zeichen für die freie Rechtsstellung ihrer Besitzer.15 Auf 
indirektem Wege kann die Zahl der zu diesem Kreis gehörigen Personen einigermaßen noch erwei-
t e r t werden. Z. В.: Der im Grab 73 beigelegte Mann mit vergoldeter Zopfspange, und von den unbe-
waffneten Gemeinen (Männern mit Gürtel ohne Beschläge)16 waren 34 wohl Personen von freier 
Rechtsstellung (Umgegürtete).17 
rangzeichende Ggsil 
. , , Kate-
Zopfspange Ohrrüig 
15
 Über die «300-Männer», die während ties Be-
s tandes der hiesigen Bevölkerung gelebt haben sollen, 
s. die Arbei tshypothese in Anm. 7. 
13
 GY. LÁSZLÓ: Der Gürtel als Würdezeichen in 
der Awarenzeit . Pliska- Preslav. Band 3, Sofia 1981. 
S. 93—95. 
17
 Die gesellschaftliche Lage der mi t ärmlichen Bei-
gaben beigesetzten Leute ist mit Hilfe der uns zur 
Verfügung stehenden Mittel schwer zu best immen. 
D a r u m würde ich hier von den Männern, die keine 
beschlagverzierte Gürtel ha t ten , nu r auf diejenigen 
hinweisen, in deren Gräbern zwei Schnallen lagen. 
Daraus ersieht man, daß diese nicht nu r einen Hosen-
riemen sondern auch einen ihre Kleidung zusammen-
hal tenden Leibriemen t rugen ; damit w u r d e ihre ge-
ineine, aber freie Rechtsstel lung angedeute t . Auf dem 
Gürtel dieser Männer h ing im allgemeinen ein Eisen-
messer (Grab 162, 259, 270, 308, 450, 517, 538, 568, 
646, 653, 662, 675, 689, 747, 770). einige h a t t e n auch 
sonstige Geräte (531, 575, 664, 732, 774); ohne ein 
Gerät w u r d e n sie selten beigesetzt (Grab 21, 611, 634, 
707, 713, 718, 734, 854). Auch die Erwachsenen mit 
ungewisser Geschlechtsbestiinmung h a t t e n Eisenmes-
ser mit (Grab 2, 200, 268, 850). Es gab a u c h ein Kin-
dergrab, in welchem ein Messer dem Gür te l ange-
hörte (Grab 454). 
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Tabelle 2 
Bewaffnete ohne beschlagverzierten Gürtel 
rangzeichende Ggsd 
Kelch Gürtel Waffen Zopf- Alter Kategorie 
Obulus впапве Ohrring 
79 1 Br Sehn. S В ЗР M 60-f 2a 
1 E Sehn. 
843 1 E Sehn. S — ЗР D — 1 Si Ew 2a 
564 X 1 by Br S — — M — Br gp — 30—40 2b 
Sehn. 
1 — S — — — — — — — 6 0 + 2b 
38 — 1 Br Sehn. 
1 E Sehn. В 
— 
1Р 
— — — 
2 Br 50—60 2a 
616 2 E Sehn. А (2Р) D 1 Br 30 40 2a 
731 — Sehn. — А M — — 1 Br 4 0 - 5 0 2b 






— — — — 
Ew 2b 
253 1 E Sehn. 2Р M 0 - 6 2c 
94 — 1 E Sehn. — — — 2Р — — — — 30 40 2c 
258 — 2 E Sehn. — — 2Р M — — — 30 50 2e 
486 — 2 E Sehn. — — — 2Р M — — — 30 40 2c 
711 — 2 E Sehn. — — _ 2Р M — — — 40- 50 2c 
656+ 2 E Sehn. — .— — 21' M — — — 40—50 2c 
462 1 Br Sehn. 
— — — 
2Р 
— — — 
Ew 2c 
428 1 E Sehn. 1Р M 2 3 2c 
703 1 E Sehn. — — — 1Р M ,— — 1 Br 3 -4 2c 
411 — — — — 1Р M — — 2 Br 4 2c 
303 — — IP M — — 4 5 2c 
330 1 E Sehn. — IP M — — 1 Br 5—6 2c 
344 1 E Sehn. 
— — — 
11' M 
— — 
1 Br 7 8 2c 
636 IP M 14—15 2c 
626 2 E Sehn. — — IP M — — — 2 0 - 3 0 2c 
440 — — IP M — — 20—30 2c 
7+ — 1 Br Sehn. — — I P — — 20—30 2c 
1 E Sehn. 
160 1 E Sehn. I P 2M 3 0 - 4 0 2c 
659 — . 1 E Sehn. — I P ,— — — 30- 40 2c 
740 — 2 E Sehn. — — I P M — — — 3 0 - 40 2c 
89 _ 1 E Sehn. — — I P — . — — . 40—50 2c 
377 1 E Sehn. _ — I P M — — — 4 0 - 5 0 2c 
733 2 E Sehn. — — IP M — — — 40 50 2c 
794 — 1 E Sehn. — — IP _ — — — 40—50 2c 
673 — , 1 E Sehn. _ — IP M — . — — 50 60 2c 
741 + 2 E Sehn. — IP M — — — 50- 60 2c 
404 2 E Sehn. — I P — —t, — 50 -60 2c 
263 1 E Sehn. 
— - — 
IP M,D 
— — * — 
60 f 2c 
Beachtet m a n die Anzahl der Männer und Jugendlichen mit Waffen, mit beschlagverzier-
tem oder mit unverzier tem Gürtel (80 + 34, und 1 Person mit Zopfspange) und vermutet man, daß 
diese Funde wahrscheinlich auf die freie Rechtsstellung verweisen, so kommt man zu einem wich-
tigen gesellschaftshistorischen Schluß (wobei eine weitere Bedingung ist, daß es unter den Perso-
nen, deren Gräber an Beigaben arm sind, kein einziger Freier war — was sich übrigens mit archäo-
logischen Methoden weder beweisen, noch widerlegen läßt); der Schluß ist nämlich, daß un te r den 
erwachsenen und heranwachsenden Männern dieser Siedlung das Verhältnis der Freien und Unter-
geordneten 1/3 : 2/3 war. 
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Tabelle 3 
Unbewaffnete mit beschlagverziertem Gürtel 
rangzeich. Ggsd. 
Kelch Gürtel Waffen Alter Kategorie 
Obulus, Zopfsp. Ohrring 
3t — Br gp — — — — — 4- 5 3 
52!) — Br gp — M — — 8- 9 3 
51« — Br gp — D,M — 2 Si 13—14 3 
449 — Br Ы M — — 14—19 3 
125+ — Br gp M — — .— 20—30 3 
402+ Br gp M — — 1 Br 30—40 3 
235 Br bl D — — — 30—40 3 
318 Si gp 2M — — — 40—50 3 
725 — Br gp D — — — 40—50 3 
98 — Si bl — — Si(?) gp — 50—60 3 
589 — Si bl M — — 50—60 3 
819 — Br bl D _ — — . 5 0 - 6 0 3 
86 — Br, E bl M — Br gp — 5 0 - 60 3 
757 — E bl M — — 6 0 + 3 
262 — Br gp M — — — 6 0 + 3 
249 — Si gp 2M — — — Ew 3 
573 
— 
Br bl 2M 
— — 
2 Br Ew 3 
4 1 3  
985+ 
B l g g M 4 - 5 3 
— Will gg D — — — 18 20 3 
«98+ 
44 
— Br bl, gg — M — — — 20- 30 3 
— Wm bl, gg D — — 2 Br 20—30 3 
R83 — Wm gg — M — — — 40—60 3 
+ 20 — Br gp, gg — — — — 5 0 - 6 0 3 
R82 — Wm bl, gg — M — vg gg — 5 0 - 6 0 3 
•>63 — B l g g — D — — 50—60 3 
771 — Wm gg — M — — — 60 + 3 
l89 — Wm gg — — — — — Ew 3 
58 — Br gg — M — — .— Ew 3 
s04 
— 
Bl, Br gg 
— — — — 
Ew 3 
73 1 Br Sehn. 
1 E Sehn. 
— 
2M — Vg gg 1 Br Ew — 
Vom obigen steht soviel unbedingt fest, daß nur ein geringer Prozentsatz der männlichen 
Gesamtbevölkerung (von 50 Erwachsenen mit beschlagverziertem Gürtel ein Neuntel-Zehntel) 
als Mitglied von irgendeiner führenden Rolle der lokalen Gemeinschaft betrachtet werden kann. 
Aufgrund der Waffenbeigaben stand die hiesige Bevölkerung unter der militärischen Leitung nur 
von 33 Erwachsenen. 
Die wichtigen Merkmale der einzelnen Generationen werden weiter unten durch die Ana-
lyse der Bestat tungsri ten und des archäologischen Fundmater ia ls dargestellt . 
Auch die höchstrangigen Persönlichkeiten der hier angesiedelten Bevölkerung werden 
durch die mit vergoldeten Bronzeblechbeschlägen bestat te ten Vornehmen überragt, die als Führer 
der Gemeinschaft gelten dürfen. Der Führer der ganzen Gemeinschaft mag der Sippenoberhaupt ( ?) 
gewesen sein (Grab 818); der Leiter des rechten Flügels war wohl der Großfamilienoberhaupt(?) im 
Grab 175; während die Personen am linken Flügel, am oberen Teil der mittleren Bestattungszone, 
Adelleicht unter der Leitung des Großfamilienoberhauptes (?) im Grab 442 standen. 
Diese drei Kämpfer hat ten je einen Gürtel mit vergoldeten Beschlägen. Obzwar die Funde 
verschieden sind, sie haben doch zahlreiche verwandte Merkmale die auf ihre enge Beziehungen 
hinweisen. Die Gräber 818 und 442 befinden sich in der Mittelachse des Gräberfeldes. In beiden 
Gräbern kamen quadratförmige Gürtelbeschläge und Steineinlagen von gleichem Typus vor. Diese 
Tatsachen und die zahlenmäßigen Abweichungen (Zunahme) der einzelnen Grabfunde könnten auch 
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Abb. 4. Das Gräberfeld von 2elovce: rechter Flügel 
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den Gedanken an die Blutsverwandschaft nahelegen. Die Gürtelgarnitur mit Blechbeschlägen 
(Grab 818) scheint archaischer zu sein als die andere mit gepreßtem Kettenmuster (Grab 442). 
Mit dem letzteren Grab ist das Grab 175, in dem scheibenförmige, mit Perlrand verzierte Beschläge 
vorlagen, vermutlich gleichaltrig. 
Auf die Möglichkeit des Machtvererbens deuten auch die Waffenbeigaben hin: Säbel und 
Bogen zusammen vererbten sich im Falle der Gräber 818 und 442. Der Tote des Grabes 175 ha t t e 
dagegen keinen Bogen und auch seine beiden silbernen Ohrringe verweisen auf einen anderen 
Rang. 
Die Anzahl des Gefolges (bzw. diejenige der um sie bes ta t te ten Bewaffneten) scheint mit 
dem Lebensalter im geraden Verhältnis zu stehen. In der Umgebung kommen nämlich Gräber 
von Bewaffneten in recht verschiedener Anzahl vor. Um den Führer (Grab 818) mit silbernem Kelch, 
goldenem Obulus und vergoldeten Gürtelbeschlägen lagen die meisten Personen mit silbernen und 
bronzenen Gürtelbeschlägen. Zur Gruppe der Bewaffneten (Grab 311, 312, 371) und Unbewaffne-
ten (Grab 302, 318, 328 und 262 etwas ferner von den vorigen) in seiner unmittelbaren Nähe gehörte 
noch ein Mann mit einem Gürtel von Alpentyp1 8 (Grab 298). Den Hügelgrat entlang lagen die weni-
ger vornehmen Personen, die vielleicht weitläufige Verwandten des im Grab 818 beigelegten Man-
nes sein dürften (Grab 249, 267, 333, 529, 575). In derselben Reihe wie das Grab 818, doch süd-
licher von diesem lag der waffenreiche Krieger, der aber keinen beschlagverzierten Gürtel ha t te 
(Grab 843). Die ganze Gemeinschaft s tand eine Zeitlang höchstwahrscheinlich unter der Leitung 
jenes Manne s, der auf seinem Gürtel gegossene Beschläge hat te . Auch dieser Mann wurde später 
in der Nähekbesta t te t (Grab 335). 
Links von dem zweiten Führer , der vergoldete Gürtelbeschläge hat te (Grab 442), wurde sein 
Sohn ( ?) bes ta t te t : Der 4 — 5 jährige Knabe (Grab 490) hat den Säbel, den Gürtel mit scheibenför-
migen Beschlägen19 und die silbernen Ohrringe mit großen Kugel an hängern wohl nach dem Rang 
des Vaters bekommen. Der entfernter liegende Jugendliche (Grab 518) war von ärmlicher Abstam-
mung: sein Gürtel war nur mit Bronzebeschlägen verziert. 
In der gleichen Reihe wie die vorigen, aber rechts vom Grab 442 lag ein waffenloser Mann 
mit scheibenförmigen Gürtelbeschlägen (Grab 402). Chronologisch dürften noch zwei Personen zu 
ihnen gehören: am linken Flügel ruh te ein Mann mit silbernen Gürtelbeschlägen (Grab 589) und 
am Rand des Gräberfeldes ein anderer mit aus Eisenblech hergestellten Gürtelbeschlägen von ger 
manischem Typus (Grab 7 57).2(1 Untergeordnete des Führers mit vergoldeten Gürtelbeschlägen waren 
wohl der junge Mann mit gepreßten silbernen Gürtelbeschlägen (Grab 758), und der andere mit 
einer Streitaxt (Grab 657). Nach dem frühzeitigen Tod des Führers (er starb im Alter von 30—40 
Jahren) übernahm seine Macht vielleicht der Kämpfer , der eine Gürtelschnalle von byzantini-
schem Typus t rug (Grab 564). E r bekam als Beigaben noch einen Säbel und eine Holzschale mit 
Bronzeblechreifen am Rand mit. Diese Schale lag beim Kopf des Bestat teten. 
Bei den Gruppen des sich durchgehende absondernden rechten Flügels21 ist die Teilung 
und Übertragung der Macht im Verlaufe der Generationen am besten zu verfolgen. In der Mitte 
der ersten Parzelle wurde ihr Leiter, der einen mit vergoldeten Beschlägen verzierten Gürtel hat te-
beerdigt (Grab 175). Südlich von ihm bekam der Mann, der mit gepreßten Bronzebeschlägen ver, 
18
 Über die Gürte lbeschläge von ähnl ichem Typus : 
I. BONA: Beiträge zu den ethnischen Verhäl tnissen des 
(1—7. J a h r h u n d e r t s in Wes tunga rn . Alba Regia 2—3 
( 1 9 6 3 ) 4 9 — 6 4 . 
19
 I >ie Gürtelbeschläge des Kindergrabes 490 sind 
aus Silber und n i ch t aus Bronzeblech mi t Goldfolien-
auf lage hergestellt . C I L I N S K Á ( 1 9 7 3 ) 2 1 , 1 2 3 — 1 2 4 . 
20
 Gute Analogien zu den Gürte ln mi t Eisenblech-
beschlägen: Altessing (6) Grab 7. F. STEIN: Adels-
gräber des ach ten J a h r h u n d e r t s in Deutsch land . Ber-
lin 1 9 6 7 . Taf. 2 . , 2 1 7 ff. 
21
 Auch Cilinská hielt die im Südtei l des Gräber-
feldes begrabene Gruppe fü r se lbs tändig. Doch ab-
weichend von meiner Ansicht — ich ve rmute nämlich 
eine gleichzeitige E r ö f f n u n g dieser Gräberfeldtei le — 
ist sie der Meinung, daß hier, auf d e m Südteil im Ver-
hä l tn i s zum nördl ichen Teil, nu r ein halbes J a h r h u n -
de r t später die Belegung des Gräberfe ldes begonnen 
wäre . C I L I N S K Á ( 1 9 8 3 ) 2 5 7 — 2 5 8 . 
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zierten Gürtel besaß, seinen Ruheplatz (Grab 44). Den Waffen nach mag er der unmit telbare mili-
tärische Führer gewesen sein. Der Kämpfer, der bronzene Gürtelbeschläge mit durchbrochenen 
Dreiecken und einen Säbel als Beigaben hat te , s tand ihnen im Rang nach (Grab 27). In der Ebene 
vor dem Hügel sonder te sich eine vornehme Gruppe ab, deren Mitglieder die .Macht nicht nur über 
den rechten Flügel, sondern vermutlich auch über die ganze Gemeinschaft erworben hat ten. Ihr 
Führer war langlebig (Grab 820). Seine Gürtelbeschläge waren mit gravierten Flechtbändern ver-
ziert. Neben ihm wurde ein Kämpfer besta t te t , dessen Gürtel mit bogenförmiger Aufhängeöse und 
mit Dreieck-Ausschnitten verziert ist. Der propellerförmige vergoldete Bronzebeschlag in diesem 
Grab verweist auf eine Rangerhöhung (Grab 107). Es ist anzunehmen, daß der Mann mit bleiernen 
Gürtelbeschlägen, dem alle drei bei dieser Gemeinschaft gewöhnlichen Waffen (Säbel, Bogen 
Strei taxt) beigegeben wurden, ihr Nachkomme war (Grab 170). Seine Waffen- und Schmuckgarni-
turen (die vergoldeten bronzenen Zopfspangen und der silberne Ohrring) vertreten die bedeutend-
sten Funde dieser Generation. Er dü r f t e nach dem Tod der ersten Sippenoberhaupten ( ?) (Grab 818 
und 335) die Macht über die lokale Bevölkerung übernommen haben. Die ihm erwiesene Ehre zeigt 
auch der goldene Obulus im Grab. In ihrer Nähe befanden sich zwei Kindergräber (Grab 164 und 
34), aus denen gravier te bzw. gepreßte Gürtelbeschläge zum Vorschein kamen. Aufgrund dieser 
Beschläge dürften sie zur Verwandtschaft der obigen zwei Männer gehört haben. Die Gräber der 
anderen Kämpfer am rechten Flügel folgten wieder den Bestat tungen der ersten Generation: die 
vornehmste Person (Grab 30) wurde in der Nähe des Grabes 175 beerdigt; die anderen Gräber 
(78. 1, 79, 124, 38) bilden einen Halbkreis um die vorigen. Die Waffenlosen mit Schmuckgürtel 
bekamen ihre Ruheplätze außerhalb (Grab 98, 86, 804 und 58, 125, 189, 363). 
In der Ebene zwischen dem rechten Flügel und der mittleren Zone bekamen Männer von 
kleinerem Rang ihre Ruhestät ten. Sie hatten Gürtel mit Bronzebeschlägen und Dolch als Beigaben 
mit (Grab 819., 219., 235). Zu dieser Zeit, also in der Endphase der hiesigen Bestattungen wurde 
der Mann der mit gepreßte und gegossene Beschläge verziertem Gürtel ausgestat tet war, auf dem 
Hügelrücken in der mittleren Zone begraben (Grab 420). 
In den Gruppen des linken Flügels die am längsten existierten, ha t man wie die Würde-
zeichen verraten, schon die fast vollkommene Absonderung der Aufgabenbereiche verwirklicht. 
Neben den reicheren Männern mit Gürtelbeschlägen kam nur ein einziger Pfeil vor (Grab 540). 
Die anderen hatten keine Waffenbeigabe mehr (Grab 644, 682, 683, 485, 771, 573). Das Vorkommen 
der Waffen beschränkt sich hier auf die Streitäxte. Das heißt soviel, daß die militärischen Führer 
der hier begrabenen Bevölkerung hauptsächlich Führer des Nahkampfes waren (Grab 616, 730, 
731, das Grab 787, in dem man scheibenförmige Gürtelbeschläge fand, und das Grab 803). In die-
ser Gegend wurden Gräber von Personen, die je einen Gürtel ohne Beschlag hat ten, in der größten 
Anzahl freigelegt. Die Grundbevölkerung dieser Gruppe war also vom gemeinen Stand, aber von 
freier Rechtsstellung. Es ist beachtenswert, daß am Fuß der Hügellehne die ersten zweifellos auf 
slawisches Ethnikum hindeutende Urnengräber erscheinen; diese bilden den Abschluß der hiesigen 
Bestat tungen (Grab 339, 340, 373). 
ZUSAMMENSETZUNG D E R W Ü R D E Z E I C H E N 
Die Ausrüstung der führenden Schicht der Bevölkerung s tand mit den übrigen Würdezei-
chen im engen Einklang. Nur Kriegern, deren Gürtelbeschläge aus Edelmetall hergestellt waren 
(einzige Ausnahme: Grab 79) kamen Säbel mit Bogen zu. Dazu bekamen sie im allgemeinen noch 
mehr oder weniger Eisenpfeilspitzen (5—3 - 2 - 1 ) (Grab 818, 442, 335, 820, 78). Nachdem die Ge-
meinschaft die auch auf die Kampfweiseänderung hindeutende Streitäxte in Gebrauch nahm, 
ergänzte der damalige Führer seine Waffen mit einer Streitaxt (Grab 170). 
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Die Personen, die nur eine Waffe hatten — Säbel, Langsax, Schwert, Bogen oder Strei taxt 
(Grab 312, 371, 490, 311, 30, 44, 27, 124, 843, 564. 38), trugen einen Gürtel mit silbernen oder 
bronzenen Beschlägen mit Ausnahme des Mannes von kleinerem militärischen Rang, deren 
Gürtel mit vergoldeten Beschlägen verziert war (Grab 175). Nur ein einziger Mann, der einen Säbel, 
aber keinen beschlagverzierten Gürtel als Beigabe besaß, lag unter ihnen (Grab 1). Er ha t te nicht 
einmal eine Schnalle. Darum ist es denkbar, daß er seiner Würdezeichen anläßlich der Besta t tung 
am R a n d des Gräberfeldes entkleidet wurde. Am linken Flügel, also wohl im weniger vornehmen 
Gräberfeldabschnitt befinden sich die Ruheplätze der Personen, die die Gemeinen gerade noch 
überragten. Es gab in diesen Gräbern neben den Äxten — noch unverzierte Gürtel (Grab 616, 
731, 730, 803). 
Man darf annehmen, daß die Besitzer der Waffen Leiter verschiedenen Ranges der mili-
tärischen Aufgaben erfüllenden Gruppen des gemeinen Volkes von Zelovce waren. Die diesbe-
züglichen Untersuchungen können zur kriegerischer Organisation der Gemeinschaft und zur 
Änderung ihrer Kampfweise Angaben liefern. Erhär te t wird diese Vermutung auch durch die Anzahl 
der mitgegebenen Eisenpfeilspitzen, die verschiedene Typen vertreten und voneinander abweichen-
de Gruppen bilden. 
P F E I L S P I T Z E I N D E N G R Ä B E R N 2 2 
Die im Laufe der Gräberfeldfreilegung von Zelovce zutage geförderten archäologischen 
Funde spiegeln einen überraschend einheitlichen Gebrauch bezüglich der Pfeilspitzenbeilegung. 
Den Bestat tungsri ten gemäß stand es wahrscheinlich fest, wie viele Pfeilspitzen die Erwachsenen 
dem im Leben erreichten Rang entsprechend — mitbekamen, oder wieviel Pfeilspitzen die 
künftigen Kämpfer als Erbschaf t erhielten. Im Falle der Gemeinschaft von Zelovce kamen aus 56 
Gräbern Überreste von Pfeilspitzen aus Eisen zum Vorschein (Tabelle 4.). 
In Gräbern von 21 Personen mit durch Metallbeschläge verziertem Gürtel gab es eiserne 
Pfeilspitzen. 11 Erwachsene hatten auch andere Waffen (Säbel, Bogen, Streitaxt). Unter ihnen 
gebührten 5 Pfeilspitzen nur jenem Würdeträger, dessen Gürtel mit goldenen Beschlägen verziert 
war (Grab 442): 2 Pfeilspitzen lagen unmit te lbar neben dem Mann, und 3 außerhalb des Sarges. 
In der mittleren Bestattungszone ha t t e nur dieser Mann und noch zwei Kämpfer (Grab 312, 335), 
am linken Flügel aber nur ein einziger Kämpfer (Grab 787) je einen Fundverband von solcher Zu-
sammensetzung (beschlagverzierter Gürtel , Waffe, Pfeilspitzen). Der überwiegende Teil (7 Gräber) 
befand sich am rechten Flügel. 10 Personen (7 Erwachsene, 3 Kinder) hat ten nur Pfeilspitzen als 
Waffen mit . Diese Gräber lagen im allgemeinen in der Mitte (6 Gräber), die anderen aber an den 
Ausläufern (je zwei Personen). Die Anzahl ihrer Pfeilspitzen schwankt zwischen 3 1. 
Von den Kämpfern mit Pfeilspitzen beigäbe besaßen 4 Personen, die je einen Säbel und/oder 
einen Bogen im Grab hat ten, keinen beschlagverzierten Gürtel. In der mittleren Zone war das nur 
einmal der Fall (Grab 843); am rechten Flügel zweimal (Grab 79, 38), am linkel Flügel wieder einmal 
(Grab 616). (Die Anzahl der Pfeilspitzen war: 3, 3, 1, 2). 
31 Bogenschützen gemeiner Abstammung bekamen Pfeilspitzen als Beigaben, doch hat-
ten diese weder andere Waffen noch beschlagverzierten Gürtel. Im Falle von 8 Personen (7 Erwach-
22
 Die E r k l ä r u n g der Pfeil-Beigaben in den Bestat-
tungsr i ten der verschiedenen Völker ist ein ungelöstes 
Problem. I. DIENES: Die U n g a r n u m die Zeit der Land-
nahme. Budapes t 1972; GY. LÁSZLÓ: A nyíl min t eszköz 
és jelkép (Der Pfeil als I n s t r u m e n t und als Symbol) , in: 
Régészeti t anu lmányok (Archäologische Studien), 
Budapes t 1977, 13—21. Zur Zeit sind zwei Konzep-
tionen bekann t und beide werden akzept ier t . Die eine 
knüpf t diese Sit te an die Glaubenswelt , die andere 
a n den mil i tär ischen R a n g . Obwohl die meis ten Pfeile 
in den vornehmsten Gräbern ge funden waren , m u ß 
ich bemerken, daß wenn bei den Awaren die Vorstel-
lung gült ig gewesen wäre, nach der der Tote soviel 
Himmelssehichten erreichen kann , als er Pfeile mit-
br ingt , so hä t t e der Vornehmste (in Zelovce der im 
G r a b 818 gelegene Mann) die meis ten Pfeile mitbe-
kommen müssen. 
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Tabelle 4 
Pfeilspitztypen und ihre Fundzusammenhänge 
Grab 
Nr. 
St. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Alter Gürtel Waffe Stelle innerhalb des Grf. 
442 5 + - Г T" + + 30—40 v g g P s, в in der Mitte oben 
44 о о + + + 30—40 Br gp s rechter Flügel 167 3 f + + 40—50 Wm Br 
bl-gg s в rechter Flügel 
170 3 + + + 40-50 Blgg s В А rechter Flügel 
30 3 + + + 40—50 Br gg s В rechter Flügel 
79 3 + + + 60+ — s В rechter Flügel 
312 3 + + + 40—50 Si bl s in der Mitte unten 
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in der Mitte unten 
in der Mitte unten 
in der Mitte unten 







7+ 1 + 20 30 rechter Flügel 
160 1 + 30-40 — — rechter Flügel 
89 1 + 40—50 — — rechter Flügel 
219 1 + 40—50 Br gp rechter Flügel 
38 1 + 50 -60 — в rechter Flügel 
134 1 + Ew Si ( ?) bl — rechter Flügel 
335 1 + 50—60 Wm gg s в in der Mitte unten 
272+ 1 + 30—40 Br bl — in der Mitte unten 
302 1 + 20—30 Br gp — in der Mitte unten 371 1 + 16-18 Si gp — in der Mitte unten 
375 1 + Kind Br gp — in der Mitte unten 
303 1 + 4—5 — — in der Mitte unten 
330 1 5—6 — — in der Mitte unten 
344 1 + 7—8 — — in der Mitte unten 
172 1 + (? ) Ew — — in der Mitte unten 
428 1 + 2 - 3 in der Mitte oben 
411 1 + 4 — — in der Mitte oben 
440 1 + 20-30 — — in der Mitte oben 
404 1 + 50-60 — — in der Mitte oben 
787 1 _L 50—60 Si(?) gp А linker Flügel 
673 1 50—60 — — linker Flügel 
741 1 ) 50 -60 — linker Flügel 
649+ 1 + 50—60 — — linker Flügel 
377 1 + 40—50 — — linker Flügel 
733 1 + 40-50 — — linker Flügel 
794+ 1 + 40—50 — — linker Flügel 
659 1 + 30-40 — — linker Flügel 
740 1 + 30—40 — — linker Flügel 
626 1 + 20-30 — — linker Flügel 
636 1 + 14—15 - linker Flügel 
703 1 + 3—4 — — linker Flügel 
495 1 + Ew(?) — — linker Flügel 
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sene, 1 Kind) wiesen 2 Pfeilspitzen, bei 23 Personen (17 Erwachsene, 6 Kinder) aber bloß eine ein-
zige Pfeilspitze auf den militärischen .Rang bzw. auf den des Vaters hin. 
Es ist auffallend, in Kenntnis der hohen Pfeilspitzenzahl des reichbewaffneten militäri-
schen Führers mit vergoldeten Gürtelbeschlägen (Grab 442), daß keine auf Eisenspitzen hindeuten-
den Spuren im Grab der anderen zwei Würdenträger mit vergoldeten Gürtelbeschlägen vorhanden 
waren (Grab 818, 175). Dafür gibt es noch eine naheliegende Erklärung, da die zeichengebenden 
Pfeile der Kommandanten im nomaden Heer mit Eisen nicht versehen waren;23 außerdem deuten 
die sog. Pfeile bloß zur Übung. Doch ist wohl die Tatsache entscheidend, daß auch keine Überreste 
von Bogen mit beinernen Versteifungsplatten aus diesen Gräbern zum Vorschein kamen. 
Dies ergibt sich wohl daraus, daß die den erwähnten Führern untergeordneten Truppen 
— zur Zeit der ersten Generation der Besiedler — unmit te lbar nicht von ihnen, sondern vom jüng-
sten Familienmitglied (?) und von Führern mit kleinerem militärischen Rang geleitet wurden 
(Gral) 442 und 312; Grab 843 neben dem 818. bzw. Grab 44 neben dem 175). Sie selbst hat ten nur 
einen Säbel als Waffe des Nahkampfes und die Würdezeichen. 
Es hängt mit der Jagd- und Kampfweise der sich ansiedelnden Steppennomaden zusam-
men, daß eine Vielfältigkeit der Pfeilspitzen in den Zelovcer Gräbern vorlag. Diese Gemeinschaft 
auf dem Grenzgebiet des awarischen Reiches, die mit den Nachbarvölkern in ständiger Verbindung 
stand, gebrauchte — den Funden gemäß — sowohl die aus dem östlichen Erbe ents tammenden, 
wie auch die von den Ortsansässigen übernommenen Pfeilspitzformen. Die folgenden Pfeiltypen 
brachte die Gemeinschaft vom Osten her mit: zwei- bzw. dreiflügelige, blattförmige Kriegspfeil-
spitzen mit oder ohne Durchbruch, die in Dorn enden; Pfeile mit Nadelspitzende, die ebenso zur 
Jagd wie zum Durchbrechen des Panzers geeignet waren und schließlich die flachen Jagdpfeile.24 
Dem Ursprung nach können die blattförmigen Pfeile mit Tülle oder mit Widerhaken Übernahmen 
von der ansässigen Bevölkerung gewesen sein.25 (Abb. 12.) 
Die Funkt ion der durchbrochenen flachen bzw. dreiflügeligen Pfeilspitzen pflegt man als 
Richtungsanzeiger oder als Brandgeschoß zu bestimmen.26 Man schließt aus der gestriche-
nen Form der Pfeilspitzen, daß diese ausschließlich zu Zündungszwecken gedient ha t ten; sie konn-
ten in das zu entzündende Material nicht eindringen.2 ' Man darf auch die Tatsache nicht aus den 
Augen verlieren, daß die durchbrochenen Pfeilspitzen mit Nadelende ebenso häufig sind wie die 
obenerwähnten. Die schweren größeren Exemplare von ihnen konnten als richtungsanweisende 
Geschosse, mit einer durchbrochenen Kugel auf dem Dorn sowohl als pfeifende Pfeile als auch als 
Zündungsgeräte gedient haben. Bei der untersuchten Bevölkerung von Zelovce war wohl die rich-
tungsanzeigende Rolle des gegebenen Pfei l typus vorherrschend, weil dieser Typus ausschließlich 
aus dem Grab der höchstgestellten militärischen Führer zum Vorschein kam (Grab 442, 312, 843, 
44, 27, 167, 170, 78). Un te r der Leitung dieser Vorsteher mit Säbel und/oder Bogen bzw. Streitaxt 
haben die Bogenschützen mit ihren kleineren Kriegspfeilen gekämpft . 
Es ist beachtenswert, wie die mit Tülle versehenen Pfeilspitzen neben den von Anfang an 
gebrachten dreiflügeligen Pfeilspitzen erschienen und schließlich nach einigem Gebrauch neben 
einander die gemeinten gegenüber den früheren Typen alleinherrschend wurden. Zur Über-
gangsperiode gehören die Gräber, in denen die vorhin erwähnten Formen zusammen vorhanden 
waren : 
— dreiflügelige u n d blattförmige Pfeilspitzen mi t Tülle: Grab 820, 656. 
— Pfeile mit Nadelspitze und blattförmige Pfeilspitzen mit Tülle: Grab 758. 
2 3
 K Ő H A L M I ( 1 9 7 2 ) 1 6 2 . 
2 4
 K Ő H A L M I ( 1 9 7 2 ) 1 6 1 — 1 6 2 . 
2 5
 K A L M Á R ( 1 9 4 4 — 4 5 ) 2 9 1 - - 2 9 2 . 
2 8
 К . S E B E S T Y É N : A m a g y a r o k íj ja és nyila. Bogen 
und Pfeil der al ten U n g a r n . Szegedi Dolgozatok 8 
( 1 9 3 2 ) 1 6 7 — 2 5 5 ; K A L M Á R ( 1 9 4 4 — 4 5 ) 2 8 3 — 2 9 1 . 
2 7
 K A L M Á R ( 1 9 4 4 — 4 5 ) 2 8 4 . 
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Abb. 6. Das Gräberfeld von Zelovce: mittlere Gruppe und linker Flügel 
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Abb. 7. Das Gräberfeld von Zelovce: mittlere Gruppe und linker Flügel 
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— dreiflügelige Pfeilspitzen und Pfeilspitzen mit Widerhaken und Tülle: Grab 328, 253, 
4 6 2 ; 
— blattförmige Pfeilspitzen mit Tülle und Widerhaken: Grab 616. 
Die sieben Fundverbände zeigen, daß die sich hier ansiedelnden A waren die Pfeilspitzen 
mit Tülle verhältnismäßig schnell in Gebrauch nehmen konnten (vgl. Grab 820, 758, 328). 
Man soll aber auch die Tatsache beachten, was für Pfeilspitzen die einzelnen Gruppen der 
2elovcer Bevölkerung ins Grab mitbekamen. 
Die richtungsanzeigenden Exemplare von durchbrochenem Flügel kamen ohne Ausnahme 
in der mittleren Zone und am rechten Flügel zum Vorschein. Auch die dreiflügeligen Kriegspfeile 
waren im Kreise der hier begrabenen Personen in Gebrauch. (Der einzige fragliche Fund ist das 
Pfeilspitzfragment aus dem Grab 540.) Die blattförmigen Exemplare mit Tülle waren dagegen an 
allen drei Teilen des Gräberfeldes aufzufinden (in der Mitte 5, an den Flügeln je zwei Fälle). Der 
Pfeilspitztypus mit Widerhaken kam in der Mitte und am linken Flügel am häufigsten vor; am 
rechten Flügel wurde das einzige Exemplar von diesem Typus in einem späten Grab gefunden 
(Grab 134). 
Man darf zusammenfassend feststellen, daß alle erwähnten Pfeilspitztypen in der mittleren 
Zone vorkommen. Von den zwei Grundformen ist die dreiflügelige fü r den rechten und der Typus 
mit Widerhaken fü r den linken Flügel charakteristisch. 
W A F F E N L O S E P E R S O N E N MIT Z I E R G Ü R T E L 
Nach der Analyse der Grabbeigaben der militärischen Schicht der hiesigen Bevölkerung 
sei die Anordnung jener Personen innerhalb des Gräberfeldes untersucht , die ohne Waffen, doch 
mit beschlagverziertem Gürtel begraben wurden. 
An der Hügellehne in der mittleren Bestattungszone wurde das Grab zweier Vornehmen 
mit silbernen (Grab 318, 249) und dreier mit bronzenen Gürtelbeschlägen (Grab 262, 298, 529) in 
der näheren bzw. weiteren Umgebung des Grabes 818 freigelegt. Der im Grab 298 gefundene Gürtel 
von westlichem (Alpen-) Typus weicht von den gepreßten bzw. blechernen Gürtelbeschlägen dieser 
Gruppe ab. Das E thn ikum des Besitzers kann näher nicht best immt werden, da sein Gürtel auch 
Beute sein kann.28 Es ist allerdings auffallend, daß weder dieser Mann noch der Besitzer des ande-
ren Gürtels fremden Ursprungs (Grab 757) eine Waffenbeigabe mitbekam. Auf dem Hügelrücken 
gehören noch ein Kindergrab und zwei Erwachsenengräber zu dieser Gruppe, alle mit bronzebe-
schlagverziertem Gürtel . Das Kind im Grab 518 ha t te eine gepreßte kleine Riemenzunge und kleine 
Roset te am Gürtel. Auch der Mann ( ?)2udes Grabes 402 hat te nur wenige blecherne Gürtelbeschläge. 
Der am Rande des Begrabungsgebietes dieser Gruppe bestat tete Mann (Grab 420) t rug am Gürtel 
gepreßte Scheibenförmige Beschläge und eine eberkopfförmige gegossene kleine Riemenzunge.30 
Die Gräber der Kämpfer sind am rechten Flügel von Gräbern unbewaffneter Personen mit 
beschlagverziertem Gürtel umgeben. Unter ihnen ha t nur ein einziger Mann mit silbernen Blechbe-
schlägen seinen Ruheplatz bekommen (Grab 98). Auch die Zopfspangen deuten auf seinen Rang — 
ähnlich wie im Grab 86, in dem ein Mann mit bronzebeschlagverziertem Gürtel beigesetzt wurde. 
Die anderen mit gepreßten bzw. Blechgürtelbeschlägen aus Bronze beigelegten Personen bekamen 
гк
 D a s Grab 298 ist eines der Gräber , die sowohl die 
Anthropologen als a u c h C I L I N S K Á f ü r F rauengräbe r 
bes t immen (vgl. A n m . 7. !). 
29
 Das Grab 402 w u r d e auch als F r a u e n g r a b be-
s t i m m t . E s sei hier e rwähn t , daß in dieser Gemein-
s c h a f t in den sicheren F rauengräbe rn keine einzige 
Feuerzeuggarni tur (Feuers tahl mit Zündsteinen) ge-
funden wurde. 
30
 Über die in T ie rkampf endenden Riemenzungen : 
E . Sz. GAHAM: A bocsi későavarkor i lelet és köre. 
(Der spätawarenzei t l iche F u n d von Bőcs und sein 
Kreis.) ArchÉrt, 108 (1981) 34—51. 
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Abb. 8. Das Gräberfeld von Zelovce: mittlere Gruppe und linker Flügel 
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Abb. 9. Das Gräberfeld von Zelovce: mittlere Gruppe und linker Flügel 
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nur am Rande der südlichen Zone Platz (Grab 125, 34, 1 (54), und noch weiter außen folgen ihnen die 
mit gegossenen bronzenen Gürtelverzierungen Beigesetzten (Grab 58, 189). 
En t l ang der senkrechten Achse der südlichen Zone sind die Gräber der Personen mit 
Bleigürtelbeschlägen (fast den Generationen gemäß) zu sehen (Erwachsene: Grab 804 und 363: 
Kindergrab: 113). Alle der vermutlich nur zu Bestattungszwecken gedienten Bleigürtelgarnituren 
kamen auf diesem Teil des Gräberfeldes zum Vorschein. Der vornehmste (und zugleich am frühesten 
begrabene) Kämpfer , der eine Garnitur solche Art mi that te , lag im Grab 170. Seine verwit terten 
Beschläge waren vermutlich rechteckig.31 Von den Grabfunden der Unbewaffneten wurde nur 
die große Riemenzunge des Grabes 804 mit Weichmetall ergänzt. Die Gürtelgarnitur des Kin-
dergrabes 113 und des Grabes 363 wurde dagegen vollkommen aus diesem leicht formbaren, folglich 
leicht zugrunde gehenden Metall hergestellt. 
Am linken Flügel befanden sich die meisten umgegürteten, aber waffenlosen Personen. 
Auf dem Hügelrücken, von den anderen wahrscheinlich abgesondert wurde der Mann mit eisernem 
Gürtelbeschlag von germanischem Typus begraben (Grab 757). Erst später bekamen Kämpfer 
ihre Ruhes tä t ten mit abweichender Orientierung neben ihm. Am Rande des mittleren (und zugleich 
des frühesten) Teiles der nördlichen Zone lag der einzige Mann, der einen Gürtel mit silbernen Be-
schlägen (aus unverziertem Blech) ha t te (Grab 589). In der Nähe dieses Grabes befand sich das 
Grab 573, in dem ein Mann mit einer gepreßten Gürtelgarnitur aus Bronzeblech lag. Am Gürtel 
war eine aus Bronzeband angefertigte Riemenzunge zu finden. Trotz seines hohen Alters besaß 
der ebenso am Rande der Zone begrabene Mann nur wenige gepreßte Beschläge (Grab 725). Die 
Gräber der übrigen Personen (Grab 644, 682, 771, 485) mit aus «Weißmetall» (Bronze mit hohem 
Zinn-Blei-Gehalt) gegossener Riemenzunge, mit Blech- oder gegossenen Beschlägen bilden einen 
Halbkreis um die bisherigen Gräbergruppen. In der nordwestlichen Ecke des Gräberfeldes kam die 
alleinstehende Bestat tung eines Jugendlichen (Grab 449) zum Vorschein. In diesem Grab wurde 
eine Gürtelgarnitur mit bronzener bandförmiger Hülse und mit einem propellerförmigen Bronze-
beschlag gefunden. 
O R N A M E N T I K D E R B E S C H L A G V E R Z I E R T E N G Ü R T E L 
Es gibt unter den Gürtelbeschlagsformen und Verzierungsmotiven solche, die auch auf die 
Nachfolge innerhalb der kleineren Gruppen der hier begrabenen Gemeinschaft hinweisen. (Abb. 13.) 
Auf diese Tatsache verweisen auch die während der Generationen veränderte Herstellungstechnik 
der Gürtelbeschläge, sowie Quali tät und Quant i tä t der dazu gebrauchten Materien. 
Gürtel mit Glaseinlage und «Goldbeschlag»32 besaßen nur die drei höchstgestellten Führer 
der ersten Generation (Grab 818, 442, 175). Sie mögen den Auf t rag und auch ihre Abzeichen von der 
zentralen Macht bekommen haben, die sie hierher geschickt hat te . Die späteren Generationen dieser 
Bevölkerung hier auf dem Grenzgebiet des Reiches hat ten (nach dem Material der Gürtelschmucke 
zu urteilen) keine so hochgestellten Führer mehr, auch wenn der Betreffende Führer der ganzen 
Siedlung war (s. z. В.: silberner Beschlag: Grab 820: «Weißmetall»: Grab 335; Blei; Grab 170; 
Bronze: Grab 30; Silber: Grab 78). 
Die Gürtelbeschläge der ersten Generation wurden aus Silber- und Bronzeblech hergestellt, 
die schöneren Exemplare waren gepreßt. Das Erscheinen der Herstellungstechnik der gegossenen 
Gürtelbeschläge ist hei der ansässigen Bevölkerung — aufgrund des Grabes 335 — auf die Zeit 
der zweiten-dritten Generation zu datieren. Nach dieser Zeitspanne kann man den Gebrauch der 
31
 Über die For in der vol lkommen oxydier ten blei- 32 Nach der Beschreibung zier ten den Gür t e l m i t 
ernen Gürtelbeschläge des Grabes 1 7 0 : C I L I N S K A «goldenen Beschlägen» in Wirklichkeit vergolde te 
( 1 9 7 3 ) 6 6 , Abb . 1 8 . Bronzeblechbeschläge: Ö I L I N S K Á ( 1 9 7 3 ) 6 7 , 1 1 5 , 1 8 0 . 
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zweierlei Verfahren nebeneinander beobachten, so, daß die Hochrangigen der Mode der Zeit am 
meisten entsprechende gegossene Beschläge trugen. 
F a ß t man — abgesehen von der Herstellungstechnik - nur die Form der Gürtelbeschläge 
ins Auge, so kann man feststellen, daß sieh — vor allem die viereckigen und scheibenförmigen 
Schmucke im Kreise der ansässigen Bevölkerung verbreiteten. 
Es fällt auf, daß die quadratischen Beschläge überwiegend in der mittleren Zone des Grä-
berfeldes vorkamen. Auch die beiden Führer mit vergoldeten Gürtelbeschlägen (Blechbeschläge: 
Grab 818, Beschläge mit Kettengeflechtverzierung: Grab 442) hatten viereckige Schmucke mit 
Steineinlage. In der Nähe des Grabes 818 lagen in den folgenden Gräbern von hochrangigen Per-
sonen quadrat ische Beschläge: Blech-Silberbeschläge: Grab 312, gepreßte Silberbeschläge: Grab 
318, 311, gegossene Beschläge aus «Weißmetall»: Grab 335; Bronzebeschläge fremden Ursprungs: 
Grab 298. Auch im Grab eines Jugendlichen (Grab 371) kamen quadratische Beschläge zum Vor-
schein. Scheibenförmige gepreßte Schmucke bekamen Kinder (Grab 328, 529), ein Jugendlicher 
(Grab 333) und ein entfernter begrabener Mann (Grab 262). Die Beschläge am Gürtel der obigen 
Personen wurden aus Bronze hergestellt. In der Umgebung des Grabes 442 hatten aber Kinder 
(Grab 490, 518) und auch Erwachsene (Grab 402, 420) nur scheibenförmige gepreßte Beschläge. 
Gepreßte scheibenförmige Beschläge t rug der dri t te, den rechten Flügel leitende Mann mit 
vergoldeten Gürtelbeschlägen (mit Steineinlagen; Grab 175). Obzwar diese Form noch lange Zeit 
in Gebrauch blieb (gepreßte Exemplare: Grab 125; Blechexemplare: Grab 134; gegossene Exem-
plare: Grab 30 und 113), begannen die Führe r der Gemeinschaft in kurzer Zeit viereckige Gürtelbe-
schläge zu tragen (gegossene: Grab 170, 124). Man kann auch bei den Kindern der Führer der ersten 
Generation Beschläge von diesem Typus beobachten (gepreßte: Grab 34; aus Blech: Grab 164). 
Am linken Flügel trugen ein Jugendlicher mit gepreßten Silberbeschlägen (Grab 758) 
und zwei alte Männer mit gegossenen Bronzebeschlägen (Grab 725, 771) scheibenförmige Schmucke. 
Zwei Erwachsenen hatten quadratische Blechgürtelbeschläge (silberne Beschläge: Grab 589; 
bronzene Beschläge: Grab 573). 
Halbkreisförmige Blechbeschläge mit gezacktem Rand verzierten die Gürtel von vier Per-
sonen. Die Person, die auf dem mittleren Teil des Hügelrückens lag, bekam eine Axt und dreieckige 
gepreßte Silberbeschläge als Beigaben (Grab 657). Ähnliche Beschläge aber aus Bronze h a t t e jener 
Mann an seinem Gürtel, der mit einem Dolch begraben wurde (Grab 819). Der am Steilhang des 
rechten Flügels gelegene Kämpfer (Grab 78) ha t te einen Säbel, einen Bogen, zwei Pfeilspitzen, 
quadratische Silberbeschläge und eine gegossene Riemenzunge von der Form eines Tierkopfes als 
Beigaben. Nach der großen Riemenzunge scheint das Grab des Mannes mit Bronzebeschlägen 
und mit einem Dolch (Grab 235), der sowohl ähnliche viereckige als auch dreieckige Gürtelbe-
schläge anhat te , älter zu sein. Die mit Dolch bestatteten befanden sich nebeneinander am Hügelfuß 
zwischen der mittleren und südlichen Bestattungszone. 
Man findet unter den Motiven der beschlagverzierten Gürtel nirgends vollkommen gleiche 
Muster. Diese Tatsache spricht für die Einzelherstellung der Gürtelgarni turen innerhalb der lo-
kalen Gemeinschaft . Die scheibenförmigen Gürtelbeschläge gleichen sieh einander vielleicht am 
meisten, aber auch diese sind Einzelprodukte; die Verzierungen sind nie unverändert . Bemer-
kenswert ist der Vergleich des Grabes 113 mit demGrab 125. In dem vorigen lag ein 4 — 5 jäh-
riges Kind und ha t t e einen Gürtel mit Bleibeschlägen (den er in seinem Leben sicher lieh nie ge-
tragen hatte). I m Grab 125 befand sich eine Gürtelgarnitur mit gepreßten (!) Beschlägen von ähn-
licher Form und Zusammenstellung. 
Zur unmittelbaren Umgebung der Vornehmen mit vergoldeten Gürtelbeschlägen (Grab 
818, 442) dür f t e die erwachsene Person mit Silberbeschlägen gehört haben (Grab 249), die 
zwischen den zwei obenerwähnten Führern ihre Ruhestä t te bekam. Auf der mit Perlrand verzier-
ten großen Riemenzunge (vgl. Grab 175!) ist eine Nachahmung der Steineinlage zu sehen, die in 
Form von Wülsten auch auf quadratischen Beschlägen auf taucht . Es ist bezeichnend fü r die Ein-
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zelformung des Familienabzeichens, daß die Steineinlage-Nachahmungen im oberen Feld der 
Riemenzunge und auf den Beschlägen — abweichend von der senkrechten Stellung der Steinein-
lagen in Gräbern 818 und 442 — in diesem Fall einen auf die K a n t e gestellten Rhombus bilden.33 
Ein ähnlicher Zusammenhang ist zwischen der gepreßten silbernen Gürtelgarni tur des 
Kämfpers im Grab 371 und den gegossenen Gürtelbeschlägen aus «Weißmetall» des Vornehmen im 
Grab 335. Diese Ähnlichkeit äußer t sich nicht nu r in der Form der Gürtelverzierungen, sondern 
auch in der Ornamentik, die nach Möglichkeit des Gußverfahrens wiederholt wurde. Man beobach-
te t gleiche Konstruktionselemente: zu dem ovalen Ring kommt ein Schnallenkörper von gleicher 
Form dazu; die winzigen Abweichungen unter den Riemenzungen und den quadratischen Beschlä-
gen ergeben sich aus der technischen Ausführung; die Befestigungsart der Schlaufen ist die 
gleiche; der gegossene Beschlag mi t Wülsten ist den Lochschützern des anderen Gürtels analog; 
auch der Gebrauch der rechteckigen Blechplättchen ist derselbe. Die diagonal angebrachten 
Blumenblat tmotiven der gepreßten Beschläge im Grab 371 und die Familienabzeichen variante 
auf der großen Riemenzunge erscheinen im Schachbret tmuster der gegossenen Schmucke des 
Grabes 335. Sie bewahren sogar ihre ursprüngliche Form auf dem Körper des Hängebeschlages, auf 
Tabelle 5 
Gürtel mit Beschlägen, die durch Dreieckdurchschnitten verziert sind 
Glieder der beschlagverzierten Gürtel 
Grab 
Nr. Alter „ . . . . Waffeti Schmuck Gefäß Stelle große kleine sonstige
 P gehl. Sehn. 
Riemenz. Riemenz. 1 Beschiii— age 
1 Si — beinern 1 Br - — S 3 P(l) Mes- — Ton re. 
44 30 — 40 gp Ы ser Flü-
Greif 1 Niet gel 
27 50—60 1 Br 3 Br fi Br fi Br 1 Br re. 
bl bl 6 Niete bl bl S 2P(1) Mes- Ton Flü-
Band Band 1 E ser gel 
167 40 50 2 Wm 1 Br 7 Br bl vg Br I Br S 3 P(2) Dolch 2 Si re. 
gg gg bl bl В Zopf- Ton Elü-
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 Auf diesen Gesichtspunkt mach te mich László Madaras aufmerksam. Seine wertvolle Bemerkung ver-
wende ich hier mit Freude . 
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der Deckfläche der Schlaufe; auch die Verzierung der Zopfspange des Erwachsenen weist dieses 
Muster auf. 
Verschiedene Erscheinungsformen des gleichen Motivs sind auf den gepreßten bzw. gegos-
senen Riemenzungen, die aus dem Grab 302, 518, und 30 zutage gefördert wurden. Die ursprüng-
liche Pflanzendarstellung (Grab 302, Frau?) gibt ähnliche Information (Grab 30, Erwachsener) in 
i! ' ' I и y I г 
— Г Y ^ Y , - .
 s 0 
9 ф 9 t t l i f t $ 
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Abb . 12a 
einer anderen Verfassung (Grab 518, Kind): das durchbrochene gegossene Exemplar aus dem Grab 
30 ist von Dreierkreisform. 
Auch die Riechbeschläge mit doppeltem Dreieckmuster34 weisen darauf hin, daß die Zeichen 
des Motivvererbens innerhalb der ansässigen Bevölkerung nachweisbar sind. Auf Grund der 
Fundverbände und ihrer Stellung innerhalb der Gemeinschaft (also auch dem Ort ihrer Ruhes tä t t e 
innerhalb des Gräberfeldes) ist eine enge Verbindung unter den Personen mit Gürtel von solchem 
Typus anzunehmen (Tabelle 5.). 
Dieses Motiv erscheint zum ersten Male als Verzierung eines Beinplättchens zur Zeit der 
sich hier angesiedelten ersten Generation. Das Beinbeschlag kam als Beilage eines Kämpfers vor, 
der am Gürtel eine gepreßte große Riemenzunge mit Greifenverzierung h a t t e (Grab 44).35 Der 
Beschlag, der in der Mitte durchlocht, an den Längskanten bearbeitet ist und dessen — sich sanft 
beugende — Oberfläche mit Dreierpunktkreisen verziert ist, kann meiner Ansicht nach (die Ver-
schiedenheit des Rohstoffes und der Herstellungstechnik in Betracht gezogen) als Vorläufer der 
Beschläge mit doppelten Dreieckdurchschnitten gelten. Nimmt man dies an, so findet man in den 
beiden äußeren Zonen des Gräberfeldes je drei Gürtelgarnituren mit diesem Motiv. 
Am rechten Flügel trugen hochrangige Kämpfer , am linken dagegen unbewaffnete Perso-
nen derartige Beschläge. Dies s teht im besten Einklang damit , worauf schon früher hingewiesen 
wurde: zwischen den beiden äußeren Gruppen der Gemeinschaft bestand wohl ein grundlegender 
Unterschied, was Erfül lung und Verteilung der militärischen Aufgaben betraf . 
Von den Männern mit Bronzebeschlägen waren diejenigen die vornehmeren, auf deren Gür-
telbeschlägen die Spitzen der Dreiecke ineinander gehen (Grab 27, 167, 682). Da diese längere 
Beschläge sind, mußten sie mittels sechs Nieten befestigt werden. Auf den R a n g der unbewaffne-
ten Person (Grab 682) weisen die vergoldeten Zopfspangen hin. Gleichzeitig sind sie Beispiel auch 
dafür , daß langlebige Männer höhere gesellschaftliche Stellung bzw. einen höheren militärischen 
Rang erreichen konnten. Auf Rangerhöhung des Besitzers deutet der propellerförmige vergoldete 
Bronzebeschlag im Grab 167 hin; im Falle dieser Gemeinschaft besaßen nämlich nur die erwähnten 
drei Führer vergoldete Gürtelgarnitur (Grab 818, 442, 175).36 
34
 Zusammenfassend über diesen T y p u s : J . S Z E N T -
P É T E E . I : «Analyse eines A warenzeit l ichen Gürtelbe-
sch lag typs (Rechteckige Beschläge m i t durchbroche-
n e n Doppel-Dreieckmustern) . Vorgelesen auf d e m 
Symposium «Interakt ionen der mi t te leuropäischen 
Slawen und der a n d e r e n E t h n i k a im 0 10. J a h r h u n -
dert» Ni t r a 1984, 239 — 254. Das Sympos ium wurde v o m 
Archäologischen I n s t i t u t der Slowakischen Akademie 
der Wissenschaf ten in Nové Vozokany3—7. Oktober 
1983 organisier t . 
35
 Der Beschlag aus Knochen ist un ter den sonsti-
gen F u n d e n des Grabes 44 zu f inden; in der Grund-
publikat ion ist es über ihn n i ch t zu lesen. C I L I N S K Á 
(1973) 42., vgl. Anm. 3 in d iesem Aufsatz. 
36
 Abgesehen vom Bruchs tück des vergoldeten 
bronzenen Gür te lbeschlag-Anhängers (Grab 382) der 
in einer Tasche als Amule t t b e w a h r t wurde. 
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5. mi t Greif-
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Die Awaren bekamen nach jener archäologischen Nachlassenschaft, die in der zweiten 
Hälf te ihrer Anwesenheit im Karpatenbecken zustande kam, die Benennung: Volk der Cfreifen-
Ranken-Motive. Die beiden Grundmotive ha t t en jedoch nicht überall die gleiche Bedeutung;3 7 
so auch im Kreise der behandelten Bevölkerung nicht. 
Unter den archäologischen Funden des Gräberfeldes von Zelovce begegnet man keiner ein-
zigen großen Riemenzunge mit dem klassischen Tierkampfmotiv. Aber man f indet die Greifdarstel-
lung schon auf den gepreßten Silberbeschlägen der ältesten Bestattungen, und zwar in der Umge-
bung der Führer mi t goldener Gürtelgarnitur (Grab 318 neben dem Grab 818; Grab 44 neben dem 
175). Auf der Riemenzunge des Kämpfers mit Säbel im Grab 44 sind drei hintereinander stehende 
Tiere zu sehen; auf den Gürtelbeschlägen der waffenlos begrabenen Person im Grab 318 sind ähn-
liche Tiere selbständig dargestellt bzw. auf der großen Riemenzunge befinden sich ebenso drei 
Greife übereinander., 
Abgesehen von einem mißglückten gepreßten Exemplar (Grab 219), kommt die Tierdar-
stellung auf Blechgürtelbeschlägen sonst nicht vor. Nur später taucht sie am rechten Flügel unter 
den gegossenen Beschlägen hochrangiger Kämpfer wieder auf (auf Schnalle: Grab 30; auf Beschlä-
gen: Grab 124; auf kleiner Riemenzunge: Grab 78). Mit dem letzteren Exemplar ist die eberkopf-
förmige Riemenzunge aus dem Grab 420 verwandt . Der unbewaffnete Besitzer des Grabes 420 
wurde am Rande der am Hügelrücken begrabenen Gruppe in der mittleren Zone besta t te t . Sonst 
sieht man Tierdarstellungen an charakteristisch späten, gegossenen Gürtelbeschlägen (gegeneinan-
der gewandten Tierköpfe auf großen Riemenzungen: Grab 682, 683, 771 ; Greifenmotiv auf kleinen 
Riemenzungen mit Tülle: Grab 485). Diese Gräber lagen am linken Flügel. 
Die Ranken- (Pflanzen)-ornamentik ist von der Ansiedlung bis zu den spätesten Bestat-
tungen kontinuierlich nachweisbar. 
Die gepreßten bzw. die Blechbeschläge mit Kettengeflecht- und Bandgeflechtornamenten 
bilden unter ihnen eine selbständige Gruppe (auf Beschlägen mit Steineinlagen: Grab 442;38 auf 
kleinen Riemenzungen: Grab 318; auf Gürtelbeschlägen: Grab 34; auf großen Riemenzungen: 
Grab 820). Die spätere Form dieses Keltengeflechtornamentes findet man auf gegossenen großen 
Riemenzunge (Grab 771). 
Realistische Darstellung von Pflanzenmotiven (Blätter, Blumenblätter) kommt zum 
erstenmal an gepreßten Beschlägen vor (große Riemenzunge und Beschlag: Grab 311; großö 
Riemenzunge und Beschläge: Grab 371)- Daraus entwickelte sich später die gegossene Form 
(große Riemenzunge und Beschläge: Grab 355). Ein ähnlicher Prozeß spielte sich auch im Falle 
der einzelnen Elemente der vorhin erwähnten dreiteiligen typologischen Reihe ab, die eine Zeichen-
variation darstellt (Grab 302, 518, 30). 
Auch mit Rankenverzierung ist es schon im Kreise der gepreßten Beschläge zu rechnen 
(auf der Rückseite von Riemenzungen mit Steineinlage: Grab 175). Dieses Muster kommt sowohl 
auf gegossener großer Riemenzunge (Grab 124) als auch auf propellerförmigem Beschlag (Grab 
644) vor. Der letztere Fund kam mit reichverzierten Riemenzungen zusammen zum Vorschein. 
Die Varianten der flachen Rankenverzierungen stammen aus der Vollentfaltungzeit dieses Motivs 
(Grab 58, 189, 682, 683, 71. 485, 804). Die Lilienverzierung ist die endgültige Form (Grab 363). 
Die Personen, die einen Gürtel mit Greifen- und/oder Rankenverzierung (eigentlich mit 
Tier- bzw. Pflanzenmotiv) trugen, dürf ten eine führende Rolle im Leben der Gesellschaft durchge-
hende gespielt haben. Anfangs führ ten sie wohl selbst einen bedeutenden Teil der Bevölkerung 
(Grab 442, 175), oder sie bildeten das engere Gefolge des höchstgestellten Führers (des Sippenober-
37
 D a r ü b e r siehe jüngs t K Ü R T I (1983) IOC, Anm. die Beschläge des Grabes 818 mit Ket tengef lech t -
272. _ muster verz ier t , doch wurden diese durch das Grund-
38
 N a c h der Beobach tung von Cilinská waren auch wasser ve rn i ch t e t . C I L I N S K Á (1973) 20. 
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hauptes?) (Grab 302, 311, 318, 371). Am rechten Flügel vereinigte sich die militärische Macht nach 
einiger Zeit in ihren Händen (Grab 820, 30, 124, 78). 
Greifen- u n d Rankenmot ive sind zusammen auf dem gleichen Würdezeichen — im archäo-
logischen Fundmate r i a l von Zelovce — nur selten zu sehen. Doch gehören dazu die F u n d e aus 
den folgenden Gräbern: in der mit t leren Bes ta t tungszone Grab 318; am rech ten Flügel die Gräber 
30 u n d 124; am l inken Flügel das Grab 771. Auf Grund der großen Riemenzungen können even-
tuell auch die Gräber 682, 683 u n d 485, diesem Kreis zugeordnet werden. 
Fo rm und Ornament ik der Gürtelbeschläge und Anordnung der einzelnen F u n d t y p e n 
innerhalb des Gräberfeldes dienten als wichtige chronologische Anha l t spunk te zu dieser Analyse. 
Sie umreißen die f rühes ten Mit te lpunkte der mitt leren Bes ta t tungszone (Grab 818 u n d seine 
Umgebung, Grab 442) u n d dadurch wird auch die Stelle der le tz ten Stufe k la r (Grab 420). Die Be-
s t a t tungen am rechten Flügel ent fernen sich vom Ruhepla tz des ersten Füh re r s (Grab 175) als 
konzentrische Kreise. E s ist, was den linken Flügel bet r i f f t , schon sicher, d a ß vornehme Personen 
(Grab 682, 683, 771) auf diesem Gebiet nur in der letzten Epoche des Bestehens dieser Gemeinschaf t 
R u h e s t ä t t e n bekamen. 3 9 
C I L I N S K Á ( 1 9 7 3 ) 
Ö I L I N S K Á ( 1 9 8 3 ) 
C I L I N S K Á — W O L S K Á 
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K A L M Á R ( 1 9 4 4 — 4 5 ) 
K Ő H A L M I ( 1 9 7 2 ) 
K Ü R T I ( 1 9 8 3 ) 
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( 1 9 7 4 ) 
S Z E N T P É T E R I ( 1 9 8 2 ) 
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Abkürzungen zu den Tabellen 
1. A = Axt 16. M = Messer 
2. В = Bogen 17. P = Pfeil (spitze) 
3. bl = blechern 18. re = recht 
4. Bl = Blei 19. S = Säbel 
5. B r = Bronze 20. Seh = Schwert 
6. b y — byzant inisch 21. Sehl = Schlaufe 
7. D = Dolch 22. Sehn = Schnalle 
8. E = Eisen 23. Si = Silber 
9. E w = Erwachsene 24. St = Stück 
10. G = Gold 25. vg = vergoldet 
H - g g = gegossen 26. W m = Weißmeta l l 
12. gp = gepreß t 27. Zopfsp. = Zopfspange 
13. Ggsd = Gegenstand (ue) 28. + = weiblich ( ?) 
14. Grf = Gräberfeld 29. X = Holzschale m i t 
15. Ls = Langsax 
39
 I m zweiten Teil meines Aufsa tzes beschäf t ige 
ich mich mi t den übr igen Würdezeichen, ausgenom-
men die beschlagverzier ten Gürtel u n d die W a f f e n , 
und mi t d e m den H a n g angebenden Schmuckgarn i tu -
ren, bezüglich beider Geschlechter der Bevölkerung. 
Ich behandle auch einige Bes ta t tungs r i t en der Ge-
meinschaf t , die gesellschaftl iche Re la t ionen besitzen 
(wie z. B . die Sitte der Obulus-Beigabe, die arehäologi-
Bronzereifen 
sehen Denkmäle r der Nahrungsmi t t e l - u n d Getränk-
beigabe u n d die Arbe i t sgerä te als Grabbeigaben) . 
Endl ieh untersuche ich die Erscheinungen, mi t 
deren Hilfe m a n auch auf die ethnische Zusammen-
stellung der £elovcer Bevö lkerung folgern k a n n . 
Fü r das sorgfältige B e g u t a c h t e n des e r s t en Teils 
der vorl iegenden Arbeit b in ich Univ . -Prof . Dr. I. 
Bona zu g r o ß e m Dank verpf l i ch te t . 
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ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN IN DER ZISTERZIENSERABTEI PITTS 
E t w a in der Mitte von Ungarn wendet die Donau ihre Fließrichtung von West —Ost 
nach Nord—Süd. Dieses Donauknie ist uralter menschlicher Kul turraum. Neben dem Rhein war 
die Donau die wichtigste Grenzlinie des römischen Limes, im Mittelalter war sie eine natürl iche 
Verbindung zwischen Bvzanz und dem Deutschen Reich.1 Die nördlichen Nebenflüsse, die vor der 
Richtungsänderung in die Donau fließen, stellen eine Verbindung mit dem Norden dar. 
In diesem Donauknie befand sich ein großer königlicher Wald, zugleich war das Donau-
knie auch Umschlagplatz für verschiedene Landesprodukte, machte doch die Wendung des Stro-
mes um 90 Grad oft einen Wechsel vom Wasser- zum Landweg u n d längeren Aufenthal t der Weit-
händler notwendig. 
Dami t waren aber auch günstige Bedingungen für Markt- und Stadtentwicklung gegeben, 
und es ist kein Zufall, daß sich im Donauknie die ersten Zentren der ungarischen Politik, der unga-
rischen Wir tschaf t und der ungarischen Kul tur entwickelten: Esztergom (Gran), Fehérvár (Stuhl-
weißenburg) und Óbuda (Alt-Ofen) lagen rund um die königlichen Wälder von Pilis2 im Donauknie, 
die auch fü r die Jagd ausgezeichnet geeignet waren.3 
Spätestens zu Beginn des 11. Jh t s . erhielten Benediktiner den Ort Pilis, anderthalb Kilo-
meter vom heutigen Pilisszentkereszt entfernt , und gründeten dor t ein Kloster. Das Besondere an 
diesem Kloster ist, daß praktisch zwei Klosteranlagen nach- bzw. übereinander existierten. I m 
Jah re 1184 besiedelten nämlich die Zisterzienser das frühere Benediktinerkloster und bauten die 
benediktinische Anlage über, so aber, daß in der ersten Zeit die benediktinischen Klosterbauten 
weiterverwendet wurden und daß die Zisterzienser auch bei der Erstellung eines neuen baulichen 
Klosterkonzeptes auf die vorhandenen Benediktinerbauten Rücksicht nahmen. 
Bei den Ausgrabungen, die in den letzten Jahren in Pilis vorgenommen wurden, konnten 
die zum Großteil abgetragenen Grundmauern der alten benediktinischen Klosteranlage gefunden 
werden. Zum Teil befanden sie sich entlang der Gängen der später erhauten Zisterzienseranlage 
(Abb. 1). Im Südteil kam sogar die unters te Quadernreihe einer Mauer aus sorgfältig bearbeiteten 
Quadersteinen zum Vorschein. Noch südlicher wurde ein Keller des alten Benediktinerbaues aus 
1
 Die S tudie ist in «Analecta Cisterciensia» 
( X X X I X — 1 9 8 3 , fasc. 2, 281 — 310) erschienen. Lei-
der bekam der Lek to r der Redak t ion eine schlechte 
lind i r re führende Übersetzung, mißve r s t and viele 
wesentliche Angaben , schrieb manche Teile u m und 
verkürz te s t a rk die ganze Studie. Wegen der kurzen 
Zeit ha t der A u t o r den veränder ten Tex t und die 
Kor rek tu ren vor der Publ ika t ion n ich t m e h r sehen 
können. So ist es m i t einigen falschen Angaben und 
Auslegungen erschienen. Diese Studie g ib t den ver-
besserten und r ich t igen Text wieder. 
Anonymi (P. Magistri) Gesta H u n g a r o r u m (Legati 
duci Salano): . . . Terrain, que inter Danubium et Thy-
sciam iacet, et aquam Danubii, que a Ratispona in Gre-
ciam descendit, . . . Siehe A n m . 1. [in Greciam t e m p u s 
novis indicat c u m Bulgaria i u x t a Danub ium s i ta 
Byzan t io subiec ta erat , id est annos 1018—1186] 
E . SZENTPÉTERY, Scriptores r e r u m H u n g a r i e a r u m I., 
Budapes t 1937, 81. 
2
 Chronici Hunga r i c i composit io saeculi X I V : et 
dum festinanter equitaret per silvain Pelys . . . E . 
S Z E N T P É T E R Y , o p . c i t . , 4 3 2 . 
3
 Ubi cum radicati fuissent et fere omnia viciniora 
régna sibi subiugassent (sie), reversi sunt iuxta Danu-
bium versus silvam causa venationis, et dimissis militi-
bus ad sua propria dux et sui nobiles manserunt in 
eadem silva per X dies . . . Siehe Anm. 1. [Hoc loco 
de te r ra silvestri ag i tur , quae in te r B u d a et Esz te rgom 
s e p a n d i t . . . ] E . S Z E N T P É T E R Y , o p . c i t . , 1 0 1 . 
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rohen Quadersteinen gefunden, der von den Zisterziensern als Keller benutzt wurde (Abb. 2). 
Dieses Areal verbauten die Zisterzienser nicht . 
Mit großer Wahrscheinlichkeit darf vermutet werden, daß die Zisterzienser, als sie ihre 
eigene Kirche zu bauen begannen, eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit halbkreisförmiger Apsis 
abrissen. Wir haben lange profilierte Runds tücke der originalen Steinsockel gefunden. 
Abb. I. Ältere Baureste der benediktiniseben Klosteranlage tief unter dem Zisterzienser-Niveau 
Abb. 2. Mauer eines Kellers des al ten Benedikt inerbaues 
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Abb. 3. Pa lme t t endekora t ion in un te r schn i t t ene r Technik , mi t r o t en Farbenspuren , 11. J h . 
Auch die Klostergebäude des Benediktinerklosters waren um einen Kreuzgang südlich 
der Kirche angelegt, die hofseitigen aufgelösten Mauern des Kreuzganges ha t t en Säulen, deren 
Bogenkämpfer Geflechtsornamentik aufwiesen. Die Pfeiler der Kirche waren möglicherweise mit 
Palmetten-Gesimskapitellen geschmückt. Die Geflechtsornamentik und die typisch ungarische 
Palmettendekorat ion ( Abb. 3) sowie auch der wahrscheinliche Grundriß legen die Vermutung nahe, 
daß mit der Bautätigkeit an der benediktinischen Klosteranlage wohl zu Beginn des 11. Jhs . be-
gonnen wurde.4 
In der ungarischen Kirchengeschichte finden sich keinerlei Angaben über dieses Benedik-
tinerkloster,5 Abbé Blanchot, ein Historiker von Acey, erwähnt aber Pilis als ungarische Tochter-
gründung des französichenZisterzienserklosters Acey. Durch eine Angabe im 19. Jh . weiß man, 
daß das Kloster, das der König von Ungarn dem Zisterzienserorden stiftete, ursprünglich benedik-
tinisch war.6 Dies erhärten auch die Ergebnisse der Ausgrabungen. 
Um das J a h r 11847 übernahmen Zisterzienser das Kloster. Wie auch anderswo nachweisbar, 
benutzen sie zuerst Kirche und Klosterbauten ihrer Vorgänger, bauten das Kloster aber bald radikal 
um ( A bb. 4 ) was aus den aufgefundenen Spuren des benediktinischen Klosters ersichtlich ist (Abb. 5). 
Die Klosterbauten der Benediktiner waren, zumindest anfänglich, auf einem viel kleineren 
Areal zwischen den Lehmhüt ten eines ausgedehnten und engbesiedelten Dorfes eingepfercht; die 
Benediktiner lebten bis zu einem gewissen Maß mitten unter den Bewohnern des Dorfes oder waren 
— besser gesagt — weniger von der Bevölkerung getrennt. 
Auf dem gesamten Terrain fanden sich nämlich Keramikfragmente und Grabungsbefund 
(Abb. 6), die man nicht genau datieren kann, auf Grund derer man das f rühe Dorf von Pilis zwi-
schen dem 9. und 11. J h t . ansetzen darf. Gräberfunde sprechen f ü r die Existenz einer Siedlung 
im 10. und 11. J h t . (Abb. 7). Unter dem südlichen Hauptschiff wurden zwei Pfahllöcher vom ver-
mutlich noch früher anzusetzenden Haus gefunden, unter den Mauern des Kapitelhauses wurden 
Brand- und Ofenspuren entdeckt. 
4
 L. GEREVICH: Pilis Abbey A cul tura l conter . A c t a 
Archaeologica 29 (1977) 155—198, bes.: 156—166. 
5
 }'. SÖRÖS: Az elenyészett benczés apá tságok (Die 
erschwundenen Benedikt iner-Abteien) Budapest 1912. 
6
 Les moines eux-mêmes étaient devenus plus nom-
breux que jamais, puisque, dès 1180; partait une colonie 
d'entre eux destinée à fonder une abbaye . . . C'H. 
BLANCHOT: His to i re de N o t r e - D a m e d'Acey, Besan-
çon, Henr i Bossanne éditeur, 1898, 80. 
7
 L. JANAUSCHEK: Originum Cisterciensium t o m u s 
I., Wien 1877, 182, Nr . 466; A. DIMIER: Recueil de 
plans d'églises cisterciennes. Supplément , Par i s— 
A b b a y e d 'Aiguebelle 1967. I. 116 f., I I . P lan Nr . 237* 
(mit falschem P l a n und falscher Or t sbes t immung von 
Krompecher . — Siehe Anm. 35.). 
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Klastrom\Öurílp 
Abb. 4. Die Anlage der Zisterzienserabtei am A b h a n g des Pil is-Berges (Hausöfen mit Stern, Fr iedhof mit kleinen 
K r e u z e n bezeichnet 
Daß sich die Benediktiner mitten in einer älteren Siedlung niederließen, beeinflußte auch 
den Grundriß ihrer Klosteranlage, der sichtlich auf eine f rühe Phase der benediktinischen Besied-
lung zurückgeht. Wann die Bevölkerung des Dorfes aus dem Klosterbereich ausgesiedelt wurde, 
wissen wir nicht.8 Ein Kloster mitten in einem Dorf und dadurch wohl mit engem altpatriarchali-
schem Kontakt mit der Ortsbevölkerung galt wohl in der zweiten Häl f te des 12. Jh t s . überholt und 
«degeneriert». Deshalb schrieb auch der Historiker des Mutterklosters Acey: 
8
 Be t rach te t m a n einige zent ra le Gebiete, so h a t 
m a n den F ind ruck , daß Ki rche u n d Her renhaus im 
14. bzw. im 15. J h . bereits bes t immte P lä tze auf 
geordneteren Grunds tücken h a t t e n . L. G E R E V I C H : 
A gótika k o r á n a k művészete (Die Kunst des Zeit-
a l ters der Gotik). A magyarország i művészet t ö r t éne t e 
(Geschichte der ungar ischen K u n s t ) I., B u d a p e s t 
1970, 105—109, 154. E r w ä h n t noch in: L. G E R E V I C H : 
The A r t of Buda and P e s t in the Middle Ages, Buda-
pest 1971, 44, 47; I . MÉRI: Beszámoló a Tiszalök-
rázompusz ta i és Túrkeve-móric i ása tások eredményé-
ről (Ber icht über die Ausgrabimgsergebnisse in Tisza-
lök-Rázompusz ta und in Túrkeve-Móric), I I . , Archeo-
lógiai É r t e s í t ő 81 (1954) 138—154; I . HOLL—N. 
PARÁDI: Das mit te la l ter l iche Dorf Sarvaly , B u d a p e s t 
1982, 262, 132. 
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W a s s e r l e i t u n g 
Abb. 5. Grundr iß des inneren Klosterbezirkes m i t äl teren Mauerres ten des Benedikt inerklos ters und die Wasser-
leitungen des Zisterzienserklosters. 1. Sakristei ; 2. Kapi te lsaal ; 3. Audi to r ium (und Ausgang); 4. Treppenhaus ; 
5. Mönchssaal ; 6. K ü c h e oder Calefactor ium ; 7. Refec tor ium; 8. K o n versenf lügel; 9. K o n versengang; 10. Kloster-
hof; 11. B r u n n e n h a u s ; 12. Keller des alten Benedik t inerbaus ; 13. Klos te rgang; 14. Wasser le i tungen (gezeichnet 
von E . Egyed) 
Aux extrémités de la chrétienté, à Polisy, en Hongrie, une abbaye bénédictine était complète-
ment dégénérée. Quelles circonstances f irent donner à notre abbaye la mission d'en remplacer les reli-
gieux et d'y infuser une vie nouvelle . . ,.9 
Die Zisterzienser siedelten die Dorfbevölkerung aus dem Bereich des Klosterareals aus 
und t rennten sich radikal von ihr. Der zisterziensische Grundriß ist auf s t r ikte Trennung aufge-
baut , es war also sichtlich eine Änderung im Verhältnis zur Wohnbevölkerung eingetreten (Abb. 4). 
Ers t die Bettelorden siedelten sich wieder mitten in den Städten an, um den Menschen unmit te lbar 
zu dienen. Sich zurückzuziehen ging H a n d mit dem Streben nach Vereinfachung in ästhetischer, 
moralischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Das Sichzurückziehen der Mönche von der Bevölkerung macht französischen Einfluß 
sichtbar. Die ersten Keime dieser Hinwendung zum Französischen lassen sich bereits zur Zeit 
9
 C H . B L A N C H O T , l o c . c i t . 
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Abb. 6. Glasseherben einer F lasche mit blauer Fadenglasauf legung und ihre Rekons t ruk t i on (10. Jah.?) 
(Rek. E v a Somlósi) 
4 ) 
Abb. 7. Schläfenringe aus d e m eisten Friedhof des Dorfes 
König Geisas I I . (1141-1162) beobachten. Es war auch kein Zufall, daß Béla I I I . (1173-1196), 
der seinen Horizont am lateinisch orientierten Hof von Konstantinopel s tark erweitert hat te , in 
Ungarn nicht nur die weniger glückliche französische Politik, sondern auch die französischen kirch-
lichen und kulturellen Bestrebungen bevorzugte und unters tützte . 
Diese «französischen» Bestrebungen waren freilich schon früher vorhanden, gab es ja im 
damaligen Ungarn nicht wenige französische Siedlungen.10 Am unmittelbarsten kam die franzö-
sische Kultur, damals zweifellos in ihrem Zenit, aber am königlichen Hof zum Tragen. 
10
 H. AMMANN: Die französische Südos twanderung 
im Rahmen der mit telal ter l ichen französischen W a n -
derungen, Südost forschungen 14 (1955) 406—428; 
L . GERKvrCH: Villard de Honnecour t Magyarországon 
(Villard de Honnecou r t in Ungarn) , Művészet tör té-
ne t i Értesí tő 1971, 82—84. Über den Sinn des Aus-
druckes ' lateinisch' siehe zuletzt E . FÜCIEDI: Das mi t -
telalterliche U n g a r n als Gast land. Die deutsehe Ost-
siedlung des Mit te la l ters als P rob lem der europäischen 
Geschichte. Herausgeg. von W. SCHLESINGER: Sig-
maringen 1975, 484 Aiun. 39. 
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Auch der in Frankreich ents tandene und auf französische Kultur aufbauende ta tkräf t ige 
Zisterzienserorden war wirkungsvoller Vermittler und politische Stütze dieser Kultur und wurde 
in Ungarn mit seiner damals neuen religiösen und kulturellen Lebensweise Lehrmeister und För-
derer der landwirtschaftlichen und industriellen Entwicklung.1 1 E r entwickelte in der zweiten 
Häl f te des 12. Jh ts . in Ungarn erstaunlichen Schwung: 1179 wurde das Kloster Egres gegründet, 
in dem später Andreas I I . (1205—1235) begraben wurde. Nur wenige J ah re später erfolgten Zister-
ziensergründungen, die an Größe und Bedeutung den benediktinischen Klöstern zur Zeit Stephans 
des Heiligen nicht nachstehen: 1182 Zirc, 1183 Szentgotthárd, 1184 Pilis, 1190 Pásztó, 1194 Bors-
monostor, 1202 Kerc.12 
Vom kulturellen Standpunkt aus bedeuteten diese Zisterziensergründungen nicht nur die 
Einbürgerung eines neuen Ordens, sondern eine Neuorganisierung der gesamten Kirche, ja sogar 
der Kuns t in Ungarn.1 3 Kirche und Kuns t waren ja mit der Politik und der sprunghaften Entfa l tung 
der Wir t schaf t auf das engste verbunden, was Béla I I I . während seines längeren Aufenthaltes in 
Konstantinopel selbst sehen konnte.14 
Als Höhepunkt dieser Entwicklung darf man Beratungen und eine Übereinkunft auffassen, 
die 1183 am Hofe König Bêlas I I I . mit hohen Persönlichkeiten des Zisterzienserordens, die damals 
das kirchliche Leben in Europa entscheidend beeinflußten, erfolgten; es waren Abt und Prior von 
Citeaux und der Abt von Pairis und deren Gefolge. Die schon bestehenden zisterziensischen 
Klostergründungen wurden bestätigt, weitere Gründungen beschlossen, und man sicherte dem 
Orden fü r Ungarn dieselben Ereiheitsrechte und Privilegien zu, die er in Frankreich genoß.15 
Ein J a h r später, also 1184, s t i f te te der ungarische König in nächster Nähe seiner Residenz 
das Kloster Pilis, und bereits drei J a h r e später heiratete er die Tochter des französischen Königs 
Ludwig VII. , die Halbschwester des französischen Königs Philipp August und Witwe des engli-
schen Thronfolgers Heinrich II., Marguerite (Capet). Diese Frau brachte den Glanz und den An-
spruch der Protorenaissance der westeuropäischen Herrscher nach Ungarn. Sie ha t te wohl enge 
Beziehungen zu den französischen Mönchen von Pilis, das ja nur 18 km von ihrem Palast in Eszter-
gom entfernt lag. Zu dieser Zeit wurde in Esztergom auch an einem der glänzendsten Königspaläste 
Europas weitergebaut; au ihm arbeiteten zum Teil dieselben Meister wie in Pilis. 
Die Bedeutung von Pilis war schon zu Beginn des 13. Jh ts . offenbar.16 Davon zeugen der 
ausgedehnte Gutsbesitz und die Monumentali tät auch noch der ausgegrabenen Baureste, weiters 
11
 Die Geschichtsschreibung der letzten J a h r z e h n t e 
sehätz t die Rolle, die der K i rche bei der Förde rung 
der Landwi r t scha f t und Indus t r ie zufiel, n ich t mehr 
so hoch, aber sie bestrei tet sie nicht prinzipiell . Au 
début de XII siècle, en effet, tousles combats se mènent en 
équipe, ceux des défricheurs contre les eaux dormantes...: 
G. DUBY: Saint Bernard et l 'ar t cistercien, Par is 1979, 
72; . . . les clunisiens, les bénédictins d'ancienne obser-
vance menaient une vie de type seigneurial, donc oisive 
. . . par le soin qu'elles mirent à protéger leur 'désert', à 
tenir à distance les paysans, les abbyes de style nouveau 
contribuèrent plutôt à protéger certains ilôts forestiers 
contre les entreprises défrichement qui, sans elles, les 
auraient réduits (Duby). Pourtant, au niveau même de 
l'économie, l'Eglise a été efficace: J. L. GOFF: La civi-
lisation de l 'occident médiéval , Par is 1965, 114. 
12
 R . BÉKEFI: A ciszterci rend tö r t éne t e Magyar-
országon a török hódoltságig (Die Geschichte des 
Zisterzienserordens in U n g a r n bis zur Türkenzei t ) 
1 1 4 2 — 1 5 4 1 , In: E m l é k k ö n y v Magyarország ezeréves 
fennál lásának ünnepén (Gedenkbuch zur Tausend jah r -
Feier LTngarns), veröf fen t l ich t durch den ungar ländi-
schen Zisterzienserorden. Redak t ion R e m i g Békefi , 
Budapes t 1896, 7—15; Schemat i smus Congregat ionis 
de Zirc S. Ordinis Cisterciensis ad A n n u m Scholarem 
1 9 4 2 / 4 3 , Budapes t 1 9 4 2 , 1 5 — 1 6 ; 11. B É K E F I : A pásztói 
apá t ság tö r téne te (Die Geschichte der Ab te i von 
P á s z t ó ) ( 1 1 9 0 — 1 7 0 2 ) , B u d a p e s t 1 8 9 8 , 2 9 — 3 2 . 
13
 L. GEREVICH: Les fouilles de l ' abbaye hongroise 
de Pilis, in: Mélanges à la mémoire du Père Anselme 
Dimier, 1 1 1 / 5 , Arbois 1 9 8 2 , 3 7 1 — 3 9 3 . 
14
 GY. MORAVCSIK: Bizánc és a magya r ság (Bvzanz 
und das U n g a r t u m ) , Budapes t 1 9 5 3 , 7 8 ; G Y . M O R A V -
CSIK: Les relat ions en t re la Hongrie et Byzance à 
l 'époque des Croisades, S tud ia Byzant ina , Budapes t 
1 9 6 7 , 3 1 2 — 3 1 8 . 
15
 E . SZENTPÉTERY: Reges ta regum s t i rp is Arpa-
dianae cr i t ico-diplomatica, Budapest 1923, 45. E s wird 
dem Inhal t nach f ü r zuverlässig gehalten. R . B É K E F I : 
A pilisi apá t s ág tö r t éne t e (Die Geschichte der Abtei 
von Pilis), ( 1 1 8 4 — 1 5 4 1 ) L, Pécs 1 8 9 1 , 1 2 6 . 
18
 Wohl nicht ohne Grund ha t t e Kön ig Andreas 
I I . das Mut terk los te r der Zisterzienserabtei von l'ilis 
in Acey so sehr begüns t ig t ; er schickte d iesem Kloster 
i. J . 1225 zwanzig Si lbermark zum Zeichen seines 
Wohlwollens und seiner Dankbarke i t . De plus, en 
1225, André envoya à Acey vingt marcs d'argent en 
témoignage de sa satisfaction et de sa reconnaissance: 
C H . B L A N C H O T , o p . c i t . , 8 0 , 8 1 , 9 9 . 
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Abb. 8. Grabungsfeld des Hauptsch i f fes von SO 
die hohe Entwicklungsstufe der industriellen Einrichtungen des Klosters und nicht zuletzt seine 
bedeutenden Zolleinnahmen. Besonders hervorzuheben ist der Wasserweg- und Landzoll tr ibutum, 
der beim wichtigsten Tor des Landes, in Pozsony (Preßburg), zu entrichten war. Zwei Drittel dieses 
Zolles gehörten Pannonhalma, der mächtigen Benediktinerabtei des Landes, und Pilis. Weniger 
bedeutend waren ein Drittel der Zolleinnahmen (tributum) von Csütörtökhely, die zu dem Besitz 
der Burg von Preßburg gehörten, sowie der Zoll von Óvár. Eine wichtigere Einnahme stellten zwei 
Dri t te l des Zolls von Győr dar, die unter den Zisterzienserabteien Zirc und Pilis geteilt wurden.17 
Aber auch die Zahl der Tochtergründungen zeigte die Bedeutung von Pilis. 1190 gründete 
es Pásztó, 1232 Bélháromkút und 1263 Ábrahám. Dies zeigt auch seine Lebenskraft und beweist, 
daß es zu best immten Zeiten eine große Zahl von Mönchen besaß.18 
Die Ruinen des Zisterzienserklosters, das sich über eine Fläche von 7 Joch erstreckte, waren 
durch mehrere J ah rhunde r t e systematischen Plünderungen ausgesetzt. Türkische Soldaten hatten 
in der Plünderung von Gräbern reiche Erfahrung, die Steine des Klosters wurden fü r Festungsbau-
ten verwendet (Esztergom), und noch bis ins 20. J h t . dienten die Klosterruinen als Steinbruch19. 
Auch die ersten Ausgrabungen und Erschließungen im Jah re 1913 brachten kaum eine 
Wende. Sie erstreckten sich bloß auf einen Teil des Kreuzgangs. Daher konnte man damals nicht 
den Or t und die Bedeutung des Objektes für die Kunstgeschichte bestimmen. Dies blieb den Aus-
grabungen vorbehalten, die 1967 begannen. 
17
 R . BÉKEFi, op . ci t . 1891, 228—237. 
18
 Ibid. , 241. 
19
 J . RUPF: Adalék az egyházi k incsek tör téneté-
hez (Beitrag zur Geschichte der Kirchenschätze) , 
Archaeologiai Közlemények V1I/1. — Die Schrif ten 
von Fl. Römer , 12 Bleist if tzeichnungen, Széchényi — 
Landesbibl io thek, Fol. Hung . 1110/v. 
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Die etwa 56,8 m lange Kirche war durch acht Pfeilerpaare in drei Schiffe geteilt (Abb. 8). 
Die Seiten der quadratischen Gewölbejoche des Hauptschiffes sind doppelt so lang wie jene der 
Seitenschiffe. Das Quadrat des Hauptchores entspricht e twa einem Joch des Hauptschiffes (Abb. 
9— 10). In Frankreich, wo man bereits die gotischen oblongen Gewölbejoche bevorzugte, war das 
gebundene, typisch romanische Grundrißschema von Pilis bereits selten. 
Die Seitenjoche des Querhauses ragen aus dem Körper des Langhauses je 4,7 m heraus. 
Ihren östlichen Abschluß bilden je zwei Kapellen mit quadratischen Kreuzrijipengewölben, deren 
Flächen fast genau jenen der Gewölbejoche der Seitenschiffe entsprechen. 
Die abwechselnd stärkeren und schwächeren Kreuzpfeiler des Langhauses ließen zunächst 
sechsgeteilte Gewölbe vermuten, doch verrieten dieRippen der ringförmigen Schlußsteine eindeutig 
das quadratische System der Kreuzrippengewölbe. Für das gebundene System spricht auch die 
Gliederung der Pfeiler. An dem quadratischen Pfeilerkern (oder Kreuzpfeiler) sind die Ecken im 
rechten Winckel ausgeschnitten sowohl der schmäleren als auch der breiteren Pfeiler s tanden 
Halbsäulen als Diensten in Längsrichtung und zu den Seitenschiffen (38,5 cm), die Gurtbogen und 
Längsbogen hielten. Viel stärkere, mit Karnies profilierte Gurtbogen trugen die doppelt breiten (etwa 
9 m), ebenfalls quadratischen Gewölbejoche des Hauptschiffes. Genau dieser Breite entspricht die 
glatte Vorlage des Pfeilers auf der Seite des Hauptschiffes; in ihren beiden ausgeschnittenen Ecken 
liefen dünnere Säulen hinauf, welche die Kreuzrijipengewölbe des Hochschiffes hielten. 
Eine Konsole, die, südöstlich vom südöstlichen Vierungspfeiler herabgestürzt , gefunden 
wurde (Abb. 11), ließ den Gedanken aufkommen, daß sich über der Vierung ein achteckiges Kup-
pelgewölbe von ähnlicher Größe wie die Gewölbe des Hauptschiffes erhoben haben könnte, ähnlich 
wie in Fossanova. Ihrer Funkt ion nach war aber diese Konsole kaum ein Bestandteil eines Vierungs-
pfeilers, weil die kleineren Säulen 18 bis 19 cm, die größeren zwischen 37,5 und 38,5 cm s ta rk sind, 
unsere in situ liegende Konsole trug hingegen eine Säule von 31 cm Durchmesser. 
In der Vierung ha t sich wohl ein achteckiger Dachrei ter zur Aufhängung der Glocken be-
funden. Diese Vermutung wird durch die außerordentlich breite und tiefe Fundamentier img der 
Vierungspfeiler erhärtet , ebenso auch durch den ringförmigen Schlußstein der Vierung (lichter 
Durchmesser 1,2 m) für die Seile der Glocken, ebenso durch Ecksteinfragmente, die auf eine Acht-
eckkonstruktion schließen lassen. Spuren eines anderen achteckigen Turms kamen bei den Grabun-
gen nicht zum Vorschein. 
Mit Hilfe einiger behauener Steine kann man aus dem Grundriß noch weitere Schlüsse 
ziehen. An der Nordwestecke des Querhauses schloß sich ein viereckiger Treppenturm mit einer 
Grundfläche von 3 ,5x2 ,8 m an, der zum Dachstuhl der Kirche führ te . Eine weitere Außentreppe 
führ te dort , wo die Westmauer der Kirche (Abb. 12) und die Nordmauer des Laienbrüderhauses 
zusammenstoßen, zum Stockwerk des Laienbrüderhauses und vermutlich auch in den Dach-
stuhl der Kirche Steinfragmente scheinen auf nichtgegliederte Tür- und Fensterrahmen und halb-
kreisförmige Tür-und Fensteröffnungen hinzudeuten, die Türöffnungen warenzumTei l mit Rund-
stäben gegliedert (Abb. 13). E s sind mehrere zusammenhängende Stücke von halbkreisförmigen 
Krongesimsen mit glatter Kragung erhalten. 
Das Dach der Klosterkirche bestand wahrscheinlich aus Biberschwanz-Ziegeln, der Firs t 
war mit großen Kugeln geschmückt. Es kommt Mönch-Deckung auch vor. 
Die Pfeiler und die Kapitelle der Kirche waren mit dermaßen vereinfachten pflanzlichen 
Elementen geschmückt, daß sie bereits geradezu abstrakt anmuten: es handelt sich um aus Akan-
tbusblät tern entwickelte, gleichgelappte Palmet ten (Abb. 14), die die erste Stufe in die Richtung 
zu einem naturgetreuen, vom antiken Akanthus- und Palmettensehema freieren Modellieren 
bedeuten. Die Motive sind mehreren Bla t ta r ten ähnlich, stellen aber keine Bla t ta r t genau dar. 
Auf den Kapitellen und in den Knospenerscheinen bereits Weintrauben, das beliebteste christliche 
Symbol, und Versuche, Rebenblät ter nachzubilden. Die Modellierung der Blät ter an den Sockeln 
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Abb. 1 I. He rabges tü rz t e Konsole in der Vierung 
Abb. 12. Die W e s t m a u e r der K i rche und einige südliche Pfeiler 
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Abb . 13. R e k o n s t r u k t i o n der T ü r vom Ostarm des Kreuzganges zur K i rche (Rek. E . E g y e d ) 
sind früheren Ursprungs oder das Werk einer anderen Künstlergruppe bzw. einer anderen Werks ta t t . 
In harter, flacher Blat tornamentik aus Stein wird versucht, Blätter nachzubilden, aber nicht antike 
Formen, etwa das Akanthusblat t . Dies deutet bereits den Übergang von der romanischen zur 
gotischen Kunst an. 
Der Fußboden der Klosterkirche wurde im 14. J h t . mit glatten und heraldisch geschmück-
ten Ziegeln neu belegt. Solchen Darstellungen begegnet man auch in anderen Gegenden Ungarns , 
in Palästen, in Bürgerhäusern und auch in Kirchen. Sie in einer Zisterzienserklosterkirche zu finden, 
deutet auf Verweltlichung der Zisterzienserkunst hin (Abb. 15). 
Im südlichen Querschiff sind Teile des ursprünglichen Ziegelmosaiks erhalten geblieben. 
Die rechteckigen Felder sind mit einer Kombination von Rhomben, Vierecken und Kleeblattbogen 
aus verschiedenartigen Zirkelmustern (Abb. 16) und abwechselnd mit dreiecken ausgefüllt . Es 
werden sehr alte Dekorationselemente verwendet, von antiken Achterformen bis zu Roset ten aus 
sich gegenseitig schneidenden Kreisen und bis zur Kleeblattverzierung innerhalb dieser Muster.20 
Bei einzelnen Feldern (Abb. 17) sieht man Rahmenverzierungen, die auch von östlichen Teppichen 
und Textilien bekannt sind, wahrscheinlich stellt aber die Bodenverzierung und ihre gesamte 
Komposition eine Nachahmung späthellenistischer Mosaike dar. Solche wurden in den Ländern 
des Balkans noch im (i. J h t . hergestellt. Im Westen hingegen war Bodenbelag dieser Ar t mit aufge-
20
 I. KIER: Der mit te la l ter l iche Schmuckfußboden , Düsseldorf 1970, Abb . 58, 63, 76, 83, 90, 188, '241. 
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Abb. 14. Kap i te l l e fies Benedik t inerbaues (1, 3), eine herabges türz te Konsole (4) in der Vierung, Bla t tkapi te l le 
der Kreuzgangöf fnung (2, 5), Knol lenkapi te l le eines Bündelpfei lers aus dem Kreuzgang (6) 
teilter Verzierung ungewohnt; er hat denn auch das Interesse von Villard de Honnecourt erweckt, 
der nach dem Zeugnis seines Album anläßlich der Erfül lung eines Auftrages auch Ungarn besuchte;21 
er zeichnete fünf Muster eines rechteckigen Feldes einer ungarischen Kirche nach. Vier ließen 
21
 i . MÖLLER: Építészet i emlékek H u n y a d i J á n o s 
idejéből (Baudenkmäler aus d e m Zeitalter von J á n o s 
Hunyadi ) , Magyarország műemléke i (Ungarns K u n s t -
denkmäler) I . , Budapes t 1905, 125; J . M I H A L I K : 
A kassai Szent-Erzsébet t e m p l o m (Die Hl . -El isabeth-
Ki rche von Kaschau) , Budapest 1912, 15; L . SZABÓ: 
Az Arpádkor i magyar épí tőművészet (Ungar ische 
B a u k u n s t in der Arpádenzei t ) , Budapes t 1913; К . 
DIVALD: Magyarország művésze t i emlékei (Kuns t -
denkmäler von Ungarn) , Budapes t 1927, 72; . . . il 
présume que l'apparition du motif de Braisne à Kassa 
ne serait pas que à une itifluence directe, mais plutôt 
à une transmission par étapes successives; L . GÁL: 
L ' a r ch i t ec tu re religieuse en Hongrie du XL' a u X I I I e 
siècles, Pa r i s 1929, 239; A. PÉTER: A magya r művésze t 
tö r téne te (Die Geschichte der ungarischen K u n s t ) , 
L , Budapes t 1930, 47; IL HORVÁTH: Villard de Hon-
necour t et la Hongrie , Nouvelle Revue de Hongrie , 
octobre 1936; D. DERCSÉNYI: A székesfehérvári k i rá ly i 
bazilika (Die königliche Basi l ika von Székesfehérvár / 
Stuhlweißenburg) , B u d a p e s t 1 9 4 3 ; J . C S E M K G I : 
A b u d a v á r i fő templom (Die Hauptk i rche in d e r ' B u r g 
von Buda) , Budapes t 1 9 5 5 , 7 4 — 8 0 . Auch Hahhloser 
h a t sich schon gef ragt , wie das Steinmetz-Zeichen zu 
erklären sei; H . R . HAHNLOSER: Villard de Honne-
cour t , Wien 1935, Taf. 20 u n d 30. 
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Abb. 16. Dekorat ionselemente der Schmuckfußböden 
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Abb. 17. Rekons t ruk t ion der Ziegelmosaikmuster eines Fe ldes im südlichen Querschiff 
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sich in Fußbodenziegeln von Pilis wiederfinden,22 eines, eine Achterform, ist eine Seltenheit 
(Abb. 18). E s kann kaum bezweifelt werden, daß Villard de Honnecourt die eben errichtete Kir-
che von Pilis sah und in königlichem Auft rag besucht hatte.2 3 
Abgesehen vom Fußboden war der Schmuck der Kirche sparsam. Von den Grabsteinen 
kennen wir e twa 40 Bruchstücke (Abb. 19), von den Altären sind nur einige sehr schöne Köpfe 
und Figurenfragmente aus Stein erhalten. (Abb. 23-25). 
Zum Hochaltar im quadratischen Hauptchor führ ten Treppen hinauf. T)ie Figurengruppe 
des großangelegten, breiten Haupta l tars bildete die Krönung Mariens, der Schutzheiligen der 
Kirche. 
Nahe dem nordwestlichen Vierungspfeiler wurden in einem mit Steinplatten ausgelegten 
gestörten Grab das Sandsteinfragment einer über den Kopf Mariens gehaltenen Krone und Köpfe 
anbetender Engel gefunden. 
Überraschenderweise lassen die Skulpturfragmente aus dem Grab keinen Zweifel über den 
Sinn der Darstellungen des Hochaltars. Es f indet sich auch ein Fragment einer Hand Christi oder 
eines Engels, die die Krone hielt, weiters eine zum Gebet gefaltete weibliche Hand, Fragmente und 
schwebende P u t t i und die Draperien einer sitzenden Figur, um nur einige besonders auffallende 
Stücke zu nennen. Material (Sandstein) und Technik der Bearbeitung, aber auch zahlreiche Stil-
merkmale verraten, daß sie von derselben H a n d stammen wie die Steinornamente eines Arkaden 
sarkophags,24 die in der Nähe dieses gestörten Grabes und in diesem selbst gefunden wurden. 
22
 L. GEREVICH, op. cit. Művésze t tör téne t i É r t e -
sítő X X (1971) 81—105; H . R . HAHNLOSER: Vil lard 
de Honnecour t , 2. Aufl . , Graz 1972, 73, 74, 394, Taf . 
3 0 ; L . G E R E V I C H , o p . o i t . , 1 9 7 7 , 1 8 5 — 1 9 3 ; C . F . 
B A R N E S J R . : Villard de H o n n e c o u r t , The Ar t i s t a n d 
His Drawings — a critical b ibl iography, Bos ton 1982, 
83, 84, 91, 96, 98. — F ü r ganze J a h r h u n d e r t e feh len 
f ü r die ungar ische Kirchengeschichte die d i r ek ten 
Beweise der Baugeschichte wegen der beispiellosen 
Verwüstung des Landes und d a m i t auch der Archive . 
Deshalb rek lamie r t sie Barnes umsons t . Das A l b u m 
von Villard beweist , daß er als Sohn seiner Ze i t 
mehrere „ A r s " ausgeübt ha t . 
23
 Der Z e i t p u n k t des Aufen tha l t e s von Villard in 
Ungarn läßt sich auf Grund des Verhältnisses zwi-
schen seinen in R e i m s ver fe r t ig ten bau technischen 
Zeichnungen und der möglichen Ents tehungsze i t der 
Werke in U n g a r n bes t immen. Auf seine Reise nach 
Ungarn verweis t eine Insch r i f t von ihm neben e inem 
Fenster in R e i m s : E . PANOFSKY: Uber die Re ihen-
folge der vier Meister von Re ims . J a h r b u c h f ü r K u n s t -
wissenschaft 1927, 55. Was die Chronologie der Gegen-
stände seiner bautechnischen Zeichnungen be t r i f f t , 
sind die Forscher , leider, n i ch t derselben Ans ich t . 
Mit der K o n s e k r a t i o n der Chorkapel le hat sich a u c h 
H . Re inhard t beschäf t ig t . (H. REINHARDT: La ca théd-
rale de Re ims . Pa r i s 1963, 85.) Hamann-Mac Lean 
ve rmute t a n s t a t t einer Reihenfolge der Bau tä t i gke i t 
vom Osten nach Westen zu, d a ß zu allererst die öst-
liche Seite des nördl ichen Nebenschiffes fer t ig gewor-
den sei: Alle diese Beobach tungen lassen e rkennen , 
daß das nördl iche Seitenschiff als fertig gewölb te r 
R a u m der ä l tes te Teil der Ka thedra le ist; d e n n o c h 
hä t t e m a n die Bau tä t igke i t i. J . 1211 mit der Grund-
legung des südl ichen Querschiffes begonnen; . . . 
daß die Ostjoche des nördlichen Seitenschiffes einmal als 
provisorischer Chor gedient haben . . . , wird eben mi t 
ihrem provisor ischen Charak te r begründet . Die neue 
Dat ie rung von H a m a n - M a c L e a n läßt zu, d a ß der 
Aufentha l t von Villard in R e i m s auf eine f r ü h e r e 
Epoche, vor das J a h r 1235, gesetzt wird. (R. HA-
M A N N — M A C L E A N , Zur Baugeschichte der K a t h e d r a l e 
von Reims. I n : Gedenkschr i f t E r n s t Gall. Hrsg. v. M. 
K Ü H N u n d L. G R O D E C K I , 1 9 6 5 , 2 2 5 . ) Nach der ande-
ren Auffassung wurde das Schiff zu allerletzt fertig-
gestellt, und zur Zeit der K r ö n u n g e n s tand erst das 
f rühe re Schiff. R . BRANNER: Quelques dates pour ser-
vir à l 'histoire de la cons t ruc t ion de la ca thédra le de 
Re ims ( 1 2 1 0 — 1 2 4 1 ) . Mémoires de la Soc. d 'Agricul-
ture , Commerce, Sciences e t A r t s d u Dép. de la Marne, 
1960; ID.: The N o r t h T r a n s e p t and the F i r s t Wes t 
Facades of Re ims Cathedral . Zei tschr i f t f ü r K u n s t -
geschichte 1 9 6 1 , 2 2 0 — 2 4 1 . — On devra faire g rand 
cas aussi d ' u n événement , que M. Branner a mis en 
lumière: en 1228, le jour de Noël, une péni tence publi-
que se f i t pa r ordre du chap i t re , 'in navi ecelesie an t e 
c ruc i f ixum' . 11 est impossible, q u ' u n vaisseau rédui t 
à deux files de piliers, d o n t l 'une for t incomplète 
(doctrine Re inhard t ) , ou m o n t é seulement j u squ ' au 
niveau du t r i for ium (doctr ine H a m a n n — M a c Lean) , 
ai t servi de cadre à cet te cérémonie. J e crois donc à la 
survie de la nef carolingienne. F . SALET: Le premier 
Colloque In te rna t iona l de la Société Française d 'Ar-
chéologie (Reims, I E R -2 ju in 1 9 6 5 ) . Chronologie de la 
Cathédrale . Bulletin Monumen ta l 1 9 6 7 , 3 9 0 — 3 9 4 , m i t 
kr i t ischer Bibliographie. — Claussen akzept ie r t die 
Verb indung Pilis-Chartres, die ich vorgeschlagen ha t t e , 
(loch er bezieht diese auf die nördl iche Vorhalle. «Die 
Ents tehungsgesch ich te der Südvorhal le ist weniger 
kompliziert , wahrscheinl ich auch auf einen kürzeren 
Ze i t raum beschränk t als die der Nordvorhal le . Wesent -
liche Teile der Plastik sind St i l impor te aus Pa r i s und 
R e i m s u n d von daher ist die Zeit nach 1225 zu datie-
ren. Dahe r erscheint auch die Meinung von J o h n 
James , die gesamte Vorhal le sei m i t s a m t ihren Bild-
werken schon 1207 fertiggestell t gewesen, r ech t un-
wahrscheinlich:» P . C. CLAUSSEN, Char t res-Studien, 
Wiesbaden 1975, 1 1 2 — 1 1 3 , 1 2 3 , Abb. 75a. — Ebenso 
n ich t völlig sicher sind auch die Ze i tpunkte der Pfeiler 
der Vorhalle in Chartres . E . MALE, No t r e -Dame de 
Chartres , Par is 1963, 76—• 77; M. AUBERT, La cathé-
drale de Chartes, Par i s (o. D.), 26. 
2 4
 L . G E R E V I C H , o p . c i t . , 1 9 7 1 , 8 9 f f 
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A b b . 18. Fußbodenmosa ik in Ach te r fo rm aus dem südlichen Querhaus 
Abb. 19. K o p f aus R o t m a r m o r einer Grabp la t t e 
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Abb. 20. Rekons t ruk t ion des Arkandensa rkophags der Königin Ger t rud von Andechs-Meranien (Grab Nr . 57), 
(gez. E . Egyed , mod. V. Osgyáni) 
In diesem geplünderten Grab lagen noch weitere 18—20 Fragmente dieses Sarkophags, 
zusammen mit Trümmern und Gebeinen aus den Gräbern daneben. Ganz unten lag unberühr t und 
verhältnismäßig ungestör t ein Skelett , offenbar aus der letzten Besta t tung. Die Maße des Grab-
denkmals, die sich aus den Fragmenten rekonstruieren lassen (Abb. 20-22), stimmen mit jenen des 
Steingrabes in der Erde überein. Die Fragmente verraten, daß einige der in den Nischen des 
Arkadensarkophags sitzenden Gestalten Kronen trugen. Es handelt sich also um das Grabmal einer 
königlichen Person. Da es in der Nähe kein ähnliches Steingrab gibt und der zentrale Platz wohl 
dem Erbauer der К irche gebührte, kann es keinem Zweifel unterliegen : wir haben es mit den Resten 
Abi). 21a-b. Königl icher K o p f aus Sandstein 
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Abb. 22a-b. Zwei Engelköpfe a u s Sandstein 
des zerstörten und ausgeraubten Grabes der Königin Ger t rud von Andechs-Meranien zu tun, der 
ersten Gattin König Andreas ' II . , die wohl die Bautät igkei t in Pilis durch eine größere Stiftung 
gefördert ha t . Das Schädelfragment, das auf eine weibliche gewölbte Stirn hinweist und auf dem 
Spuren eines filigranen Bandes feststellbar sind, legt die Vermutung nahe, daß auch das Haupt 
der Königin später hierher gebracht und bes ta t te t wurde. 
Chroniken und auch die beglaubigte Urkunde ihres Sohnes Béla IV. bezeugen: . . . in qua 
(Plys) eciam corpus matris nostre honorabiliter requiescit. . ,.25 Kein anderes Mitglied der königlichen 
Familie wurde in Pilis bes ta t te t . 
Der Stil der Fragmente weist auf eine Periode e twas 2 0 - 30 J a h r e nach dem Tod der 
Königin (f 1213) hin. Hinter dem Wort «honorabiliter» versteckt sich vielleicht eine Bedeutung, daß 
das Grabmal schön und neu aufgestellt wurde. 
Die Skulptur verrät bis in kleine Einzelheiten Zusammenhänge sowohl mit der Südvor-
halle der Kathedrale von Chartres, als auch mit dem Darstellungsstil und den Motiven, die 
aus dem Album des Villard de Honnecourt bekannt sind. So kann man auch Eintragungen des 
Album konkret auslegen. Als das Grabmal errichtet wurde, war der spätere König Béla IV. als 
Fürst bereits Mitregent seines Vaters. Es ist naheliegend anzunehmen, daß noch Andreas I I . oder 
schon Béla IV., angeregt durch das künstlerische Beispiel des vor kurzem vollendeten Zisterzienser-
klosters Pilis, einen ausgezeichneten französischen Künst ler ins Land rief, der Beziehungen zu 
den zisterzienser und zu Chartres hatte.26 
Der eingehende Vergleich der Kunst von Chartres, der Fragmente von Pilis und der Zeich-
nungen des Album zeigt, daß man es nicht n u r mit derselben klassizierenden Tendenz,27 nicht nur 
2 5
 R . B É K E F I , o p . c i t . , 1 8 9 1 , 3 1 7 . 
26
 С. ENLART: Villard de H o n n e c o u r t et les cister-
ciens, Bibl iothèque de l 'École île Chartres, LVL, P a r i s 
1 8 9 5 , 1 7 — 1 8 . 
27
 L. G E R E V I C H : A gótikus klasszicizmus és Magyar -
ország (Der gotische Klassizismus und Ungarn ) , A Ma-
gyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osz tá lyának Közle-
ményei (Mittei lungen der I I . Klasse der Ungar ischen 
Akademie der Wissensehaf ten) 20 (1971) 55—72. 
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mit ähnlichen Formenmerkmalen, ja auch Motiven derselben Schule zu tun ha t , sondern mit der 
Hand desselben Meisters. Wie vier Muster eines Feldes im Schmuckfußboden von Pilis mit den 
Zeichnungen von Villard de Honnecourt übereinstimmen, so ist auch eine Darstellung auf einem 
Pfeiler der Südvorhalle der Kathedrale von Chart res mit der «Hochmut»-Statue in Villards Zeich-
nungen fast identisch. Die doch vorhandenen Unterschiede beweisen, daß die Zeichnung Villards 
keine Kopie von Chart res darstellt, sondern einen Entwurf , der später in weiterentwickelter Fo rm 
verwirklicht wurde. So wird Meister Villard faktisch mit Chartres verbunden. Nicht bloß der Stil 
auch sachliche Gründe beweisen die künstlerische Verbindung von Chartres und Pilis mit dem 
früheren burgundischen und dem späteren Kathedralenstil . 
Die plastischen Einzelheiten des Grabmals ermöglichen auch, dem Meister, dem man 
bisher keine Werke sicher zuschreiben konnte, nun Arbeiten zuzuordnen.28 Seine Kunstr ichtung 
war, wie schon aus seinem Album zu ersehen, jenes bewußtes Klassizisieren, mit dem die Gotik 
beginnt und das als neue Betrachtung der Antike zu werten ist. Dies kommt nicht bloß in Formen-
elementen zum Ausdruck, sondern auch in der A r t der Darstellung, z. B. der Begleitarchitektur, 
in den mit Säulen gestützten niedrigen Giebeln u n d in den Proport ionen. 
Man begegnet dieser sehr verbreiteten Wiederholung der antiken Architektur, den strieg-
lierten Pilastern n icht nur in Pilis, sondern hauptsächlich in Burgund (Autun). Am bezeichnend-
sten ist jedoch der Nischensarkophag,29 für den die Spätantike, aber auch die altchristliche Grab-
plastik, eine Vorliebe hat ten. Die Architrave der Portale sind im 12. Jh t . of t mit Arkadenfiguren 
der Apostel geschmückt. Dies k o m m t auch zu E n d e des 12. und am Anfang des 13. Jh t s . bei 
Reliquienschreinen vor (z. B. Nikolaus von Verdun: Dreikönigsschrein in Köln). Eine Abart dieser 
Sarkophage bilden die Grabdenkmäler mit Leichenzugdarstellungen.30 
Außer dem Hochaltar, der dieselben Zeit- und Stilmerkmale aufweist wie die Werks ta t t , 
welche das Grabmal der Königin hergestellt hat , mögen auch drei beschädigte Köpfe (Abb. 23-25) — 
vermutlich von Seitenaltären — von einem Bildhauer aus dem 14. Jh t . s tammen. Einer dieser 
Köpfe stellt Maria dar (Abb. 24), in einem weiteren Kopf werden möglicherweise die Züge der 
Königin Elisabeth, der Gattin König Robert Karls von Anjou (f 1380), verewigt (Abb. 25), die einen 
dieser Seitenaltäre gestif tet haben mag. Diese Köpfe kamen in der Nähe der Kapellen des südlichen 
Querschiffes aus der obersten Schicht der Sakristei zum Vorschein, es ist also nicht ausgeschlossen, 
daß sie einem Altar der Sakristei angehört haben; die Sakristei war ja gleichzeitig auch Kapelle, 
wie unten zu zeigen ist. 
Die Kunstformen der Klosterkirche sprechen zwar für eine ununterbrochene Bautätigkeit , 
an der Bauplastik sind aber Änderungen feststellbar, auch wenn der ursprüngliche Grundriß 
beibehalten wurde. Fragmente, die an Ort und Stelle im Schut t gefunden wurden, lassen darauf 
schließen, daß das Kreuzgewölbe des Hauptchores von einer fas t runden Stabrippe, begleitet von 
einem beinahe kreisförmigen Schaftpaar , gehalten wurde. Dieser Rippentyp ist weniger entwickelt 
als die Zwillingstäbe in der Mitte mi t Birnstabrippe des Hochschiffes. Ebenso ist die höhere Basis 
(torus) jenes Dreiviertel-Säulendienstes, der den Gurtbogen des Vierungspfeilers hielt, e twas 
älteren Ursprungs als die flacheren Basen der Pfeiler im Schiff, die nicht über das Postament hin-
ausragen. (Der un te re torus ist nicht breiter als die Plinthe.) 
28
 H. R . HAHNLOSER, op. cit. 1 972: „Lász ló Gerevich 
veröffent l icht soeben (1971) einen sensationellen F u n d , 
der e r s tmals sichere A n h a l t s p u n k t e f ü r den Ungarn-
Aufen tha l t Villards u n d wohl auch f ü r seine Mitarbei t 
e rbr ingt . Bei den Ausgrabungen der im Türkenkrieg 
zers tör ten Zisterzienserabtei l'ilis fand e r in den letzten 
zwei J a h r e n fünf Bodenziegel und ein Dutzend her-
vor ragender F r a g m e n t e vom Grab de r Ger t rud von 
Meran ( 1 2 1 3 ) , der G a t t i n Andreas I L , die eng m i t 
Villard zusammengehen . (S. 393.) Vor a l lem zeigt der 
Königskopf (mit Kes t en der Vergoldung, s. Textabb . 
32) die doppel te Stirnlocke, die bei Villard die Regel 
bildet, im übr igen Frankreich a b e r nicht h ä u f i g zu 
f i n d e n i s t " (S. 396) . — P . C. CLAUSSEN, op . c i t . , 112— 
113. 
29
 L. GEREVICH: Grabmal de r Ger t rud von An-
dechs-Meranien in l'ilis. Sankt Elisabeth F ü r s t i n 
Dienerin Heilige (Katalog), Sigmaringen 1981 — 82, 
334—336. Mit Bibliographie ü b e r tien Sarg. 
30
 Les p l eu ran t s dans l ' a r t tin m o y e n âge en E u r o p e . 
Musée des Beaux-Ar t s de Di jon (! ' . QUARRÉ), 1971. 
Les p leurants a v a n t et après Sluter , 11—19. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
A U S G R A B U N G E N IN PILIS 131 
Abb. 23. Kopf aus Sandstein, X I V . J h . Abb . 24. K o p f f r a g m e n t aus e inem Marienbild 
Abb. 25. K o p f mi t K r o n e aus Sandstein 
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Die Pfeilervorlage des Vierungspfeilers, die dem Seitenschiff zublickt, mußte au die West-
mauer des Querhauses angepaßt werden. Dies legt die Vermutung nahe, daß Wand und Pfeiler 
nicht zur gleichen Zeit gebaut wurden; es könnte auch ein Zeichen dafür sein, daß die Bautä t igkei t 
vorübergehend unterbrochen war. Die angedeuteten früheren Formen könnten darauf hinweisen, 
daß die Kapellen und das Querschiff schon früher fertiggestellt waren und möglicherweise auch 
benützt wurden. Dafü r spricht, daß die 1213 verstorbene Königin Gertrud von Andechs-Meranien 
bereits in Pilis beigesetzt werden konnte. 
Zwischen der Herstellung der Basen der Pfeiler mit ihrer Flachdekoration und der Voll-
endung der Kapitelle trat ein stilistischer Wandel ein: dies geht aus der unterschiedlichen Model-
lierung und aus der Verwendung abweichender Elemente pflanzlicher Dekoration hervor. Es t r a t 
also während der Bauzeit ein Generationenwechsel ein. Nicht jene Bauleute und Künstler, welche 
den Bau der Kirche begannen, vollendeten ihn. Dabei darf man auch aufgrund bautechnischer 
und chronologischer Zusammenhänge der Kirche mit den Konventbauten schließen (Abb. 10). 
An der Südsiete der Kirche schloß genau nach der benediktinischen Tradition und der 
zisterziensischen Gewohnheit der Kreuzgang an, um den herum die Konventgebäude gruppiert 
waren. Der Kreuzgang war rechteckig. Ost- und Westarm waren länger als Nord- und Südarm. 
Die Bauten , die an den westlichen und den östlichen Kreuzgangarm anschlössen, entspra-
chen genau der mittelalterlichen Klosterbau tradition, am Südarm gab es Abweichungen, da die 
Zisterzienser anfangs, wie zu zeigen sein wird, Baulichkeiten des Benediktinerklosters weiterver-
wendeten. 
Die Wände der Baulichkeiten am West- und Ostarm des Kreuzgangs bestanden aus Guß-
mauer hinter vorzüglich behauenen Quadersteinen (,,en blocage" in deren Mitte) aus örtlichem 
weichem Andesit-Konglomerat und här terem Andesit. 
Die Bündelpfeiler (Abb. 42) des östlichen und des nördlichen Kreuzgangarms zeigen, daß 
die Einwölbung nachträglich erfolgte (Abb. 1416). Dafür sprechen auch die gespornten Birns tab 
rippen (Kantenstabrippen) der Kreuzgewölbe, die Zwillingsrippen der Bandgurten und die Schluß 
steine mit Drachen, Rosetten usw. Einen untrüglichen Beweis liefern auch die Knollenkapitelle 
der Bündelpfeiler, die die f rüheren Blatt-, Reben-und Knospenkapitelle ablösten und die bekannte 
Vereinfachung der ornamentalen Bauplastik in der ersten Hälfte und um die Mitte des 13. 
Jh t s . zeigen. 
Für die Datierung der Kirche wie des Kreuzganges gibt es nicht nur kunsthistorische, son-
dern auch andere Anhaltspunkte. Die erste Bauperiode bes tand aus mehreren Abschnitten (Abb. 
26). 1225 schenkte König Andreas II . zum Zeichen seiner Zufriedenheit und Anerkennung der 
Abtei Acey 20 Silbermarken (Anm. 16). Dies dürf te aus Anlaß der Dedicatio von Pilis gewesen sein, 
wie jene jährliche Salzstiftung des Königs von 100 Mark, die in der Vereinbarung von Bereg 1233, 
als solche erwähnt wird. Am 8. Februar 1236 bestätigte Paps t Gregor IX . diese Salzstiftung.3 1 
Wir können also schließen, daß um diese Zeit die entscheidende Bautät igkeit beendet und die Ein-
wölbung des Langhauses und vermutlich auch des Kreuzganges abgeschlossen war. Auch die Werke 
aus der Villard-Werkstatt waren, so darf angenommen werden, bereits vollendet. 
Mit diesen Daten s t i m m t auch der baugeschichtliche Befund überein. Der Kreuzgang, der 
vermutlich anfangs nur holzgedeckt war, wurde wohl bis zu den dreißiger Jahren des 13. Jh t s . ein-
gewölbt; die seit dem 16. J h t . aufgelösten hofseitigen Kreuzgangwände blieben aber aus der Zeit 
der Holzüberdachung erhalten und sind älteren Datums als die Wölbung. Dies beweisen noch 
Kapitelle mit h a r t gemusterten, flach plastischen Blät tern . Über den halbkreisförmigen Öffnungen 
befanden sich Rundfenster mit Vierpaß. 
3 1
 C H . B L A N C H O T , o p . c i t . , 8 0 , 8 1 , 9 9 ; R . B É K E F I , 
op. cit., 1891, 294. — lu A n b e t r a c h t des A b k o m m e n s 
von Bereg: O. PAULINYI: A sóregálé k ia lakulása 
Magyarországon (Die En twick lung der Salzregale in 
Ungarn) , Századok 1924, 627—647; F . KNAUZ: Monu-
men ta Ecelesiae Strigoniensis. I. Strigonii 1874, 294. 
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1. Ende 12. Jh. 
2 a . G e g e n 1200 
2 b . F u n d a m e n t 
gegen 1200 
3 a . 1 . D r i t t e l 13.Jh. 
2 3 b F u n d a m e n t 
I . D r i t t e l 13.Jh. о ю 2 0 m 
Abb . 2(i. Grundr iß des inneren Klosterbezirkes (Baual tersplan) 
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Beachtet man alle Kompositionselemente der äußeren Kreuzgangwände, so hat man das 
erste typische Entwicklungsstadium der Ausgestaltung der gotischen Fenster . Roset ten zwischen 
zwei Spitzbögen vor sich; dieses Stadium geht der Ents tehung des Fensters in Reims (etwa erste 
Dekade des 13. Jhts.) unmit te lbar voraus. Die Einweihung des Kreuzganges mag ein halbes Men-
schenalter später erfolgt sein. 
Die letzte Bauperiode dieses Zeitalters begann mit dem Ausbau des südlichen Kreuzgang-
armes. In sie fallen auch — zur Regierungszeit König Andreas' 1Г. — Baubeginn und Voll-
endung des Brunnenhauses (Abb. 5/11 ) und des gesamten Wasserleitungs- und Kanalsystems (Abb. 
5/14). Dafü r spricht die Salzschenkung, da fü r sprechen das einheitliche Wasserleitungssystem und 
die einheitliche Komposition von Kirche und Kloster. 
Kirche wie Kapitelhaus (Abb. 5/2) sind Teile einer einheitlichen Grundrißkonzeption. Die 
Maße des Kapitelhauses entsprechen genau jenen der Gewölbejoche des Haupt - und des nördlichen 
und des südlichen Querschiffes, die Gewölbejoche der Nebenschiffe und der östlichen Seitenkapellen 
sind ein Viertel davon,32 letztere mit kleinen Abweichungen. Der Mönchssaal ist um ein Drit tel 
größer als das Kapitelhaus. Der Säulenabstand im Laienbrüderhaus, bei den Kirchenpfeilern und 
im Mönchssaal (Abb. 5/5) entsprechen einander genau. 
Das Laienbrüderhaus (Abb. 5/8, Innenmaße 29X9,80 m) war aller Wahrscheinlichkeit 
nach flachgedeckt, denn es wurden dor t kaum Reste von Rippen (was auf Wölbung schließen 
ließe), wohl aber Reste von Konsolen gefunden, die man zum Auflegen von Dachbalken brauchte. 
Auch an dem fast 3 m hohen erhaltenen Rest der Westmauer des Laienbrüderhauses sind keiner-
lei Spuren von Gewölbeansätzen zu sehen. 
Auch die For tse tzung der Westmauer der Kirche in der Ostmauer des Laienbrüderhauses 
verrät einheitliches Planen, ebenso der in einem gebaute Wasserschacht, der an der Westseite der 
Kirche und an der Nordseite des Laienbrüderhauses entlangführte. 
Zwischen dem Laienbrüderhaus und dem westlichen Kreuzgangarm befand sich die Kloster-
gasse (Abb. 5/9), an deren Nordende eine kleine Tür in die Kirche führ te . Der westliche Kreuzgang-
arm wurde nach der Klostergasse, aber vor dem südlichen Kreuzgangarm gebaut. Das Laienbrü-
derhaus war auch durch eine Tür an dessen Südseite zugänglich. Hier wurden später ein Vorraum 
und eine Kammer. 
Der 12X6,60 m große Raum an der Südwestecke des Kreuzgangs diente vermutlich als 
Refektorium (Abb. 5/7). Nachdem anschließend an der südlichen Kreuzgangarm Bauten aus der 
Zeit der benediktinischen Besiedlung s tanden, mag dieser Teil f rüher als der südliche Kreuzgang-
arm, ja überhaupt vor dem Kreuzgang gebaut worden sein, und der Kreuzgang wurde diesen alten 
Bauten angepaßt. Da diese südlichen Bauteile später nicht gebraucht wurden und nicht mehr er-
kennbar umgebaut wurden, wissen wir von ihrem ursprünglichen Zustand nur soviel, daß sie später 
dem Grundriß der zisterziensischen Gebäudeanordnung angepaßt wurden. 
32
 E s g ib t Forscher, die das «gebundene System» sehen, Sinne aus einer dominanten, räumlichen Ge-
auf die normannische A r c h i t e k t u r z u r ü c k f ü h r e n (.Iii- samtvorstellung zu entwickeln ... die geringen Hö-
mièges, Caen, St. Trinité, St . Et ienne) . Diese archi tek- lien pro portionén von Zisterzienser-Kirchen gegenüber 
tonische Anordnung ist in der zweiten H ä l f t e des 11. französischen Bauschöpfungen der gleichen Zeit, die 
J a h r h u n d e r t s zu suchen. H . Fillitz sagt k u r z und mit der Aufnahme des Kreuzgewölbes gleichzeitig 
bündig: «Das 'gebundene System' . . . beruht auf der stattfindende Übernahme des sechsteiligen Gewölbes 
konsequenten Anwendung des Vierungsquadrates als in einigen französischen, italienischen und nordischen 
Maßeinheit für den ganzen Bau.» H . FILLITZ: D a s Mit- Kirchen des Ordens sowie des gebundenen Systems 
tclalter, I. Propyläen Kuns tgeschich te , 5, Berlin (besonders in Deutschland und Oberitalien) an Stelle 
1969, 76. Diese Ordnung ist schon ein Vorzeichen ei- schmaler, gotischer Travéen-diese und andere Bau-
ner architektonischen Denkart, die sich viel später ent- gewohnheiten beweisen den noch immer vorgotischen 
falten wird. - — «Die Zisterzienser hemmten diese Ent- Grundcharakter der Zisterzienser-Architektur auch 
wicklung, indem sie der älteren Bauschule ihres Mut- nach ihrer «klassischen» Zeit und während der zur 
terlandes weit länger treu blieben. Auch die Propor- vollen Reife entwickelten Kathedralgotik л H . H A H N : 
Honen für die Grundrisse ihrer Kirchen entspringen Die f r ü h e K i r c h e n b a u k u n s t der Zisterzienser, Berl in 
rein romanischem Empfinden, da sie Maßstrecken 1957, 256—257. 
(und damit Raumteile) addierten, anstatt sie im goti-
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E l l T r e n n w a n d ( L e t t n e r ) 
A l t ä r e n a c h 1526 
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Abb. 27. Grundriß der Mitte der Kirche mit Trennwand (Lettner); und kapeilen Altäre in Kapel len mit 
spatgotischen Kreuzrippengewölben bedeckt in der Mitte der Kirche 
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Die Westfassade der Kirche und die Westmauer des Laienbrüderhauses (Abb. 5/8) ent-
s tanden zur gleichen Zeit, zumindest ihre unteren Mauerteile. Ahnliches kann man nach dem Befund 
der erhaltenen Best vom Ostabschluß der Kirche und den Bauten am östlichen Kreuzgangarm 
nicht mit Bestimmtheit behaupten. Der Stil der östlichen Konventbauten scheint auf eine Entste-
hungszeit vor dem Kirchenbau hinzuweisen. 
An das südliche Querhaus schließt südlich unmit te lbar die Sakristei (Abb. 5jJ) an, die mit 
der Kirche durch eine Tür verbunden war. Eine Tür zum östlichen Kreuzgangarm befand sich an 
der Westseite der Sakristei. Der R a u m war dreijochig, das östliche Joch war vom mittleren durch 
einen Bogen abgesetzt, der auf zwei Säulen mit Kapitellen ruhte. Diese Lösung ist eher fü r das 12. 
und nicht für das 13. Jh t . charakteristisch. Auch eine Rundstabrippe, die in der Nähe gefunden 
wurde, von annähernd denselben Maßen wie die Säulen, steht wohl im Zusammenhang mit der 
Wölbung des östlichen Joches. Kragsteinreste an der nordwestlichen Sakristeiecke und in der Mitte 
der nördlichen Sakristeiwand lassen fü r das mittlere und das westliche Sakristei joch ein Kreuzrippen-
gewölbe vermuten. 
Das erste Armarium (Aufbewahrungsort fü r Bücher und Handschriften) war vermutlich 
eine Wandnische in der Nordostecke des Kreuzganges. Ais diese nicht mehr reichte, benützte 
man vermutlich auch den Raum des westlichen und des mittleren Sakristeijoches zur Aufbewah-
rung von Büchern, denn in der nordöstlichen Ecke des Kreuzganggartens fanden sich Spuren eines 
Scheiterhaufens, die beweisen, daß hier zahlreiche Bücher aus dem 12. bis 15 Jh t . verbrannt wurden. 
Sogar Buchbeschläge fanden sich. 
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Die rote Quaderbemalung der nördlichen Sakristeimauer und noch mehr der doppelte 
Boden verraten eine mehrfache Umgestal tung. An der südöstlichen Ecke des mittleren Sakristei-
joches fand man in einem sehr gestörten und zerbrochenen, mit Steinplatten ausgelegten Grab 
mit verwüstem Holzsarg die nachträglich beigesetzten Gebeine von drei schon f rüher gestörten 
Gräbern. Die Altäre entlang der Trennwand der Kirche und in den Seitenschiffen — wurden 
nach den Verwüstungen der Türken neu aufgestellt (AM. 27). 
Von der Nordmauer der Sakristei sind noch vier bis fünf Steinreihen, fast drei Meter 
hoch, erhalten, von der Südmauer, die an das Kapitelhaus (Abb. 5/2) anschließt, nur an drei kur-
zen Abschnitten zwei Steinreihen, wenn man die rundum laufende Sitzbank mitrechnet. 
Das Kapitelhaus war ein repräsentativer Raum (Abb. 28). Dies zeigt auch das 2 m breite 
Säulentor, das in den östlichen Kreuzgangarm führ t und das an beiden Seiten von halbkreisförmi-
gen Zwillingsfenstern flankiert war (Abb. 29). Nur so kann man einen Schichtstein des Teilungs-
pfeilers erklären, der hier hineinpaßt. 
Zwei Mittelsäulen und die Ecksäulen verlangen sechs Gewölbejoche. Hier begegnet man 
dem gleichen frühen Rundstabprofi l wie hinter dem Bogen der Sakristei. Zwischen den Gewölbe-
jochen waren Gurtbogen gespannt, die wahrscheinlich nicht auf Wandpfeilern, sondern auf Kon-
solen ruhten. Der andere Typus der gespornten Birnstabrippe, der im Schutt ebenfalls vorkam, 
mag vom Gewölbe des über dem Kapitelhaus und dem Mönchssaal gelegenen Mönchsdormitoriums 
s tammen. 
Der mehrfach belegte, wiederholt aufgerissene Bodenbelag spricht von mehrfacher türki-
scher Verwüstung und Plünderung sowie von nachträglicher improvisierter Ausbesserung. Ein 
Großteil der Bodenfläche war ebenso wie der Kreuzgang und Teile der Kirche mit gewöhnlichen 
Ziegeln oder mit glatten quadratischen Bodenfliesen bedeckt. 
An einigen größeren Flächen sind noch die ursprünglichen Schmuckfußböden vom Ende 
des 12. Jhts . , Achterformen, Rosetten- und Rhombenmuster , erhalten geblieben, wie sie auch aus 
den umrahmten Rechteckteilungen des südlichen Querschiffes bekannt sind. Am interessantesten 
sind die wie in Holzmuster gepreßten Formgüsse, rechteckige Bodenziegel mit gedrehtem Rahmen, 
kreisgeteilt mit Blumen- und Blätterschemen geziert; sie erinnern an Textilmuster oder an die Rah-
men von Glasfenstern (Abb. 30). 
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Abb. 30. Rekonst rukt ion eines Schmuekfußbodens (13 Jh.) 
Abb. 31. Ri t ter- und Drachendarstel lungen auf Bodenfliesen des Klosters (13 Jh . ) 
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Abb. 32. R i t t e r - und Drachendars te l lungen auf Bodenfl iesen des Klosters (13 J h . ) 
Derselben Werks ta t t ents tammen auch die Bodenfliesen mit dem Relief eines mit einem 
Drachen kämpfenden Rit ters (Abb. 31 — 32). Diese Fliesen zierten wohl den Wohn t r ak t für den 
König oder ein Gästehaus, das, vom Kloster wohl etwas entfernt, aber noch auf seinem Gebiet 
bestanden haben mag. 
Um die Mitte des 15. Jh t s . manche Säle wurden mit Heizöfen versehen. Die Darstellungen 
der grünglasierten Ofenkacheln mit den gleichen Motiven kamen auch in der Burg von Buda zum 
Vorschein. Die heraldischen Muster der Bodenfliesen von Pilis weisen Fehler auf. Nachdem sie aber 
in Pilis gefunden wurden und man fehlerhafte Fliesen wohl nicht weit t ransport ier t hä t te , ist anzu-
nehmen, daß sie in eigener Werks ta t t in Pilis hergestellt wurden (möglicherweise fü r die Gäste-
häuser der königlichen Familie). Vielleicht wurden sogar die Originalmodel von B u d a nachempfun-
den oder kopiert . 
Wir vermuten, daß der Boden des Kapitelhauses verwüstet wurde, weil man die Gräber 
unter den Pla t ten , die Abtgräber bezeichneten, plündern wollte; daher die entblößten, rechtecki-
gen Flächen ohne Grabsteine und Bodenbelag. Auch diese Gräber waren mit Steinplatten ausge-
legt. Von drei Gräbern (59, 60) sind bedeutende Teile, nämlich die steinernen Seitenwände un te r 
der Erde, erhalten geblieben, von einem ist nur die Hälf te erhalten (61); von zwei Gräbern wurden 
die Steinplatten völlig entfernt . In einigen Gräbern lagen auch noch je ein kaum gestörtes oder sogar 
völlig ungestörtes Skelett. Daraus sieht man, daß Gräber nach der ersten Verwüstung des Klosters 
und nach deren Devastierung wieder für Bestattungszwecke verwendet wurden. Bei dieser Gele-
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A b b . 33. G r a b p l a t t e eines R i t t e r s aus ro tem M a r m o r 
genheit wurden die auseinandergeworfenen Knochen der früheren Bestattungen gesammelt und 
neben die Neubestat te ten gelegt. Im Erdreich der Neubesta t tung fanden sich Gebäudeschutt und 
Kohle mit Asche aus der Verwüstung, weiters Bodenziegel, Grabsteinfragmente und Stücke von 
Menschenknochen ohne jeden Zusammenhang. Ks müssen der Neubestat tung also große Verwüstun-
gen unmit te lbar vorausgegangen sein. 
Nur ein Grabplat ten-Fragment aus rotem Marmor (Abb. 33), das in einem gestörten Grab 
ungefähr in der Mitte des Kapitelhauses gefunden wurde, ermöglichte wichtige historische und 
stilistische Schlüsse. Das Skelett der nachträglichen Bestat tung war — neben den durcheinanderge-
worfenen Knochen eines e twa 180 cm großen Mannes — verhältnismäßig unversehrt . Durch eine 
Münze (1528) im Grab ließ sich der Zei t raum der späteren Bes ta t tung festlegen. 
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Aus den Teilen des Grabplat tenfragmentes aus rotem Marmor ließ sich die Gestal t eines 
Ri t ters in Kettenpanzer und Waffenhemd mit Lanze in der Hand erkennen. Aus der nur sehr frag-
mentarisch erhaltenen Inschr i f t geht auf jeden Fall hervor, daß wir es mit einem Fragment des 
bisher ältesten ungarischen Rittergrabes, ja des einzigen bisher so frühzeitig bekannten, zu tun 
haben. Es handelt sich um das Grab eines hochgestellten Kriegsmannes, Stil und Inschrift lassen eine 
Datierung vom Anfang bis zum zweiten Viertel des 13. Jhs. zu: 
. . . TFG1T / V<i)ROS A<RM)ORV(M) <D>EC(VS) 
P(RE)CI V(M) CO(M)ITV(M) FV(IT) H(OÇ) ALIORV(M) . . ,33 
Es wurde also offenbar in der Mitte des Kapitelhauses ein Stiftéi- des Klosters und ein für 
den Bau wichtiger Wohltäter bzw. ein Verwandter des Herrscherhauses beigesetzt. Die Kalli-
graphie der Marmorritzzeichnung entspricht genau dem Stil zu Beginn des 13. Jhs., er innert an 
die harten, dünnen Linien der Standbilder von Chartres und gibt sogar das dünne Kleid wieder. 
Das Stück von Pilis ging von einer früheren Schule der Werks ta t t hervor, die auch das Grabdenk-
mal der Königin Ger t rud und den Hochaltar der Kirche geschaffen hat. Der Duktus der Zeichnun-
gen im Album des Villard de Honnecourt , ihre Linienführung, das V7, die Linie, die sich verdickt oder 
in einem Punkt im Haken aufhör t , alle diese Merkmale wiederholen sich dem Material entsprechend 
in härteren Formen auf den Gravierungen des Grabdenkmals. 
Der aus rotem Marmor gemeißelte inkrust ierte Tympanonschmuck der Kirche von Eszter-
gom, die ebenfalls in roten Marmor gemeißelten Seitenlehnen des königlichen Thrones und eine 
rote Marmorschale von Pilis gehören demselben Stilkreis an und verraten enge Verbindung. Auch 
andere Steinarbeiten lassen keinen Zweifel, daß manche Meister der Werks ta t t , die die Kathedrale 
und den königlichen Palast in der nur 18 km entfernten H a u p t s t a d t gebaut haben, auch in Pilis 
arbeiteten. 
Zahlreiche Einzelheiten, z. B. die großen Säulenkapitelle der Kirche, beweisen, daß Haupt-
bautätigkeit in Pilis in die Zeit fällt, in der beim plastisch-architektonischen Schmuck von Akan-
thusblat t auf gelappte Palmetten übergegangen wird. Die Blumen- und Knospenenden und die 
Laubpalmet ten sind mit jenen in Esztergom nahezu identisch, dessen zweite große Bauperiode (z. B. 
der Schmuck der Palastkapelle) folgt auf den klassizisierenden Akanthussti l der ersten Hälfte 
des 12. Jhs. , ja die weichen Laubblä t ter wurden durch letzteren sogar in Gang gesetzt. 
Dieser Übergangsperiode gehören die besten ungarischen Denkmäler an. Die Esztergom — 
Pilis-Gruppé war weit verbreitet (z. B. Kisbény, Ocsa, Lébény, Kalocsa, Gyulafehérvár, Zirc, 
J ák usw.). 
Das Sichabwenden von alten frühen Formen in der K u n s t (Akanthusblatt) hat auch geistige 
Hintergründe: Man wandte sich zu dieser Zeit überhaupt weithin von der Mythen- und Märchen-
welt der Vergangenheit ab, und der hl. Bernhard von Clairvaux, der den Zisterzienserorden in 
seiner Geistigkeit maßgeblich geprägt hat , war ein führender Vertreter dieses Sichabwendens. So 
wird verständlich, daß auch in Pilis einfachere Stilelemente auftreten. 
Vor dieser Zeit erreichte die Kunst am Hof König Bêlas H I . ihren Höhepunkt . Wir sind der 
Ansicht, daß die Werks ta t t , die der genannten Werke in Pilis und Esztergom voranging, eine ganz 
wichtige klassizisierende Werks ta t t war, sie h a t wohl auch Anteil daran, daß sich die europäische 
Gotik aus dem Klassizismus entfal tet hat . 
33
 F ü r das Auf lösen der Buchs tabenwer te auf d e m 
R i t t e rdenkma l u n d jener des Siegels danke ich H e r r n 
P ro f . A. Kubiny i . Die Siegelinschrif t l au te t : S I G I L L U M 
1-RATRIS Ю Н А ( N N I S A B B A T I ) S D E PELis (gotische Majus-
kel). Stilistisch ist das Siegel der e r s ten Hälf te des 14. 
Jh s . zuzuweisen. Urkundl ich kommen A b t e mi t dem 
N a m e n J o h a n n e s 1324, 1348 u n d 1354 vo r ; 1361 ist 
ein Siegel m i t demselben T e x t erhalten, d o r t handelt 
es sich u m einen Abt J o h a n n e s IV7. 
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Dekorationsart und vielleicht auch Plas t ik dieser Steinmetzwerkstat t kommen auch bei 
Blumen- und Rankenreliefs zum Vorschein, die sich auf Bruchstücken einer Schale (bzw. eine Scheibe 
oder runde Platte) aus rotem Marmor von 60 cm Durchmesser finden. 
Das Arkadengrabdenkmal der Königin Gertrud, der Rittergrabstein aus rotem Marmor, 
die roten Marmorskulpturen von Pilis sowie die Por t a Speciosa von Esztergom und das dortige 
Tympanon bilden künstlerische Verwandtschaf t und sind Schöpfungen derselben Kunstschule. Sie 
weisen auffallende Ähnlichkeiten mit den mittelalterlichen Nischensarkophagen im Rheinland 
(vor allem an der Maas) auf, die ihrerseits wieder auf spätrömisch-altchristliche Formen zurück-
gehen. Daraus ergeben sich erstens Hinweise auf den Ursprung der Kunst Villard de Honnecourts , 
zweitens erhärtet sich die Vermutung, daß die damals in Ungarn führende Kunst am Königshof 
enge Beziehungen zum Maas—Rheingebiet, zur lothringischen Protorenaissance hatte, ja ein Teil 
der letzteren war. 
Südlich vom Kapitelhaus lag der Durchgang (Abb. 5/3) zu den östlich an das Kreuzgang-
geviert (Abb. 5/10) anschließenden Teilen der Klosteranlage, darauf folgte die Stiege (Abb. 5/4) 
zu dem über Kapitelhaus und Mönchssaal gelegenen Dormitorium. An die Stiege zum Dormito-
r ium schloß südlich der Mönchssaal (Abb. 5/5) an. Seine Maße lassen vermuten, daß er ursprüng-
A A 
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lieh aus sechs quadratischen Gewölbejochabschnitten bestand, die auf zwei achteckigen Pfeilern 
rqhten. Im Schutt des Mönchssaales fanden sich Reste von Rundstabrippen, die wohl als Diagonal-
rippen gedient haben, und Reste von Bandgurten mit quadratischem Querschnitt, wohl von Gurt-
bogen s tammend. 
Mit dem Material eines Baues, der f rüher an dieser Stelle gestanden war, hat man wahr-
scheinlich das ebendort Calefactorium (Abb. 5/6) gebaut. 
Wir fanden südlich vom südlichen Kreuzgangarm, mit ihm in 5,5 m Entfernung parallel 
laufend, einen Kellerabschnitt (Abb. 5/12) aus Buckelquadern, dessen östliche Fortsetzung wegen 
der Grundmauer des Calefactoriums bzw. wegen eines Wasserleitungsrohres daneben, zerstört 
wurde. Das Calefactorium wurde später aus Steinen jenes unterkellerten Gewölbes errichtet . Die-
ser Bau kann nicht eindeutig datiert werden, er ist aber sicher erst nach den großen Bauperioden, 
also im 15. oder 16. Jh . , err ichtet worden. 
Die Ecken des Mönchssaales waren durch Strebepfeiler befestigt, welche die Mauern fort-
setzten und daher rechtwinkelig zueinander standen. Zu einer Zeit großer Blüte scheint der Platz 
für die Anzahl der Mönche nicht mehr gereicht zu haben. Die Ostmauer des Mönchssaales wurde 
nach Süden verlängert und der Strebepfeiler in die neue Mauer eingemauert, ebenso wurde die Süd-
mauer nach Osten verlängert und wieder der entsprechende Strebepfeiler in die Mauer einbezogen. 
Ein dri t ter Strebepfeiler befand sich in der Mitte der östlichen Außenmauer. Auch hier wurde eine 
neue westöstlich verlaufende Mauer aufgerichtet (Abb. 34). Die Räume, die von der verlängerten 
Südmauer und der vom Mittelstrebepfeiler weitergeführten Mauer umgrenzt waren, lagen eben-
erdig an der Ecke des Mönchssaales, im Stockwerk an der Ecke des Dormitoriums (Abb. 34/1). 
An die verlängerte Südmauer schloß südlich ein Raum mit einer Reihe von Aborten an, un te r dem 
der Abwasserkanal durchführ te , südlich des Abwasserkanals befand sich noch eine Parallelmauer. 
Die Latrine war ja überdacht und brauchte auch nach Süden eine Mauer. Vermutlich befanden sich 
auf dem ersten Stock auf der Schlafsaalebene die Aborte, die von den nördlich anschließenden 
Räumen unmittelbar be t re tbar waren. An dieser Stelle kam eine sechseckige Rippe zum Vorschein, 
die wohl Teil der Einwölbung war; sie würde in die Zeit des Weiterbaues passen. 
Nördlich des Erweiterungsbaues des Mönchssaales bzw. des Dormitoriums zog sich in 
West-Ostrichtung ein Gang nördlich an diesen anschließend befand sich der zweite Hof, dessen 
Nordseite wieder ein Gang war, (Abb. 34/6), den wir «Langer Gang» nennen wollen. Er f üh r t e vom 
Durchgang zwischen Kapitelhaus und Stiege zum Dormitorium an der nordöstlichen Seite der 
Klosteranlage als Begrenzung des 2. und 3. Hofes und mündete in den 4. Hof, der östlich mit dem 
befestigten Torhaus abschloß. 
Die Westmauer des 3. Hofes ha t te zwei Tore, weiters wurde unmit telbar südlich an die 
Südwestecke des 3. Hofes anschließend eine Treppe gefunden, die vermutlich in einem Tor endete. 
Wir dürfen also annehmen, daß an der Westseite des 3. Hofes das Ende der Mönchsklausur lag. 
An der Ostseite des 4. Hofes lagen die Räume des Pför tners und wohl auch Räumlichkeiten 
für das Personal, der Gäste, denn auf der Nordseite des 4. Hofes befanden sich Wagenschuppen und 
Ställe. Stand man außerhalb an der Südostecke dieses Pför tner - und Personaltraktes, so f ü h r t e ein 
kleines Tor westlich unmit te lbar in die Pfortenstube, ein größeres Tor f üh r t e nach Norden, die 
Wagen konnten zwischen der östlichen Außenwand des Pför tner - und Personaltraktes und der in 
Nordsüdrichtung verlaufenden Außenmauer der Klosteranlage in das Kloster innere fahren, muß-
ten aber beim Tor einen «Burggraben» überfahren. Die Torkonstrukt ion war Burgtoren nachgebil-
det und en t s tand in der ersten Bauzeit . 
Es ist bedauerlich, daß der dr i t te und der fünf te Hof noch nicht freigelegt wurden, ihre 
genaueren Baukonstrukt ionen sind uns also noch unbekannt . Dies gilt freilich auch für den größten 
Teil der mittelalterlichen Klosteranlage überhaupt . Die Erforschung dieser östlichen Klosterteile 
wäre für die Bau- und wohl auch für die Wirtschaftsgeschichte der Klöster interessant und wichtig. 
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Bei den meisten Ausgrabungen beschränkt man sich auf das Zentrum der Klosteranlagen, nämlich 
auf die Gebäude, die den Kreuzgang umgeben, weil nur sie als typisch fü r Klosteranlagen ange-
sehen werden. Zum Gesamtleben eines Klosters gehörten aber auch die übrigen Gebäudeteile und 
Höfe. 
Die Bedeutung der östlichen Teile in Pilis gebt auch daraus hervor, daß dor t die techni-
schen Einrichtungen jenen in den von den Mönchen bewohnten in nichts nachstanden. Dies gilt 
Abb. 35. Ste inrohrwasser le i tung 
Abb. 36. D a m m des küns t l ichen Teiches, d a r u n t e r Res te des älteren Fr iedhofes (10- I I . Jh . ) 
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vor allem für die Wasserversorgung. Die Wasserleitung, die vom Westen her kam (Abb. 5/14), 
teilte sich vor dem Brunnenhaus in mindestens zwei Arme: so viele wurden wiedergefunden (Abb. 
5111). Der eine Arm querte den Kreuzganghof, füh r t e unter dem Durchgang (Abb. 5/3) vom Kreuz-
ganghof in den 2. Hof (Abb. 31/2, 3, 1), führ te durch den 2., den 3. uud den 4. Hof hindurch und 
erreichte endlich das Pförtnerhaus, füh r t e unter diesem hindurch und erreichte dann wohl den 
«Burggraben». 
Die ursprüngliche Wasserleitung bestand aus nebeninandergelegtem ausgehöhltem Rohr 
und Stein (hauptsächlich Andesit) und wurde in einem Steinschacht geführt . Das gesamte Wasser-
leitungssystem wurde gleich mit der gesamten Klosteranlage mitgebaut. Die Schächte f ü r die Was-
serleitung, die Wasserleitungsröhren selbst, die Westmauer der Kirche, die Nordmauer des Laien-
brüderhauses sowie der Ost- und der Westarm des Kreuzganges s tammen aus einer Bauperiode. 
Man arbei tete also schon in der ersten Periode des Zisterzienserbaues nach einem einheitlichen Kon-
zept auch für die Wasserversorgung. Vermutlich waren auch der Mühlgraben und der Kana l für die 
Abwässerableitung miteinander verbunden. 
Wohl findet man ähnliche Wasserleitungssysteme auch in königlichen Palästen und Burgen, 
wie in Buda, Óbuda, Visegrád, die Anlage von Pilis ist aber eine der ältesten und höchstentwickel-
ten von ganz Ungarn und sollte dringend genauer erforscht werden. 
Nach der Zerstörung des Klosters 1526 — es war sicher auch die Wasserleitung zerstört 
worden — wurde als Ersatz zur alten Steinrohrwasserleitung eine aus ineinandergesteckten Ton-
rohren mi t wesentlich engerem Durchmesser gelegt. 
Woher kam das Wasser für das Kloster? Das rechteckige, mit einer Steinmauer umfrie-
dete Areal des Klosters lag am Abhang und am Fuß des Pilisberges. Die Mönche sammelten das 
Wasser einiger höhergelegener Quellen in einem künstlichen Teich, der durch den Bau eines Quer-
dammes entstand, der nach Süd-Nordost verlief ( Abb. 1). Dieser Damm wurde bereits zu Beginn 
der Bautät igkei t der Zisterzienser errichtet, denn es wurden zahlreiche Splitter der Steinmetzarbei-
ten für die Klosteranlage in den Erdschichten des Dammes gefunden, außerdem durchschnit t der 
Damm den östlichen Teil des ehemaligen Ortsfriedhofes (Abb. 36). 
Das Wasser wurde schon in der ersten flau phase in Steinrohren (Abb. 35) über den sanften 
Abhang hinab durch Schächte zu den Orten geleitet, wo es benötigt wurde. Dann floß es durch 
Schächte, Gruben und Kanäle zum Bach. Die künstliche Ableitung des Teiches (der Kanal) verlief 
von der Mühle34 am südöstlichen Teil des Dammes (Abb. 37/a) zur Lat r ine südlich des Erwei-
terungsbaues des Mönchssaales (Abb. 34/1) und dann weiter in östlicher Richtung. Am Beginn 
dieser Ableitung dreht der Wasserstrahl das Mühlrad. (Abb. 37jb). 
Von der Erzählung eines unbekannten Mönchs von Clairvaux wissen wir, wie das Wasser-
und das Abwässersystem in den Zisterzienserklöstern funktionierte, in Pilis wurde dieses System 
nur den topographischen Verhältnissen angeglichen: Von zwei Richtungen aus fließt das Wasser ; 
von der einen Seite her treibt es eine Mühle, die die A rbeit mehrerer Industriezweige erleichtert, und über 
das Kloster hindurchfließend fördert es das Schmutzwasser in den Bach; von der anderen Seite her 
liefert die Quelle gesundes Trinkwasser.3ä 
Die Klostermühle lag im südlichen Drittel des Dammes, am Südende des dor t sichtbaren 
Mühlen- und Werks tä t ten t rak tes (Abb. 4). Das Wasser des künstlichen Teiches kam über einen in 
Stein gehöhlten Behälter mit senkrechter Sperre zu Röhrenreihe aus Stein von 25 cm Durchmesser. 
(Von der Sperre blieb nure inbehauenes Steinstück übrig. — (Abb. 37 a,b ). Von dem Steinrohr heraus 
34
 M. A U B E R T — D E M A I L L É (Mme): L ' a rch i t ec tu re 
cis tercienne en F rance , l ' a r i s 1947. Kanal is ierung, 
W a s s e r l e i t u n g 1 0 8 , 1 J 2 , 1 1 6 , 1 2 6 ; R . B É K E F I , o p . c i t . , 
1 8 9 1 , 2 0 4 . 
35
 Cf. Descript io posi t ionis seu s i tua t ionis Mo-
nas ter i i Clarae-Vall. : J . P . MIGNE: Pa t ro log ia Latina, 
B a n d 1 8 5 , 5 6 9 — 5 7 4 ; I . P I S Z T E R : Szent B e r n á t élete 
és m ű v e i (Leben und W e r k e des hl. Bernhard) , L, 
B u d a p e s t 1899, 117—118. 
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Abb. 37 a . Grundr iß der südwestl ichen Anlagen und Überres te der f rühe ren Siedlung 
// 
Abb. 37 b. G r u n d r i ß der Wasse rmüh le und tier W e r k s t a t t 
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Abb. 38. Abgebrochene Wasser le i tung der Mühle an der Stelle des Mühlrades 
s türz te der Wasserstrahl ungefähr 2,5 bis 3 m auf das Mühlrad herab ( Abb. 38). Dieses ha t te einen 
Radius von 3 Meter und drehte sich in einem 6 m tiefen, 6,4 m langen und 1,5 bis 2 m breiten 
Schacht. Die Seitenwände des Schachtes waren mit großen Sandsteinquadern ausgekleidet, die fas t 
sämtlich mit Steinmetzzeichen versehen waren (Abb. 39). In diese Seitenwände waren Löcher fü r 
das Holzgerät des Mühlrades gebohrt . Nach der Verwüstung des Klosters wurde dieser Schacht 
mit Schut t und verkohlten Holzresten ausgefüllt, vorher wurde der obere Teil der nördlichen 
Seitenverkleidung, die südliche W a n d aber ganz geplündert. 
Die Achse des Mühlrades füh r t e durch ein Loch in der nördlichen Seitenverkleidung hin-
durch in eine Art Mühlenraum, dor t ließ sich die Wasserkraft durch ein System von Zahnrädern 
senkrecht oder waagerecht weiterführen. 
Von diesem Gebäude, das nordwest—südost angelegt war, konnte bisher nur südliche Teil, 
der als Mühlenraum diente, freigelegt und genauer erforscht werden. Dieses Haus war allgemein 
ein Werkstät tenhaus. Der an das Mühlrad anschließende Raum (Abb. 37/b) war unterkellert, was 
wegen der tieferliegenden Achse des Mühlrades notwendig war. Die tiefe Stelle wurde gewählt, 
um die Wirksamkeit des Gefälles zu steigern und die Richtung der Energie durch Zahnradübertra-
gung zu verändern. 
Die Mauern des südlichen Raumes ( Abb. 37/b) bestanden zum Teil aus Andesit-Agglomerat-
Steinblöcken und Sandsteinplatten ; sie wiesen an mehreren Stellen Brandspuren auf, was darauf 
hinweist, daß sie aus Abbruchmaterial früherer Öfen gebaut waren. In diesem Raum fand sich ein 
Ofen zur Verhüttung von Eisenerz, der bis zuletzt benützt wurde. (Abb. 40) E r war aus sekundär 
benutz ten Sandsteinplatten und aus Andesit-Tuffquadern gebaut, die durch Lehm miteinander ver-
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bunden und innen ausgeschmiert waren. Die beiden nebeneinanderliegenden Kammern des Hiitten-
ofens waren durch einen engen Hals verbunden. Beide Kammern sind zugrunde gegangen, es sind je-
doch noch eine dicke Rußschicht und herabgeronnene Bronzetröpfchen sichtbar gewesen. Verschi-
Schlackeschichten verraten einen wiederholten Umbau, auch auf dem Erdboden lagen Schlacke-
edene schichten. An den Raum schloß östlich ein mittelalterlicher Hof an, der mit einer durchsch-
nittlich 1 m hohen Schlackeschichte, vermengt mit Erdreich, bedeckt war. 
Unter der östlichen Grundmauer des Südraumes wurde auf dem ursprünglichen Boden-
niveau ein Herd eines älteren Hauses mit Pfostenlöchern gefunden ( Abb. 41 ). Auch unter dem Herd 
lag Schlacke. Aus all dem sieht man, daß bereits im 11. Jh . an dieser Stelle oder in der Nähe ein 
primitives Verhüttungsverfahren prakt is ier t wurde. Dies wird durch eine Münze von König Andreas 
(1047- 1061) erhär te t , die in der Nähe des ursprünglichen Bodenniveaus zum Vorschein kam. 
Spuren eines primitiven Verhüttungsverfahrens konnten auch in mehreren anderen mittelalterli-
chen Dörfern Ungarns nachgewiesen werden. 
In den Räumen 3, 4 und 5 wurden Reste von Schmiedeöfen gefunden. (Abb. 37/Ь). Der 
Ofen in Raum 3 s t a m m t zweifellos noch aus der Zeit vor der Verwüstung des Klosters durch die 
Türken. Er hat te wahrscheinlich zwei Kuppeln. Die gefundene Form war das Ergebnis mehrerer 
Umbauten . Die Öfen in den Räumen 4 und 5 waren improvisiert und s tammen aus der Zeit nach der 
Verwüstung durch die Türken 1526: es wurden Bausteine des Klosters sekundär verwendet, zwei bis 
drei verschiedene Bodenniveaustufen verraten mehrfache Verwüstung und wiederholten Neubau. 
Abb. 39. Steinerner K a n a l der Wassermühle 
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Abb. 40. Hü t t eno fen des südlichen R a u m e s 
Durch Ferdinand-Münzen ist eine zeitliche Fixierung auf die zwanziger und dreißiger Jahre des 
16. Jhs . möglich. Zweifellos kehrten nach der Verwüstung des Klosters durch die Türken im Jahre 
1526 einige Mönche zurück, setzten die Werkstä t ten wieder instand und arbeiteten weiter, auch 
nachdem Mühle und Wasserleitungssystem zugrunde gegangen waren. 
Die Schlackeschicht in dem an Raum 1 anschließenden Hof s t ammt wohl aus dieser letzten 
Arbeitsperiode. Früher hielten die Mönche den Hof von Schlacke frei, wofür es Beweise gibt. Nut-
wenige Stücke konnten als älter erkannt werden. 
Auf Grund einiger (nicht sehr zahlreicher) Untersuchungen darf man vermuten, daß es in 
Pilis eine Eisen-, eine Blei-, eine Edelmetall- und eine Bronzegießerei gah. Dafür sprechen auch 
Werkzeuge und Instrumente. Es wurden feine Gold- und Silberschmiedewerkzeuge sowie Schmelz-
tiegel gefunden, ebenso Spuren einer Eisenschmiede, ja sogar einer Waffenschmiede. 
Die Ausgrabungen in Pilis sind noch lange nicht abgeschlossen, noch vieles ist zu untersu-
chen, hochinteressante Ergebnisse sind zu erwarten. Die entscheidende Bedeutung von Pilis ist, 
daß es für die Frühgot ik in Ungarn bahnbrechend war. Dies hängt nicht nur mit der Verbindung 
der Zisterzienser mit Frankreich im allgemeinen zusammen, sondern ha t auch geistige Gründe. 
Dies sieht man am Beispiel der Ornamentik. Die verworrene Fabelwelt der Völkerwanderungszeit 
wirkte auch in vielen Dekorationsstücken von romanischen Kirchen weiter. Die Theoretiker der 
Zisterzienser, vor allem der hl. Bernhard, wandten sich gegen Fabeltiere an Säulen und Kapitellen 
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ihrer Bauten. In Verbindung damit brach sich eine neue ästhetische und mehreren intellektuelle 
Betrachtungsweise Bahn,d iemi tdenFabel t ie render Romanik nichts mehr anfangen konnte. Davon 
wurde die ungarische Kunst , die vom Anfang oder von der Mitte des 12. Jhs. bis zum Mongolen-
sturm ihre Hochblüte erlebte, s tark beeinflußt. Dem Kloster von Pilis sowie mehreren Kathedralen 
und dem königlichen Palas t von Esztergom fielen eine entscheidende Rolle zu bei der Ents tehung 
jener frühgotischen Bauten, die man bis vor nicht allzu langer Zeit als spätromanisch oder als 
Schöpfungen des Übergangsstiles bezeichnet hat, die aber in Wirklichkeit bereits eindeutig früh-
gotisch sind. 
Abb. 41. Überres te eines Hausofens u n t e r der Mauer des ers ten R a u m e s 
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Abb . 42. Die Westsei te des westliehen Kreuzganges mi t Pfei lerbasen 
Der Bau des Zisterzienserklosters fälltin die wichtigste Zeitspanne dieser Entwicklung. 
Die Gründung von Pilis als Zisterzienserkloster erfolgte 1184.36 Aus Dokumenten können wir di-
rekt die Konsekration der Kirche nicht genau bestimmen, auch aus den Formeneiementen der 
Architektur können wir den Zeitraum nicht genügend einschränken. 
3 6
 R . B É K E F I , o p . c i t . , 1 8 9 1 , 1 2 5 , 4 6 9 . — M a n h a t 
i rr tümlicherweise das Dor f Kovács i mi t dem Klos te r 
von Pilis identif iziert . M a n glaubte auch einigen 
Metern von Mauerüber res ten im Dorf Kovács i den 
Grundr iß der Abte i Pilis rekonst ru ieren zu können . 
Diesen I r r t u m übe rnahm a u c h A. DIMIER: Recuei l de 
plans d'églises cisterciennes, Supplément , Par is -
Abbaye d'Aiguebelle 1967, I I . P lanches Nr . 237, I . 
Introduct ion, 116f. Man verwechselte ein Dorf des 
Klosters m i t dem Klos te r selbst . I t e m prope e a n d e m 
ecclesiam villa Kuach i . E s ist noch heute nach dem 
rechten N a m e n b e n a n n t : Kovács i . — I.. K R O M P E C H E R : 
A pilisi ciszterci apá t s ág ós a Szent -Keresz tnek szen-
tel t pilisi pálos kolostor építészeti m a r a d v á n y a i (Über-
res te der Zisterzienserabtei von Pil isszentkereszt) . 
A Magyar Mérnök- és Épí tész-Egyle t Köz lönye (Mit-
te i lungen des Ungar ischen Ingenieur- u n d Architek-
tenvereins) 1 9 2 8 , 3 2 9 — 3 3 3 ; L . K R O M P E C H E R : A közép-
kor i m a g y a r kőfaragó iskola n y o m á b a n (Auf den Spu-
ren einer mit te la l ter l ichen ungarischen Steinmetz-
schule). Magyar Művészet (Ungarische K u n s t ) 12 
( 1 9 3 6 ) 7 7 — 8 1 ; L). D E R C S É N Y I : A d a t o k a m ű v é s z e t -
t ö r t éne thez (Angaben zur Kuns tgeschichte) . Magyar 
Művésze t (Ungarische K u n s t ) 1 2 ( 1 9 3 6 ) 1 8 5 — 1 8 6 . 
Acta Archaeologica AeademiaeScientiarum Hungaricae 37, l'JS5 
152 L. GEIIEVICH 
Die Zusammenhänge der ungarischen Baukuns t des ausgehenden 12. und beginnenden 
13. Jhs . mit den französischen Entwicklungen, sowohl hinsichtlich der Ornamentik als auch bezüg-
lich der funktionellen Rolle der einzelnen Bauglieder, hat bereits Tibor Gerevich nachgewiesen. 
Pilis steht durchaus in dieser Strömung. Die französische Komponente wird durch das französi-
sche Mutterkloster noch verständlicher. 
Noch eindeutiger wird der Zusammenhang, wenn man die übrigen ungarischen Zisterzien-
serklöster dieser Zeit mit Pilis vergleicht, dabei aber unter nachträglichen Modifizierungen den 
ursprünglichen benediktinischen P lan erkennt. In Pilis blieb ein Zusammenhang mit dem ältesten 
Benediktinerkloster erkennbar, auch nachdem der Umbau von Pannonhalma 1224 vollendet war. 
Die zu jener Zeit gebauten ungarischen Zisterzienserkirchen sind mit Pilis eng verwandt . 
Das lateinische Kreuz (Querschiff!) beherrscht das Kircheninnere, wegen der gerade schließenden 
Kapellenreihe auch das Kirchenäußere, Haupt - und Querschiff weisen dieselben Maße auf, oder 
sie bestehen aus ähnlichen Gewölbejochen. 
Am nächsten steht Pilis der Zisterzienserkirche von Zirc. Zumindest das Querschiff wurde 
wohl bereits in den ersten Jahren des 13. Jhs. fertiggestellt. Trotzdem ist der Grundriß von Pilis 
«älter»: Die Gewölbejoche des Mittelschiffes von Pilis sind quadratisch, die Seitenschiffe weisen 
zwei quadratische Joche auf. deren beide Seitenlängen zusammen der Seitenlänge eines Haupt-
schiffjoches entspricht . Wir haben es also noch mit dem gebundenen System zu tun. Der Grundriß 
der Klosterkirche von Zirc, das 1182, also zwei J a h r e vor der Besiedlung von Pilis durch die Zister-
zienser, gegründet wurde, ist bereits wesentlich «moderner». Die Joche des Hauptschiffes sind recht-
eckig (zwei Joche ergeben ein Quadrat) , die Schmalseite dieses Joches entspricht der Seite eines 
quadratischen Seitenschiffjoches. Diese Grundrißform war damals in Frankreich schon weit ver-
brei tet . 
Verwandtschaft ist auch mi t der Zisterzienserkirche von Kerc in Siebenbürgen (gegründet 
1202, heute Rumänien), feststellbar. Die Mittel- und Querschi ff joche sind quadratisch, aber sechs-
teilig, den Quadrat jochseiten des Hauptschiffes entsprechen die zwei Seiten der zwei dazugehörigen 
quadratischen Seitenschiffjoche. Bezeichnend französisch sind in Kerc die oberste Reihe von 
Rundfenstern (Sechspaßfenster) in der Höhe des östlichen Abschlusses und des Schiffes unter dem 
Gesimswerk, die Kapitelle und die Maßwerke des polygonalen Abschlusses und die Knospen-
kapitelle zeigen jedoch spätere Formen. 
Diese wenigen Beispiele sind ein Beweis dafür , daß zumindest ein Teil der zisterziensischen 
Kirchengrundrisse auf einen Plan zurückführbar ist.37 Diese Analysen können im Rahmen dieser 
Arbei t nicht fortgesetzt werden, immerhin konnte hier ein Überblick über ein hervorragendes Kapi-
tel der ungarischen Baukunst gegeben werden. 
Wieweit die Zisterziensermönche und ihre Laienbrüder seihst an den Bauarbei ten beteiligt 
waren, ist nicht mehr feststellbar, Urkundenanalysen lassen aber die Vermutung zu, daß damals 
von den Klöstern abhängige Bauwerkstät ten existierten. So wurde z. B. die St. Stephanskirche von 
Vernice (abhängig als Pfarrkirche vom Zisterzienserkloster Toplice) mit Erlaubnis des Klosters 
von eigenen Krä f t en gebaut. 
Die En ts tehung und die Blüte des Zisterzienserordens und seiner Baukunst fallen mit der 
endgültigen Ausgestaltung des mittelalterlichen Europa zusammen, die zugleich eine neue, schick-
salentscheidende Epoche und selbständige Kultur, auch der Baukunst , mit sich brachte. Die Erfor-
schung der Geschichte dieses Ordens und seiner Bauschöpfungen wird zutage bringen, welche histo-
rische Bedeutung er für Mittel- u n d Osteuropa hat te . 
37
 Cette uni té d u p l a n est peu t -ê t r e ce qu'i l y A de nés : M. A U B E R T , op. cit., t. I . , - 1 9 4 7 , 1 3 0 ; Revue de 
p lu s f r a p p a n t d a n s l 'histoire des a b b a y e s cistercien- l ' a r t , Dez. 1037, 231 — 232. 
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POLLENSTATISTISCHE ANALYSE DER TEICH ABLAGERUNGEN 
DES MITTELALTERLICHEN KLOSTERS BEI PILISSZENTKERESZT 
V E R G L E I C H MIT D E M G R U N D P R O F I L D E S BALATON 
Auf die Aufforderung von László Gerevich, des Direktors des Archäologischen Inst i tutes 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (UAW), des Leiters der Ausgrabungen von Pilis-
szentkereszt haben wir die im Titel angegebene Untersuchung durchgeführt . Durch das Botanische 
Forschungsinstitut der U A W zu Vácrátót wurden die finanzielle Deckung, die Hilfskräfte zur 
Forschung und das Laborator ium gesichert. 
Methode. Im Profi l des archäologischen Suchgrabsns haben wir die Lage der vermutlich 
ungestörten Ablagerungen des Teiches festgestellt. Un te r der gemischten, aufgeschwemmten 
Deckschicht wurden in einem 60 cm langen Profil Proben entnommen. Da aus der Situation vor-
auszusehen war, daß nur wenige erhalten gebliebene, fossilisierte Pollen zu erwarten sind, haben 
wir dichte, 2 zentimeterweise vorgenommene, kontinuierliche und geschlossene Probeentnahmen 
durchgeführt . Um die rezente Pollen Verunreinigung auszuschließen, wurde zum Zeitpunkt der 
Probeentnahmen der Herbst ausgewählt (der 30. Oktober nach der Aussteckung vom 18. August 
1981). Im Pollenlaboratorium des Botanischen Forschungsinstitutes haben wir auf Grund des 
spezifischen Gewichtes in konzentrierter ZnCl,-Lösung vorgenommene Absonderung nach Zólyomi 
angewendet, sodann den chemischen Aufschluß mitteis Acetolysis-Verfahren nach E r d t m a n noch 
1982 durchgeführt . 1 
Zu den pollenstatistischen Untersuchungen ist es noch 1983 gekommen. Wie es voraus-
zusehen war, ha t die geschlossene Probeentnahme sowie die gänzliche Pollenbestimmung und 
Zählung un te r mikroskopischer Deckplat te (18x18 mm), ferner die Probenzusammenziehung keine 
solche Pollenzahl ergeben, aus der man beruhigende Proport ionen bzw. Prozentsätze errechnet 
hä t te können. Die geschlossene 2 cm Probeentnahme h a t das Zusammenziehen von 5—6 Proben 
ermöglicht. Wir glauben, daß wir richtig vorgegangen sind, wenn wir auch noch nach dem Zusam-
menziehen in Tab. 1. bloß die absoluten Poilenzahien angeben. Am Ende der Tabelle haben wir 
neben den absoluten Zahlen des ganzen 60 cm langen Profi ls auch schon die prozentualen Wer te 
angeführt . Aus diesen können gewisse Trends schon mit beruhigender Sicherheit festgestellt werden. 
Ergebnisse. Das Wesentliche betrachtet , sind die gewonnenen 5 Pollenspektren typische 
Repräsentanten der selektiven Fossilisation. Infolge der größeren Widerstandsfähigkeit der Pol-
lenzeilwände bei den Nadelhölzern ist die Proportion des Pollens des durch Ferntranspor t einge-
schleppten Pinns auf Kosten des sich leichter zersetzenden Pollens der Laubhölzer plötzlich an-
gewachsen. Dies erscheint besonders in den der Austrocknung zeitweise besser ausgesetzten obe-
ren Schichten. 
Die andere, sich auf das Wesentliche beziehende Feststellung ist, daß die gewonnenen 
Pollenspektren typische Kulturspektren sind. Folgendes kann hervorgehoben werden: der hohe 
Prozentsatz der krautigen Pflanzen (non arbor pollen = NAP) im Vergleich zu den holzigen (arbor 
1
 В. ZÓLYOMI: Die Entwick lungsgesch ich te der Vegeta t ion Ungarns seit dein letzten Interglazial . —-
Acta Biologica Acad. Scient. H u n g . 4 (1953) 367—430. 
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Pinns 52 36 28 36 13 165 50 14 15 
Picea 2 1 - - 1 1 5 1,5 4 2,5 
Abies 2 2 4 1 3 2 
Fagus 2 — 4 1 7 2 14 3,5 
Carpinus ti 5 2 13 3,6 4 6,5 
Quercus 6 5 13 13 23 60 18 32 30 
Tilia 2 3 1 6 1,8 0,3 3 
Ulmus 1 — 11 0,3 2 0,5 
Alnus 2 1 1 1 5 1,5 8 2,5 
Betula 2 2 0,6 10 I 
Corylus 6 3 — 9 2,7 6 4,5 
Juglans 2 5 19 29 55 17 2 27 
zusammen 68 44 64 85 71 332 100% 99% 
Cereale 1 1 1 3 1 7 
Gramineae 16 10 3 5 1 35 11 21 
Cyperaceae — — 1 3 3 7 2 6 
Artemisia 11 2 10 15 17 55 17 5 
Chenopodiaceae 19 3 4 7 5 38 11 2,5 
C'ariophyllaceae 2 1 — 1 4 1 1 
Compositae 
— 
«m 1 — 1 0,3 0,5 
Varia 25 14 19 47 15 120 36 3 
MAI' zusammen 74 30 37 79 43 263 79%+ - 4 8 % 
Typha-Sparganium 3 4 — — — 7 
Pteridophyta Sporen 19 4 1 1 1 26 
+ NAP % auf AP bezogen 
Proben Nr. 11, 23 27 beinahe pollensteril 
pollen = AP), die hohe Pollenzahl der Unkräuter (Chenopodiaceae, Artemisia, hier gewiß vor allem 
A. vulgaris), der Nuß (Juglans) und der Gräser (Gramineae). 
Aus all diesem können wir auf die Umgestal tung der Rodeländer teils zu Mähwiesen, teils 
zu Gartenkulturen schließen. Das seltene Vorkommen, das Fehlen der Getreidepollen (Cereale) 
kann die geringere Proportion der Ackerböden bedeuten. Aus dem fast völligen Fehlen des Pollens 
der Birke (Betula) können wir darauf schließen, daß sich die Wälder nicht degradiert haben, d. h. 
die Viehhaltung ist von geringerem Maße, es kommt seltener zur Waldweide u n d zum Schmoden. 
Aus den zahlreichen «Varia» sind mit weiterer Bestimmung noch neuere Angaben zu erwarten. 
Die archäobotanische Bearbeitung der eventuellen Makrofossilien ist aber noch aussichtsreicher. 
Der Fall mit der Nuß erfordert eine spezielle Erörterung. Ihre Pollenproportion in Pilis-
szentkereszt ist sehr hoch, jedoch nicht einzelstehend. Ihre Autochthoni tä t ist selbst jetzt noch 
sehr bestritten.2 Meines Erachtens beweisen die weiter unten bekanntgegebenen Untersuchungen 
des Balaton endgültig, daß die Nuß bei uns nicht autochthon ist. Ihr Pollen erscheint sporadisch 
zuerst seit der Bronzezeit. Es ist möglich, daß diese vorderasiatisch-balkanische Pflanzenart von 
einer sich an der Donau angesiedelten, kleinasiatisch-balkanischen Volksgruppe mitgebracht wurde. 
Kontinuierlich kann sie erst von der Römerzeit an verfolgt werden, hingegen n immt im Mittel-
- R . Soó: Synopsis Systematico-Geobotanica Florae 
Vegetat ionisqne Hungár i áé 4 (1970) 540, ausführ l icher 
Z. SZILÁDY: Der urzeit l iche N u ß b a u m bei uns u n d 
auf der Balkanhalbinsel . Bot. Köz iem. (1933) 130— 
137, der die N u ß noch — heu t e schon allgemein f ü r 
i r r tümlich angesehen — als ein Rel ik t aus dem ausge-
henden Ter t iä r be t r ach te t . 
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alter ihre Pollenzahl signifikant zu. Da es sich um einen Blütenkätzchen tragenden, windblütigen 
Baum handelt, produziert er in großer Menge Pollen, ist in Kulturspektren überrepräsentiert . 
Sein Pollen weist in Pilisszentkereszt auf eine entwickelte Obstbaumkultur hin.3 
D A S H O L O Z Ä N E G R U N D P O L L E N D I A G R A M M D E S BALATON 
Es ergibt sich spontan die Frage, wie kann das zusammengezogene Pollenspektrum von 
Pilisszentkereszt im holozänen Grundpollendiagramm des Balaton untergebracht bzw. synchroni-
siert werden. In den Seeablagerungen, im Schlamm des Balaton ha t sich nämlich der von den An-
fängen der landwirtschaftlichen Kul tur in Transdanubien (Dunántúl) bis auf heute sich nieder-
schlagende Pollenregen (als Teil des Aerosol) ausgezeichnet bewahrt . Bisher konnte aus den ange-
legten 20 Bohrungen des Teichbodens das Material von insgesamt 3 Bohrprofilen publiziert 
werden.4 
Hingegen waren die letzten Ergebnisse zur Synchronisierung der charakteristischen Pollen-
schichten mit der holozänen archäologischen absoluten Chronologie äußerst geeignet. Die Archäolo-
gische Topographie von Ungarn5 hat in bedeutendem Maße diese Arbeit gefördert. Zwischen der 
Zahl der Siedlungen und der Getreidepollenzahl bzw. der NAP-Zahl gelang es einen engen Zusam-
menhang nachzuweisen (R = 0,808 + + + bzw. R = 0,785 + +).6 
Wir sind der Meinung, daß es fü r die weitere multidisziplinäre Zusammenarbeit nützlich 
sein kann, wenn wir die Möglichkeit ergreifen und einen weiteren neuen methodischen Teil der 
Tabelle 2 
Balaton Bohrung В 29 















i 6 0 18 5759 87 2501 444 321 171 
7 12a 18—34 1650 5543 66 1986 325 253 101 
12b 16 34 - 4 8 4585 75 1303 139 117 173 
17 21 4 8 - 6 3 1100 4700 79 2265 352 118 245 
2 2 - 2 7 63 — 78 800 4680 21 1981 335 135 220 
2 8 - 3 2 7 8 - 9 3 5258 7 1140 51 62 146 
33 37 93—104 0 4894 5 1152 52 62 164 
38—43 104—116 5675 2 1096 41 48 132 
44—49 116—140 800 5617 1 832 18 32 106 
50—55 140—152 6055 2 1343 50 84 254 
56—61 152—164 5981 2 933 36 48 110 
62—66 164—174 1900 4879 — 563 5 22 112 
67 -71 174—184 4764 — 474 8 9 106 
7 2 - 7 6 184—194 5205 — 771 6 8 228 
77—81 194—204 5239 — 549 7 8 94 
82—86 204—214 3000 5465 — 793 2 17 168 
87—93 214 - 228 8113 — 1640 22 62 449 
94—100 228—242 7541 — 1005 4 26 242 
101 -110 242—262 4500 11 436 
— 
1268 2 16 379 
1 110 1 - 262 6500 1 11 389 347 23 595 1899 1449 3600 
3
 Hinsicht l ich der landwir tschaf t l ichen Tät igkei t 
der Abte i s. L. GEREVTCH: A pilisi ciszterci apá t ság 
(Die Zisterzienserabtei von Pilis), Szentendre 1984. 
S. 20, Anni . 10 an der S. 23 und Abb. 92. 
4
 В . Z Ó L Y O M I , l i t . c i t . , B o h r u n g V , В . Z Ó L Y O M I 
apud О. SEBESTYÉN: S tudies on Ped ias t rum and Clado-
cera r ema ins in the sed imen t s of Lake Ba la ton , with 
reference to lake h is tory . — Mit t . I n t e r n a t . Verein. 
Lin mol. 17 (1969) 292—300. Bohrung 28. В. Z Ó L Y O M I : 
Landwi r t scha f t l i che K u l t u r und W a n d l u n g der Vege-
t a t i o n im Holozän am Balaton. — Phytocoenologia 7 
(1980) 121—120. Mit Beilage. 
5
 Magyarország régészeti t opog rá f i á j a (Archäologi-
sche Topographie Ungarns) Bd. 1. (1966); Bd. 2. (1969). 
B
 B. ZÓLY-OMI (1980): lit. cit. S. 124. 
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Untersuchung des Balaton in einer archäologischen Zeitschrift publizieren. Für die zukünftigen 
archäologischen Forschungen sind die von der selektiven Fossilisation nicht verzerrten Pollen-
kulturspektren besonders von Belang. Die Auswertung und Interpretat ion der Daten erwünscht 
jedoch eine weitreichende Fachkontrolle, eine kritische Analyse. Der Verlauf der fü r die Pollen-
stat is t ik in neuer Weise angewandten Signifikanzuntersuchung und ein herausgegriffenes Teilergeb-
nis läßt sich folgenderweise schildern. 
Signifikanzberechnungen. Von den jüngsten Schichten abgesehen (in anderen Fällen auch 
dort) kam der Pollen der Getreidearten (Cereale) und der Unkräuter (bzw. eingeengt der Chenopo-
diaceae) je Probe bzw. mikroskopisches Präpara t auch selbst im Falle einer Zählung bis 1000 nur 
mit niedriger Stückzahl vor. Um für die statistischen Kontrollberechnungen die Stückzahl von 
diesen zu steigern, haben wir die Zählungen von 4 - 6 unmit telbar nacheinander folgenden Proben 
vereinigt, d. h. Gruppen gebildet (vgl. Tab. 2.). Dies konnten wir schon umsomehr tun, da wir 
einer dichten (2 — 3 cm langen), kontinuierlichen, d. h. geschlossenen Probeentnahme gegenüber-
stehen. Hier entspricht je eine Gruppe einer 10 15 cm langen Schlammprobe, was ein usuelles 
Maß ist. 
Zum Vergleich der Häufigkeitswerte, d. h. der Stückzahlen der Pollen von den Cereale, 
ferner Chenopodiaceae bzw. der Signifikanzuntersuchung haben wir nicht die chi-Quadratprobe, 
sondern die folgende Methode angewendet7: 
N t sämtliche Elementenzahlen der einen zusammengezogenen Probe (AP V NAP) 
N2 sämtliche Elementenzahlen der anderen zusammengezogenen Probe (AP NAP) 
z, die in der ersten Probe vorkommende Pollenart. z. B. St. der Cereale 
z2 das in der zweiten Probe vorkommende Stückzahl der Cereale 
Г h - f _ 
1 XT ' 2 N t N 2 
p : q = 1 — p 
N t + N2 
(D) = (fi - ü ) 
SD = pq 
D/su - u 
N, + N o 
N t + N2 
Die erhaltenen u-Werte (s. Tab. 3.) haben wir mit der Tabelle u t verglichen (s. unter 
derselben Tabelle). Insofern p < u t , so ist die Abweichung Folge eines reinen Zufalles. Im Falle 
einer Gleichheit müssen wir seiher entscheiden, während falls p > u t , so ist die Abweichung nicht 
zufällig und den in der Tabelle u t vorkommenden Werten bzw. den Wahrscheinlichkeitsniveaus 
entsprechend kann die Signifikanz festgestellt werden.8 
Die Richtigkeit unserer aus den pollenstatistischen Untersuchungsergebnissen gezogenen 
Schlußfolgerungen haben wir in vielen Fällen durch Signifikanzberechnungen kontrolliert. Von 
den Daten der Tab. 3. — als Beispiel herausgegriffen — gehen wir auf das folgende ein. Wir ver-
weisen auf das — also fü r das Holozän als Grunddiagramm — ausgewählte Pollendiagramm В 29.9  
Hier weicht die Stückzahl des Cereale-Pollens der Probengruppe Nr. 87 — 93 hei P - 1 % signifikant 
' I . PRÉCSÉNYI brief l iche Mit tei lung 1970. 
8
 E . WEBER: Grund r iß der biologischen Stat is t ik, 
Fischer , J e n a 1957. 
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Tabelle 3 
Balaton Bohrung В 20 
Signifikanz der Pollenzahldifferenzen in aufeinander 
folgenden zusammengefaßten Proben 
Serie der auf Signifikanz Cereale Chenopodiaceae 
geprüften Proben (anf Gesamtpollenzahl, (nach Serie \ r.) AP + NAP bezogenJ 
101 HO und 94— 100 1,348 2,871** 
94 100 und 87— 93 3,236** 3,255** 
87 - 93 und 82— 86 3,217** 3,339*** 
82 -86 und 77— 81 1,780+ 1,614 
77 - 8 1 und 72— 76 0,344 0,059 
72 -76 und 67— 71 0,803 0,520 
67 -71 und 6 2 - 66 0,910 2,231* 
62 - 66 und 56 - 61 4,125*** 2,602** 
56 61 und 50- 55 1,201 2,602** 
50-- 5 5 und 44— 49 3,336*** 4,122*** 
44- 49 und 3 8 - 43 2,810** 1,570 
38-- 4 3 und 33 — 37 1,700+ 1,941 + 
33 - 3 7 und 2 8 - 32 0,389 0,314 
28-- 3 2 und 22— 27 14,297*** 4,962*** 
22 - 2 7 und 17— 21 0,064 1,437 
17 - 2 1 und 12b -16 7,941*** 1,236 
12b- 16 und 7 12a 6,147*** 4,817*** 
7-- 1 2 a und 1 6 3,034** 1,756+ 
Teiltabelle der u t Werte (E. W E B E R 1957, Tab. 3.) 
p o / 1
 /0 10 5 1 0,1 
+ * * * * * * 
" t 1,64 1.96 2,58 3,29 
von der Stückzahl des Gerade-Pollens sowohl der älteren (Nr. 94— 100), als auch der jüngeren 
(Nr. 82 — 86) Probengruppe ab. Im Pollendiagramm fällt diese Schicht mit dem absteigenden Ast 
des spätatlantischen Vormaximums der Pollenkurve der Buche (Fagus) zusammen. Dies haben 
wir in der Umgebung des Balaton mit der L e n g y e l - K u l t u r synchronisiert. Die dichter 
erscheinenden Getreidepollen waren infolge ihrer geringen Stückzahl noch nicht genügend, die 
erste bedeutende Verbreitung der Getreidekultur zu beweisen, jedoch die Signifikanzuntersuchungs-
kontrolle hat den Hauptbeweis geliefert. In noch weiteren 8 Bohrprofilen, also mehrfach wieder-
holt, erhielten wir dasselbe Ergebnis ! 
Vergleich. Schließlich betrachten wir die Lage der zusammengezogenen Pollenspektren von 
Pilisszentkereszt im holozänen Grunddiagramm des Balaton. Die historischen und archäologischen 
Forschungen haben die Zeit der Ents tehung und Funkt ion des Klosters sowie des kleinen Stausees 
(1184—1526) geklärt.10 I m Falle des Balaton erfolgte auf Grund der charakteristischen Pollenni-
veaus die Synchronisierung der spätglazial-holozänen Schichten mit der österreichisch-süddeut-
schen — zum Teil auf C14-Untersuchungen basierenden — absoluten Chronologie. Auf Grund all 
dieser kann das Pollenspektrum von Pilisszentkereszt zwischen 1100 (Abschluß des Anlaufes der 
Pollenzahl von Cereale, die Ausbreitung der Nuß) und 1650 (Erscheinen des Pollens von Zea, die 
signifikante Zunahme der Pollenzahl der Chenopodiaceae) gereiht werden. Genauer gesagt, können 
die 30 zusammengezogenen Proben von Pilisszentkereszt den zwischen den laufenden Nummern 
17 — 21 (48 — 63 cm) des holozänen Grunddiagramms des Balaton zusammengezogenen Proben 
entsprechen. Von den letzteren haben wir auch die prozentualen Pollenwerte in der vorletzten 
Kolumne der Tabelle 1. angeführt . 
Die beträchtliche Abweichung der Werte kann keinen Widerspruch bedeuten. Und zwar 
infolge von zwei Umständen . Zuerst — die Spektren von Pilisszentkereszt sind lokal (sie wider-
1 0
 L . G E R E V I C H , l i t . c i t . 
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spiegeln die engen lokalen Verhältnisse), demgegenüber sind die Spektren des Balaton regional 
(sie beziehen sich auf die ganze Balatongegend, infolge des vorherrschenden Nord-West-Windgan-
ges hauptsächlich auf ihren nördlich gelegenen Teil). Zweitens — unter dem 595 km2 großen 
Wasserspiegel des Balaton war im Schlamm durch einen unter anaerohen Verhältnissen vor sich 
gehenden Fossilisationsprozeß die Erhal tung und die große Dichte der Pollen in ausgezeichnetem 
Zustand gesichert (in den betreffenden Proben je mikroskopisches Präpara t 3000—10 000 St.). 
Dementgegen konnten sich in dem allzu kleinen künstlichen Teich von Pilisszentkereszt nur eher 
Oxydationsprozesse, zur selektiven Fossilisation führende Umstände ausbilden (je P räpa ra t durch-
schnittlich nur 25 Pollen). 
Im Falle des Balaton ist die Pollenproportion des durch Ferntransport hierhergelangten 
Pinns 14%, während in Pilisszentkereszt dies 50% beträgt . Infolgedessen geht — wie wir bereits 
darauf hingewiesen haben — die Proport ion der Laubhölzer zurück (vgl. mit den vorletzten zwei 
Kolumnen der Tab. 1.). Wenn wir den Pinns auf den dem Pinns des Balaton entsprechenden 
Prozentsatz herabdrücken (aus 165 nehmen wir 135 weg, dementsprechend nimmt auch die Summe 
des AP auf 201 ab), so gestaltet sich die Proport ion der Laubhölzer der wirklichen Situation besser 
entsprechend. Die korrigierten Wer te sind in der letzten Kolumne der Tab. 1. zu finden. Unab-
hängig von der Korrektion veränder t sich die Propor t ion zwischen der Buche (Fagus), der Weiß-
buche (Carpinus) u n d der Eiche (Quercus) nicht. Den Abweichungen der beiden umliegenden 
Walddecke im großen und ganzen entsprechend, gestaltet sich der gegenseitige Prozentsatz der 
Buche, der Weißbuche und der Eiche: Balaton 28 — 8 — 64, Pilisszentkereszt 9 — 16 — 75. 
Die höhere Proport ion des Pollens der Unkräu te r in Pilisszentkereszt entspricht im Ver-
gleich zu den Ergebnissen im Balaton dem lokalen Kulturspektrumcharakter . Hingegen t r i f f t es 
zu, daß der Zahlenwert von Artemisia höher ist als der der Chenopodiaceae. Im Falle des Pollens 
von Artemisia und der Chenopodiaceae soll erwähnt werden, daß sie nicht nur Anzeiger der land-
wirtschaftlichen Kul tur sind, sondern insbesondere in glazial-spätglazialen Phasen auch die Aus-
breitung der Vegetation der Steppen beweisen können (hinter dem Gattungsnamen stehen in zwei 
Fällen natürlich andere Arten). Auf Grund der großen Ähnlichkeit wurden bei den älteren Pollen-
untersuchungen zum Teil Artemisia mit Salix verwechselt. So bis 1953 auch bei den Untersuchun-
gen des Balaton, die Korrektion haben wir seitdem verrichtet. Es sei noch bemerkt , daß man so-
wohl in der einheimischen, als auch in der internationalen Fachli teratur an solche Mitteilungen 
stößt , in welchen weder die selektive Fossilisation, noch die statistischen Regeln in nötigem Maße 
in Betracht genommen wurden. Die Schlußfolgerungen bedürfen demnach zum Teil einer Revision. 
* 
Für die Sicherung der Untersuchungsbedingungen sind wir dem Ökologischen und Bota-
nischen Forschungsinstitut der UAW Dank schuldig. Der physikochemische Aufschluß und die 
Signifikanzberechnungen wurden durch P. Palotás, Mittelschullehrer mit den Fächen: Mathematik-
Physik durchgeführt , die Pollenzählungen hat die Assistentin F rau Thea Horcher verrichtet. 
Auch ihnen spreche ich für die gründliche und zuverlässige Arbeit meinen innigen Dank aus. 
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TR A IAN STATTHALTER IN OBERMOESIEN? 
Nach der Veröffentlichung des am 12. Iul. 96 ausgestellten Militärdiploms von Viminacium1 
h a t t e es den Anschein, als wäre die Diskussion über die Stat thal terschaft Traians in Obermoesien 
endgültig abgeschlossen. In diesem Militärdiplom von Viminacium ist nämlich jener Cn. Aemilius 
Cicatricula Pompeius Longinus als der kaiserliche Legat Obermoesiens im J . 96 wieder bezeugt, 
der auf dem gleichen Posten am 16. Sept. 94 schon seit langem bekannt war.2 Aufgrund dieser 
gesicherten Daten legte die neueste Bearbeitung der Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen 
Sta t thal ter vom 69/70 bis 138/139 den Auftrag des Pompeius Longinus als Legaten für Obermoe-
sien auf die Amtsjahre 93/4 — 95/6 mit der ansprechenden Bemerkung fest, daß derselbe Pompeius 
Longinus noch im J . 96, bald nach dem Tod Domitians nach Pannonién kam,3 wo er bekanntlich 
durch das Militärdiplom von Felsőnána (CIL XVI 42) als S ta t tha l te r Pannoniens am 20. Febr . 98 
belegt ist. Aber sein unmittelbarer Vorgänger in Moesia superior ist bisher nicht bekannt. F ü r die 
Amtsjahre 88/89 und 89/90 registriert man den Sieger von Tapae, Tettius Iulianus.4 Die nächstfol-
genden Amtsjahre, 90/91 — 92/93 sind zurzeit aber noch frei. Wohl durch diese Lücke in der Reihe 
der obermoesischen Legaten wurde unlängst ein neuer Versuch veranlaßt, den M. Ulpius Traianus 
in diese Zeitspanne als Stat thal ter Obermoesiens unterzubringen.5 Als Beleg dafür hat man eine 
von N. Vulic publizierte Grabinschrift von Radisani,6 nördlich von Scupi (Skoplje) ins Feld ge-
führ t . Der in dieser Grabinschrift gedachte Veteran der leg in VII Claudia war während seiner 
Dienstzeit BMVELEGCONSVLA, d. h. b(eneficiarius) eines konsularen Legaten, dessen Name 
mit den Buchstaben MVE abgekürzt wurde. Den letzten von diesen drei Buchstaben hat nun der 
neue Versuch ohne hinreichenden Grund auf <T> verändert und die Verkürzung mit drei Buch-
staben auf den Namen des M(arcus) U(ipius) <T)(raianus) aufgelöst. Der spätere Kaiser h ä t t e 
demnach gleich nach seinem im J . 91 bekleideten ordentlichen Konsulat den Legaten-Posten in 
Obermoesien übernommen. 
Buchstabenfehler sind zwar in der nur einmal abgeschriebenen und derzeit verschollenen 
Inschrif t von Radisani reichlich vorhanden. So steht z. B. in den Zeilen 5., bzw. 6. zweimal E 
s t a t t des zweifellos richtigen F,7-aber niemals s t a t t T, obgleich in den Zeilen 5 — 6. dafür auch drei-
mal eine Gelegenheit sich geboten hätte. Darum sind wir nicht in der Lage, die vorgeschlagene 
Verbesserung des Buchstabens E in der Z. 4 auf T zu befürworten oder zu akzeptieren. Im Gegen-
1
 S. DUSANIC—M. R . VASIC: A n U p p e r Moesian 
Dip lom of A. D. 96. Chiron 7 (1977) 291 ff. = R M D 6. 
2
 Ci Г, X V I 39, m i t ber icht igter Da t i e rung auf 
S . 2 1 5 . 
3
 W. ECK: Jah res - und Provinzia l fas ten . . ., Chiron 
12 (1982) 321 f. 
4
 W . E C K : а. а . O . , 3 1 5 f. 
5
 S. DUSANIC: Moesia and Pannón ia in Domi t ian ' s 
las t war on the Danube , 2 a 33 (1983) 13 ff. , bes. 17 f., 
A. 24. 
6
 N. VULIC: Ant iöki spomenici nase zemlje , Spome-
nik 71 (1931) 650 = IMS V I (1982) 46. 
7
 Mit R ü c k s i c h t darauf d a c h t e die letzte He raus -
geberin der I n sch r i f t , B . D R A G O J E V I C - J O S I F O V S K A a n 
die folgende Auf lösung und E r g ä n z u n g : b(eneficiarius) 
mu(пг)ф(ex). Diese zwei Bezeichnungen nebeneinan-
der, auf die gleiche Person bezogen, schließen s ich 
aber gegenseitig aus. Vgl. Festus, de significat ione 
ve rborum (Hildesheim, New York 1975), I I . p . 33: 
Beneficiarii dicebantur milites, qui vacabant типег*ел  
[legati ? ] berief icio ; e contrario munif ices vocabantur, 
qui non vacabant, sed munus reipublicae faciebant. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37,1985 
Akadémiai Kiadó, Budapest 
160 T. NAGY 
teil, wir sind der Meinung, daß die Buchstabengruppe MVE sich als stichhaltig überlieferte beur-
teilen läßt. Die richtige Auflösung dieser Sigle hat schon fast vor zwei Jahrzehnten R. Svme ge-
geben, indem er diese auf den Namen des M(arcus) V(alerius) E(truscus) aufgelöst hatte.8 
Dieser Senator war 151/152 (oder eher im 152/153) Legat der legio Iii Augusta,u und als solcher 
versah er in üblicher W eise gleichzeitig auch den Aufgabekreis des Sta t thal ters in der Provinz 
Numidia. Nach diesem präsidialen Legionslegaten-Auftrag bekleidete er aller Wahrscheinlichkeit 
nach noch im J . 154 das Suffektkonsulat,1 0 und danach e twa in den Amtsjahren 155/156- 156/157 
den Posten eines Stat thal ters in Obermoesien.11 Die Grabinschrift von Radisani wurde nach dieser 
Zeitdauer zumindest mit 10- 15-Jahren später verfaßt, in Anbetracht dessen, daß der verstorbene 
ehemalige beneficiarius consularis, L. Marci]a[nus ?Secu]ndus12 nach seiner Entlassung aus dem 
Militärdienst noch zwei munizipale Amter in der Kolonie von Scupi bekleidet ha t und in seinem 60. 
Lebensjahr gestorben ist. Diese Datierung wird weder durch die in seinem Grabschrift vorkommen-
den Beinamen, F[la( via )] [f ] e[l( ix) ] 1)[ ar( danorum) / der Kolonie von Scupi,13 noch durch die H. 
S. E.-Formel, die in diesem Gegend noch in dem 3. Jh . in Gebrauch gehlieben ist,14 widerlegt. Für 
einen früheren Zeitansatz, e twa in das letzte Viertel des 1. Jhs, kann man die Abstammung des 
verstorbenen Veteranen aus einer Familie von Salona auch nicht ins Feld führen, nachdem Rekru-
ten aus dieser dalmatischen Stadt auch nach Hadrian's Regierungszeit noch bis um die Mitte des 
3. Jhs in die legio VII Claudia eingereiht wurden.15 Nach alldem scheint es nach wie vor gerecht-
fertigt, die im obigen behandelte Buchstabengruppe in der Z. 5. der Grabinschrift von Radisani 
aufzulösen wie folgt: b(eneficiarius) M. V(alerii) E(trusci) leg(ati) consula(ris) und jene Meinung 
abzulehnen, wonach diese Inschrif t ein Beleg für Traians obermoesischen Legaten-Auftrag in den 
Jahren c. 92 93 wäre. Der Stat thalter dieser Provinz zu dieser Zeit bleibt nach wie vor unbe-
kannt. Traian war dagegen im J . 93 Legátus in Pannonién, wie dafür unlängst Argumente ange-
führ t wurden,16 die nicht nötig ist hier zu wiederholen. 
8
 R. SVME: Legates of Moesia. Raeia 12 (1968) 
331 ff. DI' (1971) 213 ff., bes. 215. Nach d e m Vor-
schlag von R. S y m e gibt schon diese Auflösung A. R. 
BIRLEY: The du ra t i on of provincia l commands unde r 
Antoninus Pius, Corolla memor iae E. SWOBODA dedi-
cate , Graz—Köln, 1966, 45. 
9
 Vgl. В. ТНОМАЕ: Praesides provinciarum Afr icae , 
Opuscula R o m a n a 7 (1969) 183. 
10
 E r k a n n t v o n G. ALFÖLDY: Consuls a n d Con-
sulars under the Antonines, AncSoe 7 (1976) 263 ff., 
bes. 268. Zusammenfassend IDEM: Konsu la t und 
Senatorenstand un te r den Anton inen , Bonn 1977, 
164 f. Zuges t immt von L. VIDMAN: FO2, P ragae 1982, 
52 und 135 f. 
11
 S. Aran. 10. 
1 2
 V g l . d i e E r g ä n z u n g v o n R . J O S I F O V S K A , а . а . O . 
( A . 6 ) . 
13
 Zur Ergänzung und Auf lösung des le tz ten Bei-
namens s. IMS VI. n. 15, wo der ü e d i k a n t quaestor, 
IIv(i)r [col(oniae) Fl(aviae)] jel(icis) Dar(dano-
rum ) gewesen war. 
14
 Vgl. A. MÓCSY: Gesellschaft und Romani sa t ion 
in der römischen Provinz Moesia Superior , Budapes t , 
1970, 63. 
15
 Vgl. G. FORNI: II r ec lu tamento delle legioni da 
Augus to a Diocleziano, Milano — R o m a 1953, 225. 
16
 S. in meinem V o r t r a g : Tra ian und Pannonién , 
geha l ten auf dem Limeskongreß von Aalen 1983; im 
Druck in Akten des 13. Limeskongreßes . 
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Avers 
Ar Arcadius G Grat ianus 
С 
Constantinus I Iov Iovianus 
Cn Constans lu i lul ianus 
Cp Constantinopolis L Licinius I 
Cr Crispus MD Maximinus I I Daza 
Cs Constantius I I MH Maximianus Herculius 
С I I Constantinus I I U R Urbs R o m a 
c c Constantius Chlorus V Valentinianus I 
CD Constantinus Dynastie Vn Valens 
CG Constantius Gallus VD Valentinianus Dvnast ie 
Revers 
F H FEL T E M P R E P A R A T I O z. B. LR ВС PI 11/196, 424, 2625, 2295 
G 1 GLORIA EXERCITVS z. B. RIC V I I Pl II/255 
G 2 GLORIA EXERCITVS z. B. RIC V I I PI 11/288 
GR GLORIA ROMANORVM z. B. LRBC P l III/338 
1С IOVI CONSERVATOR! z. B. RIC V I I PI 12/4, 20 
SP SPES R E I P V B L I C E z. B. LRBC Pl IV/2504 
SR SECVRITAS R E I P V B L I C A E z. B. R I C IX PI 1/5 
VE VIRTVS E X E R C I T z. B. RIC VII 1/194 
VD VICTORIAE DD AVGG Q NN z. B. LRBC 1/140 
VL VICTORIAE LAETAE P R I N C P E R P VOT P R z. B. RIC VIT Pl 1/159 
Vot VOT . . . Aufschrift im Kranz. Die Zahl unleserlich. 
Museen 
BTM Historisches Museum der Stadt Budapest 
Du Dunaújváros. Intercisa Museum 
Eg Esztergom. Balassa Bálint Museum 
Gy Győr. Xan tus János Museum 
MNMÉ Budapest. Ungarisches Nationalmuseum, Miinzkabinet 
Nk Nagykanizsa. Thury György Museum 
So Sopron. Liszt Ferenc Museum 
Sze Szentendre. Ferenczy Károly Museum 
Szf Székesfehérvár. Is tván Király Museum 
Szh Szombathely. Savaria Museum 
Ve Veszprém. Bakony Museum 
Ze Zalaegerszeg. Göcsej Museum 
K.B.S. Bestimmung von K. Bíró-Sey 
V.L. Best immung von V. Lányi 
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Árpás Dombiföld Malomdomb. Komita t Győr-Sopron (V.L.) 
Siedlung. 19. E. T. Szőnyi 
1 Augustus As 11/12 Rom BMC 276 Gy.82.2.1. 
2 Divus Augustus As 14/37 R o m BMC 151 — 154 Gy.82.2.2. 
3 Divus Augustus As 14/37 R o m BMC 1 5 7 - 1 5 8 Gy.82.2.3. 
4 Titus As 80/81 Rom BMC 210 Gy.82.2.4. 
5 Domit ianus As 85 R o m BMC p. 374 § Gy.82.2.5. 
6 Traianus As 101/102 R o m BMC 751 Gy.82.2.6. 
7 ? Ae 1 - 2 . Jh . Gy.82.2.7. 
8 IJR Ae 3 334/335 Sis RIC 240 TSIS- Gy.82.2.8. 
9 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1234 М/ ASIS^ Gy.82.2.9. 
10 Cs Ae 4 355/361 Typ SP Gy. 83. 1. 
11 Iov Ae 3 363/364 Sir LRBC 1624 ASIRM Gy.82.2.10. 
Árpás Dombiföld Szérűskert. Komitat Győr-Sopron. (V.L.) 
Einzelfunde. N.h. 
12 Cs Ae 3 337/341 Sis L R B C 772 ]SIS[ Gy.82.3.1. 
13 Cs Ae 2 346/354 Kyz Typ F H SMKA Gy.82.3.2. 
Balácapuszta. Komi ta t Veszprém. (K.B.S.) 
Villa. N.h. S. Palágyi. 
* 1 4 Nero As 64/66 R o m cf. BMC 232 Ve. 
15 Traianus Dp 98/117 abgenutzt Ve. 
16 Hadrianus As 119/138 R o m BMC 1341 Ve. 
* 1 7 г 1-2. Jh . abgenutzt Ve. 
* 1 8 г AeAn 3. Jh . abgenutzt Ve. 
19 г AeAn 3. Jh . abgenutzt Ve. 
20 L Ae 2 311 Sis RIC 222a /А SIS Ve. 
21 
С 
Ae 3 320 Aqu RIC 48 S/F AQP Ve. 
22 
С 
Ae 3 330/333 Con RIC 59 CONSA Ve. 
23 CD Ae 3 341/346 Typ VD Ve. 
24 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 ]SIS Ve. 
25 CD Ae 3 346/361 Typ F H 3 Ve. 
26 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/l BSISC Ve. 
* 2 7 Vn Ae 3 364/367 Typ SR Ve. 
Budapest. Aquincum. I I I . Árpád. Brücke. (K.B.S.) 
Canabae. N.h. K. Kérdő. 
28 Claudius I I An 268/270 R o m RIC 109 F BTM. 
29 Cs Ae 3 355/361 Typ F H 3 М/ BTM. 
11* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37,1985 
164 
К. B f R Ó - S E Y - V . LÁNYI 
Budapest. Aquincum. I I I . Árpád Fejedelem Str. —Névtelen Str. (К.В.S.) 
Canabae. N.h. Á. Tóth. 
30 Titus As 80/81 Rom BMC 206 BTM. 
31 Faust ina I T) 1 4 8 - Rom BMC 421 BTM. 
* 3 2 Claudius I I An 268/270 Sis cf. RIC 181 BTM. 
33 Tetricus I I An 270/274 Tre RIC 270 A BTM. 
34 CT) Ae 3 4. Jh . abgenutzt BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Bogdáni Str. (K.B.S.) 
Gräberfeld. 23. P. Zsidi. 
35 Titus As 80 R o m RIC 82 BTM. 
36 Dyn. F lavius S 69/96 abgenutzt BTM. 
37 Domit ianus As 84 R o m cf. ВМС 288 BTM. 
Ж 38 Traianus As 98/117 abgenutzt BTM. 
39 Hadrianus S 117 R o m ВМС 1111 BTM. 
40 Hadr ianus As 117/138 R o m cf. ВМС 1171 BTM. 
41 Hadr ianus As 119/138 Rom 
ВМС 1341 BTM. 
42 Hadr ianus Dp 117/138 abgenutzt BTM. 
Ж 43 Sabina As 128/137 abgenutzt BTM. 
44 Antoninus Pius As 139 R o m cf. ВМС 1138 BTM. 
45 Antoninus Pius As 140/143 R o m cf. ВМС 1368 BTM. 
46 Antoninus Pius S 170/171 R o m cf. ВМС 1416 BTM. 
47 Antoninus Pius As 143/144 R o m cf. ВМС 1624 BTM. 
48 Antoninus Pius As 145/161 Rom 
ВМС 1754 BTM. 
Ж 49 Antoninus Pius As 138/161 abgenutzt BTM. 
50 Faust ina Г As 141/161 Rom cf. ВМС 1566 BTM. 
Ж51 Faust ina T As 141/161 abgenutzt BTM. 
52 Marcus Au rebus D p 170/171 R o m cf. ВМС 1405 BTM. 
Ж 53 Marcus Aurelius As 161/180 R o m BTM. 
54 Faust ina I I As 161/176 R o m cf. ВМС 966 BTM. 
55 Commodus As 190/191 R o m cf. ВМС 675 BTM. 
56 Sev Alexander As 228 Rom cf. ВМС 466 BTM. 
Ж 57 Sev Alexander Ae 222/235 Col cf. ВМС S. 168/98 BTM. 
Ж 58 Gordianus 11L Col 238/244 Vim abgenutzt BTM. 
Ж 59 Philippus I Col 247 Vim Pick 118 BTM. 
* 60 Philippus I Col 244/249 Vim abgenutzt BTM. 
* 6 1 г Col 238/254 Vim abgenutzt BTM. 
62 Dyn. Severus Ae 3. Jh . abgenutzt BTM. 
63 ? As 1 - 2 . Jh . abgenutzt BTM. 
64 ? As 1 - 2 . Jh. abgenutzt BTM. 
05 ? As 1 - 2 . Jh . abgenutzt BTM. 
66 ? As 1 - 3 . Jh . abgenutzt BTM. 
67 ? As 1 — 3. Jh. abgenutzt BTM. 
68 ? As 1 - 3 . Jh. abgenutzt BTM. 
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69 ? As 2 - 3 . J h . abgenutz t BTM. 
Ж 70 ? As 3. J h . abgenu tz t BTM. 
71 ? AS 3. J h . abgenu tz t BTM. 
72 ? AeAn 3. J h . Bruchs tück BTM. 
73 CD Ae 3 346/361 T y p F H 3 BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Dugonits Platz. (K.B.S.) 
Canabae. N. h. Ber ta lan 
74 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1214 I I / -ÇSIS- BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Folyamőr Str. (K.B.S.) 
Canabae. 22. K. Szirmai. 
75 Domit ianus As 87 Rom BMC 404 BTM. 
76 lul ia Domna D 211/217 Rom BMC 29 (S. 435) BTM. 
77 Iulia Mamaea D 222/235 Rom cf. BMC 382 BTM. 
78 Gallienus AeAn 259/268 Rom R I C 230 К В BTM. 
79 Gallienus AeAn 259/268 Rom RIC 266 BTM. 
80 Claudius I I An 270 — Med R I C 161 А BTM. 
81 Aurelianus An 270/275 Rom R I C 65 Z/ BTM. 
82 Diocletianus An 285/286 Rom R I C 162 А BTM. 
83 Cs Ae 3 355/361 Nie LRBC 2311 SMN[ BTM. 
84 VD Ae 3 364/378 T y p GR BTM. 
85 ? Ae 2 4. J h . abgenutzt BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Föld Str.—Vörösvári Str. (K.B.S.) 
Castrum. 25. 1. b. L . Kocsis. 
86 Domit ianus As 81/96 abgenutz t BTM. 
* 87 ? AeAn 3. J h . Bruchs tück BTM. 
88 L Ae 2 311 Sis cf. RIC 222a SIS BTM. 
89 
С 
Ae 3 321/324 Sis RIC 168 BSIS^v BTM. 
90 
С 
Ae 3 321/324 Sis RIC 179 BSIS i BTM. 
91 CD Ae 3 330/333 Sis T y p G 2 ASIS BTM. 
92 
С Ae 3 330/333 Con R I C 59 CONSF BTM. 
Ж 93 Cs Ae 3 330/333 Con RIC 61 CONSI BTM. 
94 Cs Ae 3 332/335 Kvz RIC 99 •SMKÇ BTM. 
Ж 95 
С I I Ae 3 330/336 T y p G 2 BTM. 
96 CD Ae 3 330/336 T y p G 2 BTM. 
97 CD Ae 3 330/336 T y p G 2 BTM. 
98 Cs Ae 4 337/341 Sis LRBC 772 ]BSISw BTM. 
99 CD Ae 3 337/341 T y p G 1 BTM. 
100 CD Ae 3 346/361 T y p F H 3 BTM. 
101 CD Ae 3 313/361 Bruchstück BTM. 
102 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/10 R / BTM. 
103 VD Ae 3 364/378 Bruchstück BTM. 
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Budapest. Aquincum. I I I . Korvin О. Str. (К.В.S. 
Canabae. N. h. L. Kocsis. 
104 Cr Ae 3 321/324 
105 V Ae 3 367/375 
106 Vn Ae 3 367/375 
Sis RIC 181 
Aqu RIC 12a/16 
Rom R I C 24b/ l l 
r S I S V c B T M . 
[SJMAQS BTM. 
[RJTERTIA BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Lajos Str. (K.B.S.) 
Siedlung. N. h. J . Zádor 
107 Cn 
+108 ? 
Ae 4 341/346 
Ae 




Budapest. Aquincum. I I I . Magyar Lajos Str. (K.B.S.) 
Spätrömische Befestigung. 25. 2. a. L. Kocsis. 
109 Traianus As 104/111 Rom BMC 947 BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Magyar Lajos Str. (K.B.S.) 
Siedlung. N. h. V. Bertalan 
110 Ar Ae 4 383/408 





Budapest. Aquincum. I I I . Névtelen Str. (K.B.S.) 
Canabae. N. h. A. Tóth. 
112 Gordianus I I I An 242/244 Ant RIC 216b BTM. 
Budapest. Aquincum. Szél Str. (K.B.S.) 
Castrum. N. h. L. Kocsis. 
AeAn 256/268 Med 113 Gallienus 
+ 114 Claudius I I An 
115 С I I Ae 3 330/333 
116 Cs Ae 3 355/361 
117 CD Ae 3 346/361 
118 Cs Ae 4 355/361 









T y p F H 3 
Typ SP 












Budapest. Aquincum. I I I . Szentendrei Str. (K.B.S.) 
Castrum. N. h. L. Kocsis. 
120 CD Ae 330/341 Typ Gl , G2 BTM. 
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Budapest. Aquincum. I I I . Pók Str. (К.В.S.) 
Siedlung. 26. P. Zsidi. 
121 Hadr ianus 
Ж 122 Elagabal 
Ж 123 Iulia Maesa 
1 2 4 ? 
Ж 1 2 5 ? Ae 4 . J h . 
As 119 Rom ef. BMC 1168 BTM. 
Col 218/222 cf. BMC 167 p. 93 BTM. 
SD 218/222 abgenutzt BTM. 
Ae 3 — 4. Jh . abgenutzt BTM. 
Ant abgenutzt SMAN BTM. 
Budapest. Aquincum. I I I . Synagoge. (К.P.S.) 
Canabae. N. h. К . Kérdő. 
126 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 BS1S BTM. 
Chernelházadamonya. Komitat Vas. (K.B.S.) 
Gräberfeld. N. h. M. Medgyes. 
127 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/ l l /D * B S [ Szh. 
Dunabogdány. Komi ta t Pest . (K.B.S.) 
Einzelfunde. N. h. E. Jékely. 
128 Domitianus As 88/91 Rom 
Dunaújváros. Intercisa. Komitat Fejér. (V.L.) 
Vicus. 29. K. Szabó. 
129 Hadrianus D 134/138 Rom BMC 717 Du 
130 Faus t ina 1 S 138/161 Rom abgenutzt Du 
131 M. Aurel ius D 163/164 Rom BMC 274 Du 
132 Lucius Verus Dp 166/167 Rom BMC 1326 Du 
133 Lucilla S 164 — Rom BMC 1 1 4 0 - 4 2 Du 
134 Commodus S 184/185 Rom BMC 5 5 4 - 5 5 Du 
135 Crispina As,Dp 180/183 Rom BMC 433 Du. 
136 Sept. Severus D 194 — Ost BMC 363 Du, 
137 Iulia ü o m n a D 211/217 Rom BMC 16 Du, 
138 Caracalla Dp 209 Rom BMC 176 Du. 
139 Caracalla D 201/206 Rom BMC 300 Du. 
140 Elagabal D 222 Rom BMC 268 Du. 
141 Gordianus I I I S 240 Rom RIC 274 Du. 
142 Philippus I An 244/247 Rom RIC 27b Du. 
Ж 143 Philippus I AeAn 244/249 Ant RIC 110 Du. 
144 Gallienus An 259/268 Rom RIC 164 H Du. 
Ж 145 Gallienus An 259/268 RIC 199, 575 Du. 
Ж-146 Gallienus An 259/268 Rom abgenutzt ж/6 Du. 
Ж 147 Gallienus An 259/268 abgenutzt Du. 
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Salonina An 259/268 Rom R I C 24 Du. 
Salonina An 259/268 RIC n. h. Du. 
Postumus An 258/268 Med RIC 389 S Du. 
Claudius I I An 268/270 Rom RIC 33 /В Du. 
Claudius II An 268/270 Rom RIC 36 / X I Du. 
Probus An 276/282 Rom RIC 128 /С Du. 
Probus An 276/282 Rom RIC 208 R3€P Du. 
? S 2. J h . abgenutzt Du. 
? Ae 2 — 3. Jh . abgenutzt Du. 
? AeD 3. J h . abgenutzt Du. 
? An 3. J h . abgenutzt Du. 
? An 3. J h . abgenutzt Du. 
MD Fol 313 Sis RIC 233b /В SIS Du. 
С 
Ae 3 323 Lug RIC 199 PLG Du. 
L Ae 2 313/315 Sis RIC 8 /А SIS Du. 
С 
Ae 3 334/335 Sis RIC 235 -ASIS- Du. 
С 
Ae 3 328/329 Sis RIC 214 BSISyw Du. 
С I I Ae 3 334/335 Sis RIC 236 •ÇSIS- Du. 
Cp Ae 3 334/335 Sis RIC 240 -BSIS- Du. 
CD Ae 2 313/318 Typ 1С SIS Du. 
С 
Ae 3 326/328 The RIC 153 / • SMTSF Du. 
С 
Ae 3 316/330 Typ P R A Du. 
С 
Ae 4 337/341 Sis LR ВС 770 ESlSw Du. 
с 
Ae 4 337/341 Sis LR ВС 771 ASIS w Du. 
Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 781 BS1S Du. 
Cn Ae 4 341/346 Sis LR ВС 791 r s i s Du. 
Cn Ae 4 341/346 Aie LRBC 1476 SMALA Du. 
CD Ae 4 335/341 Typ G 1 Du. 
Cn Ae 4 341/346 Typ VD Du. 
CD Ae 4 341/346 Typ VD Du. 
CD Ae 4 341/346 Typ VD Du. 
CG Ae 2 351/354 Sis LRBC 1217 I / BSIS-[S-] Du. 
Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 BSIS Du. 
CG Ae 3 351/354 Sis LRBC 1219 r s i s Du. 
Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222, 1228 BSIS^ Du. 
Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222, 1228 rs is$ Du. 
Cs Ae 4 355/361 Sis LRBC 1248 * / BSIS Du. 
CG Ae 3 351/354 Sir LRBC 1604 ASIRM Du. 
CG Ae 3 351/354 Sir LRBC 1604 BSIRM Du. 
Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1605 ASIRM- Du. 
Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1605 BSIRM- Du. 
Cs Ae 3 355/361 Sir LRBC 1610 М/ BSIRM Du. 
Cs Ae 4 355/361 Sir LRBC 1615, 1617 ]SIRM[ Du. 
CD Ae 3 351/354 The LRBC 1 6 8 1 - 8 2 
А/ SMTS Du. 
Cs Ae 3 346/361 Typ F H s/ Du. 
Cs Ae 4 355/361 Typ SP Du. 
Cs Ae 4 355/361 Typ SP Du. 
lui Ae 3 361/363 Nie cf. LRBC 2317 N1KA Du. 
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196 Iov Ae 3 363/364 Sir LR ВС 1623 AS1RM Du. 
197 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC l lb /16 SMAQP Du. 
198 V Ae 3 367/375 Aqu RIC 12a/18 * / SMAQS Du. 
199 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5b/1 — 4 ]SISC Du. 
200 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/7 * A / DASISC Du. 
201 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/l 1 /Г) *ASISC Du. 
202 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/11 /D * B S I S C Du. 
203 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 14b/11 /D * r s i s c Du. 
204 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14c/11 / D * B S I S C Du. 
205 G Ae 3 367/375 Sis RIC 15c/11 D/ + ASISC Du. 
206 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14c/13 S/D r s i s c Du. 
207 V Ae 3 364/367 The RIC 17a TESA Du. 
208 VD Ae 3 364/378 Typ GR Du. 
209 VD Ae 3 364/378 Typ SR X/ Du. 
210 VD Ae 3 364/378 Typ SR Du. 
211 VD Ae 3 364/378 abgenutz t Du. 
212 г Ae 4. Jh . abgenutzt Du. 
213 ? Ae 4. Jh . abgenutzt Du. 
214 г Ae 4. Jh . abgenutzt Du. 
215 г Ae 4. Jh . abgenutzt Du. 
Dunaújváros. Intercisa. Sasbérc. Komi ta t Fejér. (V.L.) 
Vicus. 31. K. Szabó. 
216 Antoninus Pius S 145/161 Rom BMC 1711 Du. 
217 Gordianus I I I Col 241/242 Vim Pick 69 Du. 
218 Gordianus I I I Col 241/242 Vim Pick 79 Du. 
219 Volusianus Col 251/252 Vim Pick 175 Du. 
220 Volusianus Col 250/251 Dac Pick 54 Du. 
221 Aemilianus Col 252/253 Vim Pick 179 Du. 
222 Valerianus An 257 Med RIC 237 Du. 
223 Gallienus An 259/268 Rom RIC 163 Z Du. 
224 Gallienus An 259/268 Rom RIC 176/177 ? Du. 
+ 225 Gallienus An 259/268 abgenutzt Du. 
226 Salonina An 253/268 Rom RIC 16 A Du. 
227 Claudius I I An 268/270 Rom RIC 66/67 H Du. 
228 Claudius II An 268/270 Rom RIC 109 Du. 
229 Claudius II An 268/270 Kyz RIC 251 SPQR Du. 
* 2 3 0 Claudius I I An 268/270 abgenutzt Du. 
231 Divus Claudius An 2 7 0 - RIC 266 Du. 
232 Aurelianus An 270/275 Med RIC 138 S Du. 
233 Aurelianus An 270/275 Sis RIC 216 * Q Du. 
234 Aurelianus An 270/275 Kyz RIC 348 A Du. 
+ 235 Aurelianus An 270/275 Kyz RIC 349 * A Du. 
236 Aurelianus An 270/275 Kyz RIC 366 6 X X I Du. 
* 2 3 7 Aurelianus An 270/275 abgenutzt Du. 
238 Tacitus An 275/276 Rom RIC 87 X X I S Du. 
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239 Probus An 276/282 Rom RIC 151 X X I G Du. 
240 Probus An 276/282 Rom RIC 200 RXF Du. 
241 Probus An 276/282 Rom RIC 214 R ^ S Du. 
242 Probus An 276/282 Sis RIC 711 /Q X X I Du. 
243 Probus An 276/282 Sis RIC 744 ХХ1Д Du. 
244 Probus An 276/282 abgenutzt Du. 
245 Numerusanus An 283/284 Sis RIC 460 
Г/ SMSXXI Du. 
246 Diocletiianus An 285/286 Rom RIC 162 ХХ1Г Du. 
247 Diocletianus Q 290 Rom RIC 198 Du. 
248 Maximianus Here An 285 Rom RIC 505 X X I G Dix. 
249 Maximianus Here An 290 Sis RIC 580 
ХХ1Г-А[Г] Dü. 
Ж 250 ? An 3 J h . abgenutzt Du. 
Ж 251 ? An 3. Jh . abgenutzt Du. 
252 
С 
Ae 3 326 Rom RIC 281 X SMRS Du. 
253 
С Ae 2 313/315 Sis RIC 7 /А SIS Du. 
254 
С 
Ae 4 337/341 Sis LRBC 779 ASIS Du. 
255 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 784 •BSIS- Du. 
256 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 792 •ASIS- Du. 
257 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 800 ]SIS Du. 
258 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 860 SMTSF Du. 
259 Cn Ae 4 337/396 Kvz LRBC 1284, 1284 SMKF Du. 
260 CD Ae 4 341/334 Typ VD Du. 
261 Cs Ae 3 352/354 Rom LRBC 677 R[ Du. 
262 CG Ae 3 352/354 Rom LRBC 679 R S Du. 
263 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 ASIS Du. 
264 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222, 1228 BSIS^ Du. 
265 Cs Ae 3 351/354 The LRBC 1681 А/ SMTS Du. 
266 CD Ae 3 346/361 Typ F H SM[ Du. 
267 Cs Ae 3 346/361 Typ F H Du. 
268 CD Ae 3 346/361 Typ F H Du. 
269 Cs Ae 3 355/361 Typ SP Du. 
270 CD Ae 3 355/361 Typ SP Du. 
271 lui Ae 1 361/363 Are LRBC 468 /Ph PCONST Du. 
272 G Ae 3 367/378 Rom RIC 28c/10 R S E C V N D A Du. 
273 G Ae 3 367/378 Rom RIC 2 8c/10 R S E C V N D A Du. 
274 V Ae 3 367/375 Rom RIC 24a/11 R T E R T I A Du. 
275 Vn Ae 3 367/378 Rom RIC 24b/11 R T E R T I A Du. 
276 G Ae 3 367/375 Aqu RIC 12c/17 •SMAQP Du. 
277 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7а/1 ASISC Du. 
278 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/2 •ASISC Du. 
279 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5а/1 — 4 ]SISC Du. 
280 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/10 /R •rsisc Du. 
281 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15b/11 D/ *SISC Du. 
282 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/16 M / P * ]SISC Du. 
283 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14c/13 S/D rs i sc Du. 
284 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15b/27 ЖК/Q ASISCR Du. 
285 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15b/35 R Ä / F JSISCP Dü. 
286 VD Ae 3 364/378 Typ GR /Ж Du. 
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287 VD Ae 3 364/378 Typ GR 
288 VD Ae 3 364/378 Typ GR 
289 V Ae 3 364/367 Ryp R R 
290 Vn Ae 3 364/378 Typ SR 






Győr. Arrabona. Fürst Sándor Str. Komi ta t Győr—Sopron. (V.L.) 
Siedlung. 33. E . T. Szőnvi. 
292 Aurelianus An 270/275 Sis RIC 216 P * Gy.82.6.1. 
Győr. Arrabona. Káptalan domb. Komita t Győr—Sopron. (V.L. 
Einzeifund. 
293 Probus An 276/282 Sis RIC 706 / Р X X I Gy.82.5.1. 
Herceghalom. Komitat Pest . (K.B.S.) 
Einzeifund. 34. K. Ot tományi . 
294 Cs Ae 3 351/354 Con LRBC 2037 
H eténypuszta. Komitat Tolna. (K.B.S.) 
Spätrömische Befestigung. 
•fc 295 CD 
* 2 9 6 CD 
Typ VE 
Typ VL 
Nagykanizsa. Inkey Gruft. Komitat Zala. (V.L 
Gräberfeld. N. h. L. Horvá th . 
297 Iulia Mamaea D 
298 Tacitus An 
299 L Fol 309/310 
300 С Ae 3 334/335 
Ólad. Komitat Vas. (K.B.S.) 
Gräberfeld. N. h. V. Cserményi. 
•S- /* CONS[ 
232 Rom BMC 913 
275/276 Rom RIC 89 
Sis RIC 198b 
Sis RIC 235 
u / B SIS 
•[ ]SIS 
301 Hadrianus As 
302 Hadrianus As 
* 303 Faustina I I As 
304 ? Ae 
119/138 Rom BMC 1601 
117/138 abgenutzt 
138/161 abgenutzt 
1 — 3. Jh . abgenutzt 
Pécs. Sopianae. Komita t Baranya. (K.B.S.) 
Einzeifund. 
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3 2 0 
Abb. 2. Zeitgenössische Fä l schungen (295, 296, 308, 319, 320) u n d eine n ich t bes t immbare Prägung (305) 
Pilismarót. Komita t Komárom. (К.В.S.) 
Burgus. 39. E . Tóth. 
306 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5a/5 / А * -ESISC Eg. 
307 G Ae 3 367/375 The RIC 26c/16 / А * T E S Eg. 
Ságvár. Komita t Somogy. (К.В.S.) 
Einzelfund. 
X 308 ? AeAii 3. Jh . MNMÉ. 1.81.5. 
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Sopron. Scarbantia. Új Str.—Szent György Str. (V.L. 
Siedlung. Forum. 40. J . Gömöri. 
* 309 ? Dp 
310 Maxi minus Thrax As 
* 3 1 1 ? An 
312 С Ae 3 330/333 
313 Cs Ae 3 341/346 
314 CD Ae 3 346/361 
315 CD Ae 4 355/361 
316 CD Ae 4 355/361 
317 G Ae 3 367/378 
318 ? Ae 3 - 4 . Jh . 
2. J h . 
236/237 Rom BMC 180 
3. Jh . 
The RIC 183 
Sis LRBC 800 
Typ F H 
T y p SP 
Typ SP 














Szalacsfca. Nagyberki. Komitat Somogy. (К.В.S. 
Einzelfunde. 




T y p VE MNME. 1.81.3. 
MNMÉ. 1.81.1. 
Szombathely. Savaria. Komita t Vas. (K.B.S.) 
Siedlung. 45. T. Buocz. 
321 Antonia Dp 41 Rom BMC 166 Szh. 
Tac. Gorsium. Komita t Fejér. (V.L.) 
Siedlung. 46. J . Eitz, Zs. Bánki. 
322 Vespasianus D Szf.81.83.1. 
323 Antoninus Pius As 148/149 Rom BMC 1840 Szf.81.153.1. 
324 Antoninus Pius As 153/154 Rom BMC 1954 Szf.81.76.1. 
325 Diva Faust ina D 141 — Rom BMC 374 381 Szf.81.64.1. 
326 Commodus S 179/180 Rom BMC 1722 Szf.81.30.1. 
327 Sept, Severus D 194 — Ost BMC 353 Szf.81.2.1. 
328 Iul ia Mamaea D BMC n. h. Szf.81.138.1 
329 Gordianus I I I Col 242/243 Vim Pick 84 Szf.81.136.1 
330 ? As 2. Jh . abgenutzt Szf.81.86.1. 
331 ? AeD abgenutzt Szf.81.12.1. 
332 ? Ae 2. Jh . Szf.81. 
333 CG Fol 294 Sis R IC 81a s/г Szf.81.30.3. 
334 MD Fol 312 Sis RIC 225b /вВ SIS Szf.81.30.2. 
335 MD Fol 294/295 Kyz RIC 9b кг Szf.81.36.1. 
336 
С 
Ae 3 320 Lug RIC 79 P L Szf.81.94.1. 
337 U R Ae 3 335/336 Aqu RIC 136 F AQS Szf.81.50.1. 
338 L Ae 3 313/315 Sis RIC 8 /Г SIS Szf.81.137.1 
339 L Ae 3 315/316 Sis RIC 17 /А •SIS- Szf.81.116.2 
340 
С 
Ae 3 319 Sis RIC 84 I -BSIS- Szf.81.2.2. 
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L Ae 3 319/320 Sis RIC 96 S 
С 
Ae 3 330/333 Sis RIC 219 
Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 237 
С 
Ae 3 335/336 Sis RIC 252 
с 
Ae 2 317/320 Nie RIC 23 
щ/s 
Cp Ae 3 331, 333/334 K y z RIC 92 
с Ae 3 330/335 A n t RIC 86 
С I I Ae 3 330/335 A n t RIC 87 
CD Ae 3 318/319 Typ VOT 
Cs Ae 4 337/341 Sis LRBC 767 
Cn Ae 3 337/341 Sis LRBC 784 
Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 799 H R 
Cn Ae 4 337/341 Con LRBC 1056 
CD Ae 4 335/341 Typ G 1 
CD Ae 4 341/346 Typ VD 
Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1134 
Cs Ae 3 350 Sis LRBC 1181 
Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1212, 14, 16 I I / 
Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1234 м / 
С 
Ae 3 355/361 Sis LRBC 1236 м / 
CG Ae 3 351/354 Sir LRBC 1608 EV/ 
CD Ae 3 355/361 LRBC 1618 S/ 
Cs Ae 3 346/350 Con LRBC 2022 
Cs Ae 3 355/361 K y z LRBC 2502 .M./ 
Cs Ae 2 346/354 Typ F H 
Cs Ae 3 346/361 Typ F H 
CD Ae 3 346/361 Typ F H 
CG Ae 2 351/354 Typ F H I I / 
CD Ae 3 355/361 Typ F H 
М/ 
CD Ae 4 355/361 Typ SP 
Iov Ae 3 363/364 Con LRBC 2064 
VD Ae 3 367/375 R o m RIC 2 4 / 9 - 1 2 
V Ae 3 364/367 Aqu RIC 9а/1 
А/ 
Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/ l 
V Ae 3 364/367 Sis RIC 7a/2 
V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/10 R / 
G Ae 3 367/375 Sis RIC 14c/l 1 D/ 
Vn Ae 3 364/367 The RIC 16b/l 
Vn Ae 3 364/367 The RIC 16b/2 
Vn Ae 3 364/367 H e r RIC 5c 
V Ae 3 3642375 Typ GR 
V Ae 3 364/375 Typ SR 
Tokod. Komi ta t Komárom. (V.L.) 
Gräberfeld. N. h. 
M. Aurelius Caes As 145/160 Rom ВМС 1794 
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* r s i s c Szf.81.135.2. 
T E S r Szf.81.137.2. 
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Visegrád. Komita t Pest , (K.B.S.) 
Einzelfund. E. Jékely. 
393 Cs Ae 2 351/354 Her LRBC 1893 
Zalalövő. Salla. Komi ta t Zala, (V.L.) 
Siedlung. 47. E. Redő. 
394 Galba Dp 
395 Vespasianus D p 
396 Domit ianus As 
397 Domit ianus As 
398 Traianus Dp 
399 Traianus Dp 
400 Hadr ianus As 
401 Hadr ianus As 
402 M. Aurelius Caes S 
403 M. Aurelius As 
404 ? Ae 
405 Hostiiianus Col 
406 Claudius I I An 
407 Aurelianus An 
+ 408 Aurelianus An 
+ 409 Tacitus An 
410 ? As 
411 ? S 
412 С Ae 2 313/315 
413 L Ae 3 320 
414 Cs Ae 3 334/335 
415 
С 
Ae 3 324 
416 С I I Ae 3 326/327 
417 Cs Ae 4 337/341 
418 Cs Ae 3 351/361 
419 Cs Ae 3 351/361 
420 lui Ae 3 355/361 
421 CD Ae 3 346/361 
+ 422 lui Ae 3 355/361 
423 CD Ae 4 355/361 
424 lui Ae 1 361/363 
425 V Ae 3 364/367 
14. Mit drei Löchern . 
17. R : Nach l inks s tehende Gesta l t . 
18. R : N a c h l inks s tehende Gestal t . 
27. С 47 
32. Bruchs tück , A oder F oder К 
38. A: Kopf nach rechts, R : s tehende F r a u . 

































43. A: Kopf nach rechts , R : s tehende Frau. 
49. A: . . . NVS AVG P I . . . K o p f nach rechts, 
R : s tehende Gestal t . 
51. А : Kopf nach recht s, R : nach l inks stehende F r a u . 
53. A: M A V R E L A N . . . 
57. Bi thynia Nicaea 
68/69 Rom BMC 124 
74 Rom BMC 696 
85 Rom BMC 354 
85 Rom BMC S. 379 
98/99 Rom BMC 720 
112/115 Rom BMC 995 
119/138 Rom BMC 1612 
119/138 Rom BMC S. 412 
153/154 Rom BMC 1 9 5 7 - 58 
163/164 Rom BMC 1 0 8 5 - 87 
160/180 abgenutzt 
250/251 Vim Pick 148/149 
268/270 Rom RIC 110 
270/275 Med RIC 128 T 
270/275 abgenutzt 
275/276 Gal RIC 32 
1 — 2. Jh . abgenutzt 
1 — 2. Jh . abgenutzt 
Sis RIC 3 /€ SIS 
Sis RIC 129 S/HLE BSIS. 
Sis RIC 237 •ASIS-
The RIC 123 Tsrvi 
Kyz RIC 47 •SMK[ 






LRBC 1222, 1228 
LRBC 1222, 1228 
LRBC 1616 
Typ F H 
Typ F H 
Typ SP 
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58. A : I M P CAES M ? R : P M . . . VIM. 12,91 Gr. 
59. 17,26 Gr. 
60. 3,32 Gr. 
61. R : . . . COL VIM 
70. R : A N . . . T I Sitzende F r a u nach links. 
85. Gelocht. 
87. A: K o p f nach rechts, R : zwei s tehende F igu ren . 
93. Drei Bruchs tücke . 
95. С 122 
108. Bronze Tessera. A: ? R : С V I I I . S. 270. 36. 1,88 
Gr. 
1 11. Brus t m i t Panzer nach rech t s , R : s tehende weib-
liche Gesta l t . 
122. B i thyn ia Nicaea. 
123. A: IVL1A MAESA AVG. K o p f nach rech ts . 
125. Drei Bruchs tücke . 
143. Hybr id . 
145. Mediolanum oder Siscia. 
146. Nach l inks stehende F r a u . 
147. R : N a c h links stehende Aequi tas . 
149. R : N a c h r ech t s gehende E le fan t . 
155. Marcus Aurel ius oder Luc ius Verus oder Com-
modus . 
156. R : N a c h rech t s stehende Tier. 
159. A: . . . C P . . . , R : L A E T - I T I A 
195. L R B C : SMNA 
225. A: I M P G A L L I E . . . , R : L I B E R . . . nach l inks 
s tehende Liber tás . 
230. R : N a c h links s tehende F r a u mi t zwei Signum. 
235. R I C n .h . С 
237. А : I M P С A V R E L I A N V S AVG, 
R : R E S T I T V T O R O R B I S 
250. R : N a c h links s tehende F r a u . 
251. R : N a c h links s tehende F r a u . 
295. Gleichzeitige Fä l schung 
296. Gleichzeitige Fä l schung 
303. A : K o p f nach rechts . R : Stehende Gestal t , 
305. Gleichzeitige Fä l schung 
308. Gleichzeitige Fä l schung 2,47 Gr. 
309. An ton inus P ius oder Marcus Aurel ius oder Com-
m o d u s . 
311. Zwei Figuren. 
319. Gleichzeitige Fä l schung 2,16 Gr. 
320. Gleichzeitige Fä l schung 4,75 Gr. T y p Securitas. 
332. Fä l schung ? 
344. R I C n. h. В 
408. А : . . . LI ANVS . . . , R : s tehende F r a u mit 
zwei Signum. 
422. A : D N IVLI . . . 
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В . L Ő R I N C Z 
ZU DEN KAISERBEINAMEN DER RÖMISCHEN TRUPPEN 
IM 3. JAHRHUNDERT 
J. Fitz, Honorific Titles of Roman Military Units in the 3rd Century. 
B u d a p e s t - Bonn, Akadémiai Kiadó Rudolf Habelt , 1983. 327 p. 
Der neue Band von J . Fitz gibt die Zusammenstellung fas t aller datierbarer Militär-
inschriften der Zeitspanne zwischen 212- 300 und die Bewertung der Inschriften vom Gesichts-
punkt der Kaiserbeinamen aus. Das Thema ist sehr interessant und beachtenswert für die militär-
geschichtliche Forschung. Wir müssen hier betonen, daß es von der bisherigen Forschung sehr kurz 
erörtert wurde (vgl. zuletzt V. A. M a x f i e l j ) , The Military Decorations of the Roman Army. Lon-
don 1981. 233 234). Es fragt sich jedoch, ob die Ausführungen von Fi tz über einige Fragen (z. B. 
die genaueren Zei tpunkte der Verleihung; warum die Kaiserbeinamen nicht in allen Inschriften 
nach der Verleihung erscheinen) richtig sind. Deswegen möchten wir im Zusammenhang mit dem 
Band die Frage der Vollständigkeit der Materialsammlung, die Korrekt ion der Lesungen (addenda 
et corrigenda) und die Bewertungsprobleme behandeln. 
I . A D D E N D A E T C O R R I G E N D A 
Obwohl J . Fi tz das vollständige Material publizieren wollte (vgl. p. 7), sind mehrere In-
schriften aus seiner Materialsammlung fortgeblieben. Dies bezieht sich besonders auf die Ziegel-
stempel, von deren vollständigen Sammlung Fitz im voraus Abstand genommen hat (vgl. p. 10, 
Note). Obwohl es keinem Zweifel unterliegt, daß die Ziegelstempel sich nicht genau datieren lassen 
(wir müssen hier bemerken, daß etwa die Hälf te der behandelten Inschriften nur durch die Kaiser-
beinamen datierbar sind), hät te man um der Vollständigkeit willen auch diese sammeln sollen. 
Die Ziegelstempel bieten nämlich einerseits zur Überprüfung der Stellung der Kaiserbeinamen in 
der Benennung der Truppen weitere Angaben (siehe z. B. weiter un ten Nr. 66a, 402a, 524b, 671a, 
711b), anderseits bezeugen sie in einigen Fällen den Kaiserbeinamen überhaupt (siehe z. B. weiter 
unten Nr. 9a, 193h, 237a, 445a, 475a, 524b, 671a, 692b). In der folgenden Zusammenstellung haben 
wir die neuen Angaben mit * kenntlich gemacht. Die Numerierung des Bandes wurde von uns beim 
Einreihen der Inschriften übernommen und die Nachträge sind nach dem System von Fitz geordnet. 
I. Kaiserbeinamen im 1 — 2. Jahrhunderl 
DOMITIANA 
CIL X I I I 1211974, 12136м Bonna, Roomburg 
L T M D F L T M P F D 
CIL X I I I 12213, 1213623 26 Rindern, Noviomagus 
L X G P F D 
CIL X I I I 123277-9, 123729, 1237813,20~21 - Augusta Treverorum, Colonia Agrippinen-
sium, Vetera 
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L E G X X I I P R D O L E X X I I P F D 
L E G X X I I P R P I D O L E G X X I I P R I P I D O 
L E G X X I I P R P F D L E G X X I I P R P F D O 
*T 9a G. A l f ö l d y , Die Hilfstruppen in der römischen Provinz Germania Inferior. ES 6. Düssel-
dorf 1968. 205, Nr. 115 a - d — De Meern 
[СОН I CLJASS1CA P F D СОН I C[LASSICA P F D ] 
[СОН I CL ASSI ]C A P F I) [СОН I CJLASSICA P F [D] 
C O M M O D A 
15 Zur Datierung der Inschrif t soll bemerkt werden, daß die Konsulnamen (Muciano et 
Fabiano) sich wahrscheinlich auf unbekannte Suffektkonsuln der Zeit von Commodus 
beziehen. Weitere ähnliche Fälle sind aus der Konsulliste wohl bekannt (Konsuln mit 
identischem Cognomen aus verschiedenen Zeitsjiannen), siehe dazu z. B. J . Fi tz , Alba 
Regia 15 ( 1 9 7 6 ) 2 6 5 - 2 6 7 , oder A. R. B i r l e y , História 1 5 ( 1 9 6 6 ) 2 5 2 ; В . L ő r i n c z , Z P E 
3 3 ( 1 9 7 9 ) 158 159 ; К . D t e t z , Chiron 13 ( 1 9 8 3 ) 3 8 5 - 3 8 9 . 
*T 15a CIL X I I I 12 1 7 6214 226 229 ~23ü, 122 067~8 Argentorate, Niederbieber 
L О А С С P F [LE]G V I I I AVG С С P F 
L О A P F С С LEG VII I AVG P F С С 
LEG V I I I W P F C C LEG V I I I AVG P F С С R F 
LEG V I I I AVG P F С С QVA F 
II. Kaiserbeinamen unter Septimus Severus 
16a Diese Inschrif t gehört nicht zum Material des Bandes. In diesem Fall ist nämlich davon 
die Rede, daß der Beiname Antoniniana Se(ueriana) ein Neugründungsat t r ibut ist, was 
durch die Ziegel der Truppe mit den Stempeln CooNSANTSS, COO SANTSS, CNSANTSS 
und COHoo NSANTS bestät igt wird (zu den Ziegelstempeln siehe S z i l á g y i [1933] 93; 
Taf: XXV. 61 N a g y [1939] 125, Abb. 108,2 = 124, Abb. 107,2; ebd. 134, Abb. 
14 ,9 -13 ; ebd. 125, Abb. 108,1 = P a u l o y i c s [1957] 62, Nr. 40). 
17a = 205b. Zur Ergänzung und Datierung siehe L ő r i n c z (1982) 142—148 201 
flmpp(eratoribus) Caess(aribus) / L. Sept(imio) Seuero / et M. Aur(elio) Anto/nino 
Aiigg(ustis) et [[Р. /5 Sept(imio) Getae Caes(ari)]]] / et Iuliae Do[m]jnae matri 
cast(rorum), / uet(erani) leg(ionis) VII Cl(audiae) / Ant[оJniriignae, /10 pro[b(ati) 
Poll( ione )] et I A p[ro II co( n )s( ulibus )], m( issi ) / h( onesta ) [m ( issione ) Imp( erat ore ) ] 
Seuero / [Aug(usto) I I I ] co(n)s(ule). 
21 Nach G. Winkler und J . Fi tz (p. 33, note 7) wäre die letzte Zeile der Inschrif t ein späte-
rer Zusatz. Aber diese Vermutung ist unbegründet. Es ist nicht wahrscheinlich, daß der 
Name der Legion gleichzeitig mit dem Bau nicht erwähnt wäre. 
21c Nach J . Fi tz ist die Auflösung der Inschrift in der Form leg. III Aug. р. u. S(euerianae) 
beispiellos (p. 33, note 10), siehe dazu aber No. 29. und 29b. 
25a 302a. Nach J . Fitz ist die Auflösung leg(ionis) II P(arthicae) Se(uerianae) Ant(oni-
nianae) unmöglich (vgl. p. 91, note 2. und Alba Regia 18 [1980] 359). E r schlägt daher 
die Lesung leg. II P. Se(uerianae), (7) Ant(onii oder -istiani oder -iochi, usw.)vor. 
Man beachte jedoch, daß die Beinamen Seueriana und Antoniniana schon in der Zeit 
von Septimius Severus erscheinen, siehe dazu Nos. 21c, 29 und 29 a —b, sowie L ő r i n c z 
(1982) 142 148. 
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N. Vu l i c , Spomenik 77 (1934) 60 61, Nr. 70, mit Photo A É p 1934, 212. Der Fundort 
der Inschrif t ist nach A ß p und J . Fitz Berovo; aber das ist ein Irr tum. Der Fundort ist 
Dvoriste, siehe dazu noch Tabula Imperii Romani К 34. Naissus-Dyrrhachion-Scupi-
Serdica-Thessalonike. L jub l jana 1976. 50. Lesung und Ergänzung aufgrund des Photos 
wie folgt: Imp(eratori) Caes(ari) M. / Aurel(io) Antonino, / Seueri Aug(usti) n(ostri) / 
filio, trib(unicia) pot(estate) [X], /5 co(n)s(uli) I I , proco(n)s(uli), / coh(ors) II Con-
cor/diu Seueriana p(osuit) oder f(ecit). 
Datierung: 207 u . ' Z. 
= 247. Die erhaltene erste Zeile der Inschrift wurde von H. Dessau und J . Fitz nicht 
erwähnt, siehe dazu Bulletin de Correspondance Hellénique 9 (1885) 81, sowie E. R i t -
t e r l i n g , Legio. R E X I I . S tu t tgar t 1925. 1435 1436. Dementsprechend laute t die Le-
sung der ersten zwei Zeilen wie folgt: [Ее]ßr/QiavgQ f'Avr]oiv[iJ/viavfjç etc. 
Wie Herr Prof. Dr. M. P . Speidel (Honolulu) mir mitgeteilt hat , ist auch der obere Teil 
der Inschrif t zum Vorschein gekommen, den er im nächsten Band der Epigraphica 
Anatolica publizieren wird. 
M. P. Spe ide l , in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 11:8. Berlin -New 
Vork 1977. 706, mit weiterer Literatur Qasr al Hal labat (Arabia), 212/213 
Pro salute domini imp(eratoris) Aug(usti) n(ostri) M. Aureli(i) Antonini Pii Felicis 
Arabici Adiab(enici) Parthici Britannici Maximi castellum nouum aedificauerunt 
mil(ites) c(o)h(ortium) VI Hisp(anorum), I Thrac(um), V Afrforum) Seu(e)r(ianae), 
IIII RR, per Phurnium Iulianum leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore). 
I I I . Antoniniana 
ITALIA 
Classis praetoria Misenensis 
RMD 74 — Burdaklar (Bithynia), 30. VII I . 212. 
Im[p(erator) Caes(ar) . . . ] . . . M. Aurellius Seuerus Antoninus Pius Felix Aug(ustus), 
Parthic(us) max(imus), Brit(annicus) max (imus), pontiff ex) max(imus), trib(unicia) 
jjot(estate) XV, imp(erator) I I , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae), proco(n)s(ul), iis, 
qui militauerunt in classe praetoria Anton(in)iana Misenensi, quae est sub Valerio Dato 
praef(ecto) . . . a. d. III Kai. Sept. C. Iulio Aspro II et C. lulio Camillo Aspro co(n)s(uli-
bus). 
HISPANIA C I T E R I O R 
Legio VII Gemina 
CIL I I 6252 p q; y B e l l i d o (1970) 594, fig. 29,2; fig. 56,1 - 6 Leon 
L VII G AN L VII G A P F L E V I I G AN P F 
BRITANNIA I N F E R I O R 
Legio VI victrix 
R. P. W k i g h t - M. W. C. H a s s a l l , Britannia 5 (1974) 469, No. 56 - Eboracum 
[LEG VI] VIC ANT 
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GERMANIA I N F E R I O R 
Legio I Minervia 
*T 96a CIL X I I I 1211953-55.71-73.95-96.133^ Ш205 '7 , 12 1 222, 12 1 23е, 121261, 1213013,27,29, 12132, 
121331-3, 121342, 1213613 18 Bonná, Colonia Agrippinensium, Novaesium, Gelduba, 
Viller Mühle, Noviomagus, Levefanum, Forum Hadriani, Fectio, Roomburg 
L I M A LEG I ANTO P F L M~A P 
L I M ANTO L E P M A L T M P A F 
L I M A N T O N L E G I MIN A LEG I M AN P I Ç 
L I M ANTO P LEG I MIN ANT LEG I MIN ANTO 
LE I M ANTO (rückläufiger Stempel) 
LEG I M A N T (rückläufiger Stempel) 
LEG I M A N (rückläufiger Stempel) 
LEG I M P F [ANJTON 
Legio X X X Ulpia victrix 
*T 99a CIL X I I I 12 3 9 320"22, 1239911"14, 124077~9 Vetera, Noviomagus, unbekannt 
LEG X X X A L E G X X X ANTO (rückläufiger Stempel) 
LEG X X X AN L E G X X X AN (rückläufiger Stempel) 
GERMANIA S U P E R I O R 
Legio ÁGII Augusta 
*T 107a CIL X I I I 12176200 213'217, 121773 - Argentorate, neben Wasselnheim 
LEG V I I I ANT LEG VIII ANT A[VG] 
LEG V I I I ÁVG ANTON LEG VII I ANT AVG P 
LEG V I I I ANT AV [LEG VI I I ] ANT P AVG 
LE V I I I AVGVS PI A N T FI (rückläufiger Stempel) 
Legio X X I I Primigenia 
*T 123a CIL X I I I 123506, 123541«, 123 5680 Rödelheim, Groß-Krotzenburg, Rückingen 
L X X I [ I ] A LEG X X I I / P R ANT P~F 
Cohors I Treverorum 
*T 126a CIL X I I I 12463 - Zugmantel 
СОН I A N TR 
Zur Auflösung vgl. z. B. N0. 127. 
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NOR ÍCU.M 
Legio I I I ta l ica 
*T 146a CIL I I I 5757 1 r—t; G. W i n k l e r , J ah rbuch des Oberösterreichischen Musealvereins 
116 (1971) 109, Abb. 7., 8. Re ihe Laur iacum 
L E G I I I T AN L E G I I A N L E G I I I A 
P A N N Ó N I A S U P E R I O R 
Legio X Gemina 
*T 151a S z i l á g y i (1933) 59f; Taf. XIV . 158- 162; N e u m a n n (1973) Taf. I X . 67.; X I I . 103.; XV. 
133.; XVII. 1 5 8 - 1 6 1 . ; X V I I I . 162.; X X I I I . 234.; X X V I I . 286 286a; X X I X . 310 311.; 
X X X I V . 392 393. Vindobona, Carnuntum 
L E G X G AN L X G P F A N T L X G P F A N 
L X G P F AIVTO LEG X G A N T 
Legio X I I I I Gemina 
*T 163a S z i l á g y i (1933) 7 8 ; Taf. X X . 104.; X X I . 132 1 3 3 . ; N e u m a n n (1973) Taf. L. 37.; L I I I . 
55., siehe dazu ß . Lőr incz , Alba Regia 15 (1976) 261 — 262; O e r s . , Pannonische Ziegel-
stempel I I I . Limes-Strecke Ad Flexum-Ad Mures. DissABud 11:9. Budapest 1981 Taf. 
9,3; 86, Ka t . 5/29a Carnuntum, Vindobona, Quadrata , Brigetio 
L E G X I I I I G A N T LEG X I I I I G AN 
L E G X I I I I G M V A 
P A N N Ó N I A I N F E R I O R 
Legio I Adiutr ix 
*T 169c S z i l á g y i ( 1933) 17f; Taf. IV. 97 101. ; P a u l o v i c s ( 1957) 59f, Nr . 1 7; N e u m a n n (1973) 
Taf . LXIV. 1. — Brigetio, Scarbant ia , Campona, Vindobona 
[L] I A P F A N T LEG I A D P F A 
L E G I ADI P F ANT 
Cohors I I I Ba tavorum со eq. 
*T 191a C I L I I I 3760 Ь, 10671 b; S z i l á g y i (1933) 87f; Taf. X X I I I . 1 2 - 1 5 . ; L ő r i n c z (1979) 29, 
59f; Taf. 9,2 5; 10,1 5. — Vê tus Salina 
СОН 1 I I B A СОН I I I B A T A СОН I I I В A N T 
Cohors I Campanorum vol. с. R. 
* Т 193а S z i l á g y i ( 1 9 3 3 ) 9 1 ; Taf. X X I V . 4 6 . — Acumincum 
[CjOH I С AN 
Zur Auflösung siehe J . F i t z , Ac taArchHung 14 ( 1 9 6 2 ) 71 , 8 0 ; D e r s . , Les Syriens à 
Intercisa. Coll. La tomus Vol. C X X I I . Bruxelles 1972. 104, no te 4. 
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Cohors I I Aurelia Dacorum oo 
*T 193b J . B r u n s m i d , V H A D 5 (1901) 145 = S z i l á g y i (1933) 109; Taf. X X X I . 48. - Cornacuin 
С I [ I ] Á V R 1) ÁNT 
Zur Auflösung siehe A. R a d n ó t i — L . B a r k ó c z i , ActaArchHung 1 ( 1 9 5 1 ) 2 1 5 . Sie wird 
durch die neue Lesung einer Inschrift aus Teutoburgium bestätigt, siehe dazu B o g a k r s 
(1977) 6 1 0 6 1 1 . 
Cohors I Noricorum eq. 
*T 197c J . S z i l á g y i , ArchÉrt 1942, 186; 185, Abb. 17. = L ő r i n c z (1977) 60, K a t , 17/12; Typ I X .  
— unbekannt 
C H O I N O / A N T O N N I A N 
Cohors I со Nova Severiana Surorum sag. 
*T 198b S z i l á g y i (1933) 93; Taf. X X V . 60.; N a g y (1939) 134, Abb. 14,14 15; T. N a g y , BudRég 
13 (1943) 395, 554 — Aquincum, Ulcisia Castra 
С со N S S S ÁN 
Siehe dazu T. Nagy , BudRég 23 (1973) 44 46, 56; D e r s . , in: Studia in honorem V. 
Besevliev. Sofia 1978. 209 — 212. 
DALMATIA 
Cohors I I I Alpinorum eq. 
*«198c B. K i r i g i n , VAHD 72 73 (1979) 130, No. 1. - in der Nähe von Skrip auf der Insel 
Brac (Dalmatia) 
I(oui) O(ptimo) M(aximo), / T. Fl(auius) Pompeius, / (centurio) coh(ortis) III / 
Alpinorum Is Antoninianae, / curam, agens / fab(ricae) amp(hitheatri), men(sor ?) et / 
Vibius Vibianus / protector /10 co(n)s(ularis). 
M O E S I A S U P E R I O R  
Legio I I I I Flavia 
*o202a CIL H I 4327 = R I U 637 Brigetio 
D(is) M(anibus), / M. Val(erii) Valcriani, (ccnturionis) leg (ionis) / IIII Fl(auiae), 
uixit an(nos) XLII / et M. Val(erio) Ulpio, eg(uo) pu\bbl(iœ) fil(io), uixit an(nos) 
VIII, simull conditis. Ulpia Parajtiane marito et filio / et U[l]pia Valeria filia, heredes 
f(aciendum) c(urauerunt). 
Zur Datierung siehe G. A l f ö l d y , ArchÉr t 86 (1959) 70. 
D A C I A 
Cohors I I Bri tannorum oo 
*T 237a S z i l á g y i (1946) 56; Taf. XVII. 264. - Porolissum 
[СОН I ] I BRIT А 
Zur Auflösung siehe B. Lőr incz , ArchÉrt 107 (1980) 126. 
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Cohors I I Nervia Bri t tonum со 
* T 238b B o g a e r s ( 1 9 7 7 ) 6 1 1 6 1 4 , mit weiterer Literatur — Buciumi 
СОН I I N A (rückläufiger Stempel) 
Cohors V Lingonum 
*241a T ó t h (1978) 22ff, Nr. 10 Porolissum 
[Imp(eratori) Caesari M(arco) Aurelio Anto\nino Pio Felici Aug(usto), Part(h)ico 
max/imf o), Br ]it( annico ) max( imo ), p[ont( if ici ) max( imo ), / trib( unicia ) pot ]es[ t( ate ) 
XVI, imp(eratori) I I , /5 co(n)s(uli) IIII,] proco(n)[s(uli), felicissimo f]ortissi[m]o-
q[ue] I princ(ipi) induf Igentiis eins aucta] liberalitat[i]bus[que] / ditatfa coh(ors) V 
Ling(onum) AntoJniniana [p]ed[it(ata)]. 
SYRIA PALAEST1NA 
Legio X Fretensis 
*T 258a I). B a r a g , BJb 167 (1967) 257, fig. 3,15- 16; 261, fig. 5 , 2 0 - 2 2 ; 262f - Motza 
L X F A N / T O N I N I A N A L X F / A N I 
IV. Severiana 
ITALIA 
Legio 11 Parthica 
290b = 814. Die Ergänzung von J . Fitz ist nicht zwingend. Zur Datierung und Deutung siehe 
schon E. R i t t e r l i n g , Legio. R E X U . Stut tgar t 1925. 1478. Dementsprechend können 
wir die letzten Zeilen der Inschrift folgendermaßen auflösen: 
(legione) secund(a) Parthica Sejuer(iana), Fa(b')iano Muc(iano) / con(sulibus), III 
Idus April. 
Zur Lesung siehe noch H.-G. P f l a u m , Les fastes de la province de Narbonnaise. X X X e 
supplément à »Gallia«. Paris 1978. 245, No. 54. 
Datierung: 229 u. Z. 
BRITANNIA I N F E R I O R 
Legio VI victrix 
*T 325c CIL VII 1223 s — Eboracum 
LEG VI SEV[ (rückläufiger Stempel) 
GERMANIA I N F E R I O R 
Legio X X X Ulpia victrix 
*T 350a AÉp 1975, 631 Groesbeek De Holdeurn 
LEG X X X S A 
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GERMANIA S U P E R I O R 
Legio V I I I Augusta 
*T 358а CIL X I I I 121762ü5 — Argentorate 
LEG V I I I SEV[ 
PANNÓNIA S U P E R I O R 
Cohors I Aelia oo sagit tariorum 
395 Die Truppe stationierte nicht in Noricum, sondern in Pannónia Superior, siehe zuletzt-
U b l (1979) 117, 119 123. Der Fundor t der Inschrif t ist Klosterneuburg. 
*T 395a CIL I I I 11857; U b l (1979) 109, Abb. 10. Klosterneuhurg 
СОН I A SAG SE [СОН I AEL S]AG SE 
Legio X Gemina 
*T 402a S z i l á g y i (1933) 60: Taf. XIV. 165 168; N e u m a n n (1973) Taf. VI I . 47.; X I I I . 115.; 
XIV. 116 118.; X X V I I . 280.; X X V I I I . 281. Vindobona 
LEG X G S LEG X S 
P A N N Ó N I A I N F E R I O R 
Cohors V I I Breucorum 
*T 445a CIL I I I 3757 e = L ő r i n c z (1977) 49, Ka t . 3/4 - Annamatia 
[C]OH VII BR A L E 
DACIA 
Cohors I I Bri tannorum oo 
*T 475a S z i l á g y i (1946) 56; Taf. XVII I . 268.; T ó t h (1978) 63, Nr. 3 1 5 - 3 1 7 . ; Abb. 15. — Poro-
lissum, Certiae (Romita) 
СОН I I BRT S 
Zur Auflösung siehe B . L ő r i n c z , ArchÉr t 107 ( 1 9 8 0 ) 126. 
V. Maximiniana 
H1SPAN1A CITER I OR 
Legio VI I Gemina 
*T 524b CIL I I 6252 r u; y B e l l i d o (1970) 595; fig. 57, 75 — Leon 
L V I I G MAX P F [L VII G] M A X I P I F 
[L V I I ] G MAX P C[ 
P A N N Ó N I A I N F E R I O R 
Legio I Adiutrix 
*T 538a J . B a n n e r A. B á l i n t — M . P á r d u c z , Dolgozatok (Szeged) 13 (1937) 127; Taf. XX. 6. 
- Brigetio 
[LEG I ] ADI P F MA[X] 
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Cohors I oo Hemesenorum c. R. sag. eq. 
543a Die korrigierte Lesung der Inschrift siehe bei B. Lőrinc/.—Zs. Visiq Alba Regia 15 
(1976) 201, Nr. 480.; 208. Der Truppenname heißt, wie folgt: 
coli (ors) oo He(mesenorum) Maximiniana. 
VII. Gordiana 
HISPANIA CITERIOR 
Legio VII Gemina 
T 578 Siehe noch CIL I I 6252 v w; y B e l i j d o (1970) 595f; fig. 58,1 8: 76 79 — Leon 
[L] V I I GE GO [R P F ] LEG VII G GOR P E 
BRITANNIA I N F E R I O R 
Legio VI viotrix 
*T 581a CIL V l l 1223 t — Eboracum 
LEG VI GÓR (rückläufiger Stempel) 
PANNÓNIA S U P E R I O R 
Legio X Gemina 
*o605a H. U b l , RÖ 7 (1979) 129- 136 Pama, 240 
] I una cum Aur(elia) / Marcellina / eins et Aur(elio) Em[eJ/rito, frum[ent(ario)] /" 
leg(ionis) X g(eminae). dicafuj/erunt sacerd(otibus) / Vib(io) Crescen[te] / et Hcr-
(ennio) Nigrinijano, Sabino II /10 et Venusto co(n)s(ulibus). 
VIII. Philippiana 
HISPANIA CITERIOR 
Legio VII Gemina 
*T 671a CIL I I 6252 x; y B e l l i d o (1970) 596: fig. 59 ,1 - 3; 80 — Leon 
L VII G P H I L P F LEG VII G P H I L 
PANNÓNIA I N F E R I O R 
Cohors VI I Breucorum 
*T 692a C I L I I I 3757 f; S z i l á g y i (1933) 91: Taf. X X I V . 45.; L ő r i n c z (1979) 31, 93: Taf. 12,2 — 
Annamat ia , Lugio, Intercisa 
[ C O ] H V I I B R P H I L [ С О Н V ] I I B R P H I L I P P 
СОН V I I BR E I L 
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I X . Deciana 
HISPANIA CITERIOI l 
Legio V I I Gemina 
* T 711b C I L I I 6252 y z ; Y B e l l i d o (1970) 596f; fig. 60. Leon 
[ L V I I G ] D E C T R A [ L E G V I I ] G T R A 
XIV. Claudiana 
HISPANIA CITERIOR 
Legio V I I Gemina 
*T 773a y B e l l i d o (1970) 597; fig. 61, 81 Leon 
L E G V I I C L 
XI Va. Quintilliana 
H I S P A N I A CITERIOR 
Legio VI I Gemina 
* T 777a y B e l l i d o (1970) 597; Fig. 6 2 , 1 - 2 . — Leon 
L E G V I I GE QVI 
XVIII. Diocletiana Maximiana 
ITALIA 
Cohortes praetoriae oder urbanae 
*»787a CIL XVI 157 = A É p 1959, 291 - RMD p. 27 — Abellino, 7. I . 304 oder 305. 
[Impp(eratores) Caess(ares) — C. Aur(elius) Val(erius) Diocletianus — et] M. Aur(e-
lius) Val(erius) Maximian]us) ---, fdd(omini) nn(ostri) Fl(auius) / Val(erius) Con-
stantin] s) et G(alerius) Val(erius) Maxi/'mian(us) — nob(ilissimi) Cues]ares) —], 
nomin(a) milit(um), qui rnilitauer(unt) [in cohortibus praetor is oder urbanis] Dio[c]le-
tian(is) [et Maximian]is) —]. 
Zur Datierung vgl. noch T. D. B a r n e s , Phoenix 30 (1976) 189. 
I I . B E W E R T U N G S P R O B L E M E 
1. Die Datierung der Beinamen Severiana und Antoniniana 
Fitz dat ier t alle Inschrif ten mit diesen Kaiserbeinamen in die Zeit von Caracalla, Elaga-
balus und Severus Alexander (vgl. pp. 34, 73 89, 124- 140). Zu dieser Datierung hat er nicht alle 
Angaben berücksichtigt, bzw. er hat sie irr tümlich gewertet. Nach ihm wären die Kaiserbeinamen 
Antoniniana (und Seueriana) in den Inschrif ten aus der Zeit von Septimius Severus spätere Zusätze; 
die Truppen hätten vom Kaiser nur den Beiname Septimia erhalten. Da wir auf Inschriften diesen 
Beinamen nicht haben, könnte man unter Septimius Severus mit keinem Kaiserbeinamen rech-
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
ZU D E N KAISER BEIN A MEN DER RÖMISCHEN T R U P P E N 1 8 7 
nen. 1 Das ist jedoch ein I r r tum. Wie auch aus der Zusammenstellung von Fitz ersichtlich, wurden 
die Kaiserbeinamen der römischen Truppen immer aus dem Cognomen und nicht aus dem Gentili-
zium des betreffenden Kaisers gebildet, Darum müssen wir auch im Falle von Septimius Severus 
mi t der Auszeichnung Seueriana rechnen, wie die Inschriften der legio I I I Augusta, legio I und I I 
Parthica, cohors I I Concordia und VAfrorum (Nos. 21c, 25a, 29 und 29ab) zeigen (dazu siehe 
weiter oben). 
Bei der Datierung des Beinamens Antoniniana ist Fitz der Meinung, daß die Truppen diese 
Auszeichnung erst nach dem Sturz von Geta (Dez. 211) erhalten konnten, und daß diese Einheiten 
die Partei Caracallas im römischen Heer bildeten (pp. 73 —78).2 Dazu soll zuerst bemerkt werden, 
daß der Beiname Antoniniana auf den unter Septimius Severus gesetzten Inschriften nicht immer 
zusätzlich eingemeißelt wurde (vgl. p. 32, note 3.).3 Es ist ein anderes Problem, warum die früheste 
genau datierbare Militärinschrift aus der Alleinherrschaft von Caracalla (No. 55 — 59; am 11. 
April 212.) — obwohl sie eine offizielle Inschrif t ist — den Beinamen Antoniniana nicht enthäl t , 
und warum die auf der Inschrift erwähnte Classis praetoria Misenensis diese Auszeichnung vor 30. 
August 212. erhalten hat (vgl. R M D 74 = No. 59b). J . Fitz ha t in seinen früheren Arbeiten betont , 
daß die Truppen der Caracalla-Partei schon im Frühjahr 212 den Beinamen Antoniniana ha t ten , 
und daß die Cohortes I—VII vigilum und die Classis praetoria Misenensis aus der Verleihung der-
selben ausgeschlossen wurden.4 Das Militärdiplom von Burdaklar (RMD 74 = No. 59b) ermöglicht 
zwei Alternativen: 1) entweder ha t sich ein uns unbekanntes Ereignis zwischen 11. April und 30 
August 212. zugetragen, in dem die Classis praetoria Misenensis den Beinamen Antoniniana verdient 
ha t , oder 2) es bestand zwischen der Verleihung der Auszeichnung im Jahre 212 und dem Sturz 
von Geta kein Zusammenhang. Eine Angabe spricht für die zweite Möglichkeit: obwohl die Legio-
nen von Pannónia Superior am E n d e von 212 den Beinamen Antoniniana besaßen (No. 148 = 152 = 
165), hat te die Ala I Cannanefatium c. R. im Jah re 212 keine Auszeichnung (No. 164a). Trifft die 
Theorie von Fitz zu, so ist es unwahrscheinlich, daß die Truppen der einzelnen Provinzen den Bei-
namen Antoniniana nicht gleichzeitig erhalten hät ten (vgl. p. 76). Außerdem sei es hiernoch erwähnt , 
daß nur die Inschrif ten von 3 Truppen (legio X X I I Primigenia, cohors I I Raetorum und cohors I 
Campanorum voluntariorum c. R. , vgl. p. 74, Table 18.) vor 10. Dezember 212 datierbar sind (in 
den Inschriften der legio III I talica und cohors I I Aurelia Dardanorum ist der Beiname Anto-
niniana eine Ergänzung, siehe Nos. 134 und 206). Aufgrund von so wenig Angaben läßt sich eine 
Vermutung kaum erhärten, und auch die Obigen sprechen gegen ihre Wahrscheinlichkeit. 
Es darf aufgrund der bisherigen Daten als gesichert gelten, daß die römischen Truppen 
unter Septimius Severus nach 198 beide Kaiserbeinamen (Seueriana und Antoniniana) erhalten 
konnten. Wir kennen den historischen Grund der einzelnen Verleihungen vorläufig nicht.3 
2. Die Möglichkeiten und die Schranken der historischen Bewertung 
Bei der historischen Bewertung ist die Dürftigkeit des Materials ein großes Problem (vgl. 
dazu schon weiter oben). Man muß außerdem erwähnen, daß uns von vielen Truppen keine Angaben 
zur Verfügung stehen. Von diesem Gesichtspunkt aus stellen wir die pannonischen Angaben zu-
1
 Siehe dazu noch F I T Z ( 1 9 7 6 ) 2 1 5 — 2 2 4 ; F I T Z 
( 1 9 7 7 ) 5 4 5 — 5 5 2 . 
2
 Siehe noch F I T Z (1976) 216—224; F I T Z (1977) 
546—547. 
3
 Siehe dazu noch LŐRINCZ ( 1 9 8 2 ) 1 4 2 — 1 4 8 u n d 
No. 26 = R I U 1042; Abb. L X X I I I . 
4
 Vgl. F I T Z (1976) 218—219; 223, note 17; F I T Z 
(1977) 546, Anm. 10. 
5
 Fs ist z. B. unklar , w a r u m die legio H I Augus ta 
pia vindex die Auszeichnung Seueriana vor 205 n ich t 
ha t te , vgl. C I L V I I I 2465, 2527—2528, 2550—2551, 
18070 = 2552, 18068, 6 = I R T 916, CIL V I I I 
10992 = I R T 914, 915, 913, AFp 1951, 228, CIL V111 
2557, oder w a r u m die cohors 11 Concordia in Mace-
donia den Be inamen Seueriana e rha l ten ha t . 
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sammen. Aus den Provinzen Pannónia Superior und Inferior sind im 3. Jahrhunder t 36 Truppen 
bekannt.6 I m Folgenden vergleichen wir die Truppenzahl aufgrund des benutzten Materials (auch 
die Nachträge berücksichtigt) mit der Gesamtzahl der pannonischen Truppen : 
Truppenzahl 
Beiname  
erwähnt nicht erwähnt 
Antoniniana 16 20 
Severiana 10 26 
Maximiniana 6 30 
Gordiana 10 26 
Philippiana 5 31 
Deciana 3 33 
Galliana Volusiana 3 33 
Valeriana Galliena 2 34 
Claudiana 3 33 
Es geht aus dieser Tabelle hervor, daß wir von der Mehrheit der Truppen keine datierten 
Inschriften besitzen. Wir können ähnliche Statistiken auch im Falle anderer Provinzen zusammen-
stellen. Dieser Umstand schränkt jedoch die Möglichkeiten der Bewertung erheblich ein. Deswegen 
ist die Behauptung von Fitz, wonach die Truppen von Pannonién den Kaiserbeinamen Seueriana 
Alexandriaira nicht erhalten haben (p. I l l , note 21., siehe dagegen aber CIL I I I 3757 e = No. 
445a), oder daß die Einheiten von Thracia am Anfang der Regierungszeit von Severus Alexander 
die Auszeichnung Alexandriana nicht ha t ten (p. 117, note 26.; 130), nicht stichhaltig. 
Nachdem nun J . Fitz die Kaiserbeinamen mit den Ereignissen des 3. Jahrhunder t s zu ver-
binden versucht, stellen jene Inschriften, die die Auszeichnungen nach der Verleihung nicht er-
wähnen, ein anderes Problem (vgl. pp. 12 -26). Er hält diese Fälle für I r r tümer , oder er führ t sie 
auf Mängel an Information zurück. Das ist jedoch unsicher. Im Falle der offiziellen Inschriften 
kann eine solche Erklärung nicht stichhaltig sein (siehe z. B. Nos. 303, 656). Deswegen bleibt nach 
wie vor die Frage offen, ob die Inschriften ohne Kaiserbeinamen immer darauf zurückzuführen sind, 
daß die Verleihung des Beinamens unterblieb. 
im 2. Teil der Arbeit hat J . Fi tz mit statistischer Methode 621 Inschriften ausgewertet 
(pp. 227 277). Obwohl das Material nach den obigen Ergänzungen auf 720 gestiegen ist, modifi-
zieren die neuen Daten im wesentlichen die Ergebnisse nicht. 
* 
I m Obigen haben wir uns mit einigen problematischen Fragen des Buches auseinander-
gesetzt. Die kritischen Bemerkungen beziehen sich auf den 1. Teil der Arbeit . Dazu kommen noch 
einige kleinere Berichtigungen: p. 9: in dem Abkürzungsverzeichnis fehlt G. ALFÖLDY, Die Hilfs-
truppen in der römischen Provinz Germania Inferior. ES 6. Düsseldorf 1968.; p. 144: das Zeichen 
ist bei der Inschrift No. 540 falsch; p. 172: s ta t t Britannia Inferior steht hier Bri tannia Imperior( !); 
p. 187: das Zeichen ist bei der Inschrift No. 733 falsch; p. 199: der Verfasser der Studie in Budapest 
Régiségei ist A. Alföldi, und nicht G. Alföldi ( !) (No. 775). 
Zum Schluß darf nicht verschwiegen werden, daß die Druckerei dieses Mal eine skandalöse 
Arbeit geleistet hat. Die marginalen Zeichen, die das Nachsehlagen ermöglichen, wurden teilweise 
oder ganz abgeschnitten; leere Flecken im Text machen die Lesung unmöglich (vgl. pp. 25, 51, 106, 
108, 121, 125 -126, 133, 139, 142, 148 149, 152, 156, 160). Das ist u m so mehr zu bedauern, 
nachdem die Druckerei der Akademie von der regelmäßig hohen Qualität ihrer Drucke bekannt ist. 
"Vgl. vor läuf ig J . FITZ, A Mil i ta ry H i s t o r y of (1902) 38—72; cine neue B e a r b e i t u n g ist in Vorbe-
P a n n o n i a f r o m the M a r c o m a n n W a r s to t h e H e a t h re i tung . 
of A lexande r Severus (180—235). A c t a A r c h H u n g 14 
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ARCHAEOLOGY ON THE FOURTH AND FIFTH CONGRESS OF 
FINNO-UGRISTS 
The Four th Internat ional Congress of Finno-Ugrists met in Budapes t between September 
9—15, 1975. Notwithstanding tha t the F i f th Congress has since already been held in 1980 in 
Turku, the survey and evaluation of the archaeological papers read in Budapest has nonetheless 
gained in actuali ty by the fact tha t Vol. 5 of the Congress publication, containing most of the 
papers in this line, was only published in 1983.1 
I t can be generally s ta ted that at the congresses revived in 1960 and organized every five 
years, archaeology gradually gained ground beside linguistics, which tradit ionally played a lead-
ing par t . Besides the general development of this discipline this phenomenon also reflects the 
increasing significance of archaeology in the research of the prehistory of the Finno-Ugrian peoples. 
I t is extremely important t h a t linguists t ime and again turn to the archaeological evidence since 
it is evident tha t only through the adoption of a complex approach, incorporating the research 
results of different disciplines can we hope for new results in prehistoric research. 
In the so-called Finno-Ugrian archaeology investigating the material relics of Finno-
Ugrian — or more exactly Uralian — peoples, our Soviet colleagues take a prominent p a r t since 
the major i ty of peoples speaking languages of Finno-Ugric origin lived on the terri tory of the So-
viet Union not only in ant iqui ty, but also a t present. A welcome development in Soviet archaeology 
during the past decades is t h a t besides the traditional centres of Finno-Ugric prehistoric research 
(Moscow, Leningrad, Tallin-Tartu, Perm) there arose new provincial centres (Sverdlovsk, Izhevsk, 
Siktivkar, Kazan, Ufa, Joshkar-Ola, Saransk, Petrozavodsk), publishing noteworthy independent 
studies and series.2 These gradually developing scholarly workshops play a decisive role in the 
' The following volumes of t h e planned, seven-
volume publ ica t ion have so f a r been pub l i shed : 
Congressus Quart-us International'! s F enno-U gr i sta-
mm Budapestini habitus. 9. —7.5. Septembris. 1!)75. 
Redigit Gy. O r t u t a y . Pars I. Ac ta Sessionum. Curav i t 
.J. Gulya. Budapes t 1975.; Pars 11. Ac ta Sessionum. 
Curavi t J . Gulya. Budapes t 1980.; Pars I I I . A c t a 
Sectionis Linguist icae. Curatores G. Bereczki, J . Gulya . 
Budapes t 1981.; Pars IV. A c t a Sectionis E thnograph i -
cae. Cura tores A. Paládi -Kovács , J . Gulya. B u d a p e s t 
1981.; Pars V. A c t a Sectionis Archaeologiae, His tór iáé , 
Anthropologiae . Curatores A. B a r t h a , J . Gulya. Buda -
pest 1983. — Anothe r volume published on the 
occasion of t he congress conta ins t h e theses and infor-
mat ion on t h e workshops of F inno-Ugr ian s tud ies in 
H u n g a r y : Congressus Quar t us I n t e rna t ionalis Fenno -
Ugr i s t a rum. Thesen. Budapes t 1975.; Forschungss tä t -
t en fü r F innougr is t ik in Ungarn . E d . J . Gulya , L. 
Hont i . B u d a p e s t 1975. 
2
 Due to l imi ta t ions of size only t he most i m p o r t a n t 
shall here be men t ioned : Вопросы археологии Урала. 
Вып. 1 —13. Свердловск 1962- 1975.; Археология и 
этнография Башкирии, I—IV. Уфа 1962—1971.; Исс-
ледования по археологии Южного Урала. Ред. Р. Г. 
Кузеев. Уфа 1977.; Труды Камской археологической 
экспедиции. Вып. I —IV. (Учёные записки Пермского 
Гос. университета, том IX, вып. 3.; том XI I , вып. I.; 
№ 148.) Харковь 1953, Пермь 1956, I960, 1967.; Отчёты 
Камской (Боткинской) археологической экспедиции. 
Вып. 1- 2. Москва 1959 1961.; Отчёты Нижекамской 
археологической экспедиции, вып. I. Казань 1972.; 
Древности Волго-Камья. Ред. Г. А. Федоров-Давыдов. 
Казань 1977.; Об исторических памятниках по долинам 
Камы и Белой. Казань 1981.; Новое в археологии и 
этнографии Татарии. Казань 1982.; Средневековые 
археологическое памятники Татарии. Казань 1983.; 
Новое в археологии Поволжья. Ред. А. X. Халиков. 
Казань 1979.; Древности Камско-Бельского между-
речья. Ред. О. Н. Бадер и др. Казань 1978.; Из архео-
логии Волго-Камья. Ред. А. X. Халиков и др. Казань, 
1976.; Вопросы археологии Татарии. Вып. I. Казань 
1971.; Вопросы археологии Удмуртии. Ижевск 1976.; 
Северные удмурты в начале II тысячелетия н. э. Ред. 
В. Ф. Генинг. Ижевск 1979.; Материалы по этногенезу 
удмуртов. Ижевск 1982.; Археология и этнография 
Удмуртии. Вып. I. Ижевск 1975.; Материальная и 
духовная культура фннно-угров Прнуралья. Ижевск 
1977.; Труды Марийской археологической экспедиции, 
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s tudy of Finno-Ugric prehistory. Mention must be made here of the activities of the Novosibirsk 
archaeological school, whose lately deceased leader, A. P. Okladnikov was an outs tanding archaeo-
logist, where several important studies have been published.3 The other prominent Siberian research 
centre, Tomsk, has also been the scene of impor tan t archaeological activities focusing on Uralistic 
research in the past years. The conferences on prehistoric issues organized here and its papers pub-
lished subsequently are of special interest to us, similarly to the studies covering the local archaeo-
logical material.4 Siberian research work is understandably preoccupied with the prehistory of the 
Ugrian and the Samoyedic peoples and with the peoples they came into contact.5 
Finland was not only the cradle of Finno-Ugrian archaeology — thanks to J . R. Aspelin -
but also remained its centre unt i l World War I I — the death of A. M. Tallgren. Later, however, 
this field of research gradually diminished in importance. A welcome change is marked by the in-
creasing interest our Finnish colleagues have recently shown in Finno-Ugrian archaeology. The 
regular consultations of Soviet and Finnish experts, based on an elaborated scientific cooperation 
plan are of capital importance. The papers read at these consultations are also published/' 
In Hungary the research of the prehistory of the Hungar ians and related peoples using an 
archaeological approach does not ye t have as s trong tradit ions as in Finland. In the past decades, 
however, the interest of archaeologists in these questions has grown considerably, though this is 
still considered a rather peripheric area of Hungar ian archaeology. Since the publication of Gyula 
1 III. Йошрак-Ола 1960- 1966.; Археология и этно-
графия Марийского края. Вып. 1 -8. Йошкар-Ола 
1976 1985.; Этногенез мордовского народа. Саранск 
1965.; Материалы по истории мордвы VIII —XI вв. 
Моршанск 1952.; Среднецнинская мордва VIII XI 
вв.; Саранск 1969.; Вопросы этнической истории эс-
тонского народа. Таллин 1956. Fo r the most impor tan t I 
monographs see: В. H. Чернецов: Наскальные изобра-
женияУрала , I —II. Москва 1964, 1971.; О. H. Бадер: 
Бассейн Оки в эпоху бронзы. Москва 1970.; П. I (.Третья-
ков: Фпнно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. 
Москва -Ленинград 1966.; А X. Халликов: Древняя 
история Среднего Поволжья. Москва 1969.; М. Ф. 
Косарев: Бронзовый век Западной Сибири. ^Москва 
1981.; Г. А. Архипов: Марийцы IX XI вв. Йошкар-
Ола 1973.; И. Г. Розенфельдт: Древности западной 
части Волго-Окского междуречья в VI IX вв. Москва 
1982.; Л. А. Голубева: Весь и славяне на Белом озере 
Х - XII I вв. Москва 1973.; С. И. Кочкурпна: Юго-
восточное Приладожье в X X I I I вв. Ленинград 
1973.; Г. А. Панкрушев: Мезолит и неолит Карелии, I. 
Мелозит. Ленинград 1978.; С. И. Кочкурпна: Архео-
логические памятники корелы V—XV вв. Ленинград 
1981.; idem. Древняя корела. Ленинград 1982. This 
very limited, a lmost haphaza rd selection cannot claim 
ei ther fullness or evaluat ive signif icance. A useful 
guide for readers showing deeper interest in t he 
recent results of the F inno-Ugr ian archaeological 
researches in t he Soviet Union, was published on the 
occasion of t he F i f t h In te rna t iona l Congress of F inno-
Ugr is ts held in 1980 in T u r k u : Советское финно-
угроведение, 1975—1980. I- II. Ред. Г. И. Еремин. 
Москва 1980. F o r a survey of the recen t archaeologi-
cal activities in t he Cheremis region cf. : I . F O D O R : 
E g y ú j cseremisz régészeti és nép ra j z i k iadványsoro-
zat . N y K 85 (1983). 450-462. 
3
 See, e. g.: В. И. Молодин: Эпоха неолита и бронзы 
лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск 1977.; А. П. 
Окладников: Центральноазиатскип очаг первобытного 
искусства. Новосибирск 1972.; idem. Сокровища том-
ских писаниц. Москва 1972.; Проблемы западноси-
бирской археологии, I —II. Ред .Т. Н.Троинкая. Ново-
сибирск 1981.: Проблемы этногенеза народов Сибири 
и Дальнего Востока. Новосибирск 1973.; Сибирский 
археологический сборник. Ред. А. П. Окладников и др. 
Новосибирск 1966.; Сибирь и её соседи в древности. 
Ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск 1970.; Бронзовый и 
железный век Сибири. Ред. В. Е. Ларичев. Ново-
сибирск 1974.; Новое в археологии Сибири и Дальнего 
Востока. Ред. А. П. Погожева. Новосибирск 1979. 
4
 Из истории Сибири. Томск. (A series con ta in ing 
studies and monographs on archaeology and e thno-
his tory. 21 vo lumes have been publ ished unt i l 197(1.) 
Происхождение аборигенов Сибири. Томск 1969.; 
Проблемы хронологии и культурной принадлежности 
археологических памятников Западной Сибири. Томск 
1970.; Происхождение аборигенов Сибири и их язы-
ков, I П. Томск 1973 1976.; Ранний жепезный век 
Западной Сибири. Ред. В. И. Матющенко. Томск 1978.; 
Л. А. Чиндина: Могильник Рёлка на Средней Оби. 
Томск 1977.; Особенности естественно-географической 
среды и исторические процессы в Западной Сибири. 
Томск 1979. 
5
 Recen t prehis tor ic summar ies also incorpora t ing 
the archaeological evidence: Л. В. Хомич: Проблемы 
этногенеза и этнической истории ненцев. Ленинград 
1976.; Г. 11. Пелих: Происхождение селькупов. Томск 
1972.; В. И. Васильев: Проблемы формирования севе-
росамодийских народностей. Москва 1979. Cf. V. А. 
Mogilnikov's rev iew f rom an archaeological p o i n t of 
view publ ished in the periodical Sovietskaya Arkheo-
logiya Nr . 1984/4 pp. 244—252.) Этническая история 
народов Севера. Ред. И. С. Гурвич. Москва 1982. 
0
 Этногенез финно-угорских народов по данным 
антропологии. Ред. И. М. Золотарева. Москва 1974.; 
Финно-угры и славяне. Ред. А. Н. Кирпичников, и др. 
Ленинград 1979.; Fenno-ugr i e t slavi 1978. E d . С. F . 
Meinander. Helsinki 1980.; K a r j a l a n synty . Sympos io 
30.6,— 2.7. 1976 Joensuu. E d . H. Kirkinen. J o e n s u u 
1977. (I ts Russ ian version: Происхождение Карелии. 
Доклады семинара 30.6. 2.7. 1976. Ред. X. Киркинен. 
-Йоенсу 1977.) Фннно-угорский сборник. Ред. А. А. 
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László's comprehensive s tudy about three decades ago,7 only a few repertories, a handbook, two 
short studies and a number of articles mark the development in this field.8 
1. Three main issues, each representing a focal point of Finno-Ugrian prehistory claiming 
general interest (and, in my opinion chosen quite properly), were pu t on the agenda of the Budapest 
Congress. These were as follows: 1. Southern connections of the Uralian cultures in the Late Neo-
lithic; 2. The evolution of production economy and the Finno-Ugrians; 3. The Magyar Conquest 
and its antecedents. The three main papers were published in the first volume of the Congress 
publication, before the beginning of the Congress, with the comments and related papers appearing 
in volume 2. 
The main paper in the first group was L. Y. Krizhevskaya's paper on the southern con-
nections of the Ural region in the Neolithic (Pars I, pp. 161 — 179). The author reappraised the 
suggestions made by S. P. Tolstov and V. N. Chernetsov, in the light of recent archaeological evi-
dence (i.e. t h a t the ancestors of the Uralian peoples migrated to the eastern slopes of the Ural 
mountains f rom the Aral region in the Mesolithic).9 The introduction to this paper was somewhat 
sketchy since i t did not survey the ideas and most impor tant arguments of both the proponents 
and the opponents of the theory of southern origin. Thus her arguments are comprehensible only 
for those familiar with the question. (Moreover, the quotations and their page-numbers are not 
indicated precisely in the notes. Consequently, the reader either reads the entire monograph hoping 
to find the quoted passage or simply believes the author.) Krizhevskaya's conclusion is tha t the 
southern connections of the Ural region are of a very ancient origin, dating to the turn of the Middle 
and Late Paleolithic. She argues t ha t during the Neolithic only the south Uralian region belonged 
to the group of the related southern (North Kazakhstan) cultures. The wooded Middle Ural 
region differed f rom these southern territories both in its ethnic t rai ts and its culture, and t h a t 
they were bu t loosely connected through economic strands. The author suggests tha t even though 
the Kelteminars of the Aral region had exerted considerable influence on the ancestral Finno-
Ugrians, they cannot be considered one of the ethnic comj>onents of the lat ter . The evidence jire-
sented in this paper, however, is ra ther disappointing. For example the separation of the finds f rom 
the Middle and South Ural regions (mainly f rom the eastern slopes of the mountain) is somewhat 
enigmatic since, besides the indisputably common tradit ions of pot tery manufacture and tool-
making there, the raw material of the tools was also common: the jasper of the South Ural, 
t ransported f rom a distance of over several hundred kilometres.10 Obviously the influence of the 
Зубов, H. В. Шлыгина. Москва 1982. Fo r the activi-
t ies of the Slavic — Finno-Ugr ian work - t eam of the 
Leningrad Archaeological Ins t i tu te , organized in 1974, 
cf. : A. H. Кирпичников: О задачах и работе Сектора 
славяно-финской археологии ЛОНА АН СССР в 1974-
1975 гг. Краткие сообщения Института археологии 
АН СССР 150 (1977) pp. 107-111 . ; А. H. Кирпи-
чников—Е. А. Рябинин: Финно-угорские племена в 
составе Новгородской земли (некоторые итоги но-
вых исследований). Советская археология 1982, № 
3, pp. 47—62. F o r the h is tory of t h e early phase 
of Finnish archaeology v.: C. A. NORDMAN: Archae-
ology in F in land before 1920. Helsinki 1968. 
7
 GY. LÁSZLÓ: Ős tör téne tünk legkorábbi szakaszai. 
Budapes t 1961. 
8
 Археология и древняя история угров. Ред О. Н. 
Бадер, А .П. Смирнов, И. Ф. Эрдели. Москва 1972.; 
Anc ien t Cultures of the Ural ian Peoples. E d . P. H a j d ú . 
Budapes t 1976. (Also in Hunga r i an , Finnish a n d 
French . ) ; Magyar ős tör ténet i t a n u l m á n y o k . E d . К . 
Czeglédy, A. B a r t h a , A. Róna-Tas . Budapes t 1977.; 
B M Ö 1:1, 11. E d . 1'. Ha jdú , Gy Kr is tó , A. Róna-Tas . 
Budapes t 1976— 1977.; 1. FODOR: Vázla tok a f inn-
ugor ős tör téne t régészetéből. (Skizzen aus der Archäo-
logie der f innisch-ugrischen Urgeschichte.) R é g F ü z 
11:15. Budapes t 1973.; idem. I n Search of a New 
Homeland. The Preh i s to ry of the Hunga r i an People 
and the Conques t . Budapes t 1982. ( In German: Die 
große W a n d e r u n g der U n g a r n vom Ural nach P a n -
nonién.) 
9
 C f . V . N . C H E R N E T S O V : O n t h e P r o b l e m o f A n -
cient S u b s t r a t u m in the Circumpolar Region. I n : V I I 
Congrès I n t e r n a t i o n a l des Sciences Anthropologiques 
et Ethnologiques , vol. X . Moscou 1970, pp . 260—267. 
10
 For this a n d the sou the rn connect ions of t he 
east Ural ian Mesolithic and Neoli thic cf. also: Г. H. 
Матющин: Мезолитические памятники высокогорных 
районов Южного Урала. In.: Проблемы археологии 
Урала и Сибири. (Сб. в честь В. Н. Чернецова.) Москва 
1973, 54 — 55.; Id.: Мезолит Южного Урала. Москва 
1976, 67, 141.; Id.: О наконечниках кельтеминарского 
типа на Урале. In : Памятники древнейшей истории 
Евразии. Ред. П. М. Кожин и др. Москва 1975, 143 — 
151. — A new survey of t he Mesolithics and Neoli-
thics of the E a s t Ural region: В. Ф. Старков: Мезолит 
и неолит лесного Зауралья. Москва 1980. 
13 Acta Arcfiaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
194 I. FODOR 
Kelteminars was much stronger in the South Ural region, being geographically nearer — bu t , how-
ever, this does by no means justify the above-mentioned separation. I t would have been more 
to the point to take the comparison of the early finds (dating to the 4th millennium B. C.) as 
the s tar t ing point in the s tudy of the Kelteminarian connections of the Uralian Neolithic, since 
the southern influence was the strongest in this period, becoming weaker in later times. The 
comparative illustrations should have been assembled accordingly, since the miniature drawings 
of the tables illustrating the Neolithic development of various cultural provinces (otherwise also 
to be found in the same form in a number of other publications) are of little practical help in the 
orientation. Nevertheless, the study is a valuable contribution through its novel approach, even 
if it hardly enriched our knowledge cf the southern connections of the ancient Finno-Ugrians. 
Later Krizhevskaya also mentioned the first Mesolithic site unearthed east of the Ural, 
near Nizhny Tagil (Pars I I . pp. 171 — 173). I ts microlithic industry is related to the sites excavated 
on the western slopes of the Ural. She suggested t ha t the differences between the Neolithic of the 
Middle and South Ural region can be t raced to their Mesolithic antecedents. S. V. Oshibkina com-
mented (ibid. pp. 173—181) tha t there was no evidence whatever of a large-scale migration in the 
Mesolithic f rom the Ural towards Scandinavia, as had been formerly suggested. According to E. 
A. Kempisty there are no traces of the infiltration of Uralian cultural elements into the ter r i tory 
of Poland, the only exception being the north-eastern corner of the country. A. H. Khalikov 
underlined the importance of the connections between the ancient Finno-Ugrians and other 
peoples, which should also be investigated by archaeologists. V. I. Molodin reported on the ex-
cavation of the first Neolithic sites in the Baraba steppe. 
The main paper in the second group was a posthumous s tudy by A. P. Smirnov, discussing 
the evolution of the production economies of the Finno-Ugrians in Eastern Europe ("The Evolution 
of Production Economies and the Finno-Ugrians", Pars I. pp. 181 — 193). Summing up the results 
of previous research and the relevant l i terature he concluded tha t the Finno-Ugrians of Eas tern 
Europe adopted animal husbandry and agriculture from nor thward migrating southern peoples 
(the population of the Fat ianovo, Balanovo, Abashevo and timber-grave culture) during the 2nd 
millennium B. C. According to him the new economic system became predominant among the 
Finno-Ugrians of the Oka region earlier than in the Kama region. 
The evolution of the production economies of the Ugrians was da ted to the Ear ly Bronze 
Age by I. Fodor. He proposed tha t the Ugrian cohabitation can be located to the terr i tory of the 
north-western group of the Andronovo culture, on the eastern slopes of the Ural. The ancientness 
of the Ugrian production economy is also demonstrated by the Ugrian word stock. J. Matolcsi 
gave an outline of the evolution of Finno-Ugrian production economies in the Middle Volga region, 
which can be assigned to the Late Bronze Age. A. Bartha voiced his doubts concerning my theory 
of the location of the Ugrian homeland. Speaking of the economy of the ancient Mordvins in t h e 
Volga—Oka—Sura region M. F. Zhiganov pointed out t ha t its most important consti tuent was 
agriculture practised mainly on cleared woodland. This is sufficiently supported by the archaeo-
logical evident f rom the dawn of the 1st mill. A. D. (Pars I I , pp. 183—193). 
The main paper in the third group was read by Gy. László, who surveyed the present s ta te 
of research on the archaeological record of the conquering Hungarians in the 10th century ("The 
Hungarian Conquest and Its Antecedents", Pars I, pp. 195 — 208). In his lecture he expounded his 
theory of the "double conquest", giving rise to heated debates among experts.1 1 According to this 
hypothesis the second wave of the Avars settling in the Carpathian Basin around 670, was Hungar-
ian-speaking, and the people of Árpád arriving in 895 consti tuted only the ruling s t ra tum in later 
times. Consequently, the main body of Hungarians had already settled in their present homeland 
more than 200 years prior to the conquest of Árpád. In support of his theory Gy. László laid special 
emphasis on the "dua l i ty" of the 10th century Hungarian archaeological finds, a fact he associated 
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with the dual origin of the population. The major pa r t of these arguments, however is considered 
unacceptable bv the reviewer. (For example: the association of the set reflecting Iranian tas te of 
the Nagyszentmiklós treasure with "Ava r " traditions is especially strange. I t is most unprobable 
tha t this t reasure can be linked to steppean traditions or workshops, since its parallels provide 
conclusive evidence for Iranian-Sassanide workshops.) Moreover, there are other possible solutions 
to the «duality» in our legends of origin, in the economy of the conquerors, their anthropological 
traits, etc., than the assumption of a double conquest. Unfortunately, the counter-arguments are 
not presented to the foreign readers. (Obviously this is not the author 's fault — voicing his opinion 
but rather t ha t of the editors.) The association of Osh Pando with the ancestral Hungarian home-
land is also somewhat inappropriate.1 2 Soviet and Hungarian scholars have clarified t h a t the 
connection of this settlement with the Hungarians, as presumed by P . D. Stepanov, is based on a 
misunderstanding.1 3 Of course, the above remarks do not challenge the basic merits of the s tudy 
giving the foreign reader with a comprehensive, brief survey of the most impor tant research results 
of the Conquest period. These very results convince the reader tha t in many respects research has 
been placed on a more-or-less firm basis — owing primarily to the activities of Gy. László —, and 
tha t the term "creat iveuncer ta inty" , otherwise indicative of unpretentiousness, is not to be taken 
quite literally here. 
This lecture, touching on a series of problems connected with the Hungarian Conquest, 
was followed by a rather lively debate (Pars II , pp. 195—238). Speaking of the theory of the 
"double conques t" ! ) .Sinor laid particular stress on one of the most controversial issues, namely 
t ha t there is no reference whatever either in the eastern or the western sources to the "griffin-
tendril g roup" immigration around 670, and that the assumption t ha t they were a Hungarian-
speaking people does not necessarily imply tha t the people of Árpád also spoke this tongue, and 
not e.g. Turkish. (It should here to be noted tha t this possibility was suggested by Gy. László 
himself in an earlier article, cf. Valóság 13/1970: 1, 57.) D. Sinor also called at tent ion to the fact 
tha t the stressing of differences between the "set t led" late Avars and the "nomadic" Hungar ian 
conquerors is pointless, since both people practised complex economies. Seconding this opinion, 
A. Róna-Tas emphasized t h a t all nomadic peoples were engaged in some form of agriculture (e.g. 
the Mongols), and tha t the late Avars could hardly have evolved from nomads into real agricul-
turalists within two hundred years. Moreover, he challenged the validity of the map drawn by 
Is tván Kniezsa,14 based on 11th century (but mainly 12th century and later) dates, for the 670s. 
(For example the toponyms formed from our Turkish loan-words do not support the claim tha t 
a Hungarian-speaking population lived there in the 670s.) Cs. Bálint proposed t ha t until to the 
first third of the 9th century the Hungarians lived E — N E of the Saltovo terr i tory, in the nor thern 
zone of the steppe, and tha t our Bulgarian-Turkish loan-words can probably be derived from the 
Bulgarians of Saltovo. I. Dienes spoke of the "World Tree "of the conquering Hungarians. H e em-
phasized tha t , contrary to Gy. László's opinion, it cannot be regarded as an Avar heritage, since 
the distinct representations of this "tree of life" are to be found on objects of the conquering Hun-
garians. To underline his point , he presented three hi therto unpublished discs. Two of these un-
mistakably represent the World Tree with birds on its, an ancient eastern Finno-Ugrian heritage. 
The t runk of all three trees is emphasized with punched dot ted circles or perforations, indicating 
the hollow where, according to their beliefs, the benevolent spirit abode. 
11
 For detai ls cf . : GY. LÁSZLÓ: A «kettős honfogla-
lás»-ról. (Uber die «doppelte Landnahme» der Ungarn . ) 
A r c h É r t 97 (1970) 161 — 190. 
12
 П. Д. Степанов: Ош Пандо. Сранск 1967. 
1 31. FODOR: K e l e t - E u r ó p a ős tör ténetének n é h á n y 
p rob lémája . A r c h É r t 98 (1971) 261—262; А. П. Смирнов: 
Археологические данные об угро-венграх в Поволжье. 
In : Проблемы археологии и древней истории угров. 
Москва 1972, 8 8 - 9 4 . 
1 41. KNIEZSA: U n g a r n s Völkerschaf ten i m 11. 
J a h r h u n d e r t . AECO 4 (1938) 241 — 412. 
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E. A. Chalikova's paper, though p a r t of the discussion, had hv virtue of its importance 
introduced a new direction to the debate and was followed by a number of comments. She gave an 
account of the 8th — 9th century cemetery excavated in Bolshie Tigani, near the Kama—Volga 
Confluence, which she considered to be the burial ground of a Hungar ian community still living in 
the east, who later — at the end of the 9th century — settled in the Carpathian Basin following a 
ra ther swift migration across eastern Europe.15 7. Fodor underlined the importance of the excava-
tion of the Bolshie Tigani cemetery in the research of Hungarian prehistory, since both the burial 
customs and the grave goods support the assumption that this cemetery was in fact the burial 
ground of a Proto-Hungarian community. However, chronological considerations would imply t h a t 
this was a Hungarian community remaining in the east following the migration around 700 of the 
main body of Hungar ians f rom the Volga region. I t was probably the descendants of these eastern 
Hungarians whom Frater Jul ianus met in 1236 near the river Volga.16 According to V. F. Gerling 
the Tigani cemetery and the 6th —7th century Kushnarenkovo finds, thought to he related to the 
former by Khalikova, cannot be associated with a Hungarian ethnic group.1 ' 
The papers read hv II. G. Kuzeyev and T. M. Garipor discussed the former location of Magna 
Hungaria , which they located to the terr i tory between the river Volga and the Bugulma ridge. 
B y the time the Bashkirs appeared in their present homeland, the Hungarians had already left 
t h a t territory, and consequently the Bashkirs could assimilate only small groups of Hungarians 
t h a t were left behind, which would account for the occurrence of certain water- (e. g. Békás, 
Kundurus etc.) and tribe-names (Gyarmat, Jenő, Tarján, Keszi, Miser, Gyula, Nyék), presumably 
of Hungarian origin, in the Bashkir language. F. P. Kazakov remarked tha t the Basdjir ts of the 
Ural region mentioned by Balkhi can hardly be associated with the Bashkirs, for these people were 
in fact Hungarians (eastern Hungarians). G. A. Arkhipor touched upon the common traits of the 
ancient Cheremissian and Hungar ian finds (belts, sabretache plates). 
I. Erdélyi outlined on the ethnic boundaries of the conquering Hungarians. He investigated 
the validity of I s tván Kniezsa's map of the 11th century, in the light of the archaeological f inds of 
the 10th century. He correctly emphasized t ha t the theory according to which Gyula of Transyl-
vania and his people were Pechenegs is entirely groundless, similarly to their assumed bilingualism. 
As regards the occupation of Syrmia by the Hungarians, the chronicle of Constantinus Porphyro-
genitus is to be considered authori tat ive, who specified the southern border of the Hungarian terri to-
ries as running in line with the river Save. This is also supported by the Conquest period cemeteries 
excavated at Batajnica, Vojka and Szávaszentdemeter. 
M. Kusu discussed the settlements of the native population and the Hungarians in the 
9th—11th century in Transylvania and on the edge of the Great Hungarian Plain, now p a r t of 
Romania. This paper was a French version of one of his earlier studies writ ten in English.18 This 
author deserves credit for mentioning several hitherto unpublished sites, which he also illustrated 
on a map. The evaluation of these finds, however, is less acceptable. He started f rom the hypothesis 
t ha t the conquering Hungarians found the "s ta tes" of Glád, Salán, Ménmarót and Gyalu in this 
terri tory, and t h a t Transylvania was inhabited by Romanian—Slavic population. In this way, 
15
 The publ icat ion of the c e m e t e r y : E . A. OHAI.I-
K O V A — A . H . C H A L I K Ö V : A l tungarn an der K a m a u n d 
im Ural . (Das Gräberfeld von Bolsehle Tigani.) R é g F ü z 
11:21. Budapes t 1981. 
16
 For a more detai led version cf. : I . FODOR: Alt-
ungarn , Bulgaro türken und Ostslawen in Südruss land. 
(Archäologische Beiträge.) AASzeg 20 (1977) 94—10; 
Id. Où le dominicain Ju l ien de Hongr ie re t rouva- t - i l 
les Hongrois de l ' E s t ? StA VI. Budapes t 1977, 9—20. 
17
 Cf. also: V. F . GENING: Magna Hungar ia és a 
régészeti emlékanyag. (Magna Hungar ia und das 
archäologische Fundmater ia l . ) A r c h É r t 105 (1978) 
260—263. 
18
 M. R u s u : The au toch thonous populat ion and the 
Hungar ians on the t e r r i to ry of Transylvania in t h e 
9th 11 th centuries . I n : Rela t ions between the au toch-
thonous popu la t ion and the mig ra to ry popula t ions on 
the t e r r i to ry of Roman ia . Bihliotheca H istorica R o m á -
niáé, vol XVI . Bucureçt i 1975, 201 -217. For a r ecen t 
pape r of a s imilar a t t i t u d e : Id. Les popula t ions d u 
groupe tu rc , les Slaves et les au toch tones du Bass in 
Carpa to -Danub ien aux V I e — I X e s. I n : Плиска 
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Anonymus' romantic characters are credited with a prominent historical role (completely neglect-
ing the results of the source-critical research); at the same time, the fact t ha t the Romanians of 
Transylvania (in the Barcaság) are first mentioned by writ ten sources in the 13th century is left 
totally unconsidered. Recent research has provided fu r the r proof tha t Anonymus' Blaks can in 
fact be associated with a Turkish-speaking ethnic group.19 Even less understandable is the author 's 
assertion t h a t the Csombord and Maroskarna (Blandiana B) cemeteries represent a Christian 
Roman —Slav population, since the closest parallels to the grave-goods are to be found in Bulgaria, 
and it is beyond doubt t ha t these were the burial grounds of Christian Bulgarians. Following a long 
outdated theory, the author only considered burial grounds with but a few graves including horse 
burials, as being Hungarian; while the graves in Nagyősz, Nagyteremia and Bukova-puszta he 
regarded as Pecheneg tumuli . As a ma t te r of fact, none of these graves, and neither those of 
Bodrogszerdahelv, are tumuli (kurgans). The cemeteries of the conquering Hungarians were often 
located on smaller or larger mounds, either natural or artificial. The author 's suggestion t ha t the 
Zemplén grave contains the burial of a Pecheneg or Cumanian (!) chieftain is also hard to credit.20  
(Cf. ArchÉrt 103/1976, 285). We are also sceptical that the ra ths mentioned by the author (Doboka, 
Bihar, Kolozsvár, etc.) were built in the 9th century, since almost all presently-known ra ths were 
built after the conquest (e.g. Szabolcs, Zemplén, Doboka21). His proposal t ha t the builders of the 
Transylvanian raths cannot have been others than the Romanian and Slavic population since the 
Hungarians had no rath-building tradit ions from Levedia or Etelköz is also unfounded, in knowl-
edge of the numerous Saltovo raths known in the Don region.22 The firm Saltovo connections of the 
Hungarians can no longer be challenged.23 Finally, I would like to touch briefly upon a comment 
made by the author, according to which" the administrat ive and military appara tus of the kings 
of the Arpadian Dynasty was unable to alter the ethnic realities which are still present (Romanians, 
Székelys, Slovakians, Croatians, Serbians, e tc . )" .Thelecturer here at t r ibuted an aggressive assimi-
lative policy similar to the present-day practice to these kings, which was in fact practically un-
known in the Middle Ages. Several well-known examples could be quoted (the invitation of foreign-
ers, their endowment with special rights etc.). Incidentally, there was no need to take pains with 
the assimilation of the Székelve since bv the time of the conquest they were definitely speaking 
Hungarian and had a Hungar ian culture. 
Volume 5 comprises the papers read a t the session of the archaeological section. Nonetheless, 
we shall s tar t our review with E. Mugurêvics' paper read a t the historical section. He gave account 
of the excavation of the 10th— 15th century Liv rural set t lements along the river Daugava in Let t -
Преслав, том I I I . София 1981, 96 -100. For a more 
detai led version of the same s t u d y in: R R H 20 (1981) 
19—30. 
19
 Ld. OY. BODOR: Egy k r ó n i k á s adat helyes értel-
mezése. MNy 72 (1976) 268—271; L. RÁSONYI: H i d a k 
a Dunán . Budapes t 1981, 48—80. For a d i f f e ren t 
- most likely erroneous view — this issue; V. Cio-
CÎLTAN: Wilhelm von R u b r u k s Angaben über R u m ä -
nen und Baschki ren im L ich te der orientalischen 
Quellen. SF 42 (1983), pp. I 13— 122. 
20
 This grave is without d o u b t the soli tary bur ia l 
of a lOth c e n t u r y wealthy M a g y a r . V. B U D I N S K Y -
K U I G K A — N . F E T T I C H : Das alt ungarische F ü r s t e n g r a b 
von Zemplin. Bra t i s lava 1973; G v . LÁSZLÓ: Ü b e r das 
landnahmezei t l iche Häup t l ingsgrab von Zemplin . 
R a p p o r t s du III' ' Congrès In te rna t iona l d 'Archéologie 
Slave. Tome 1. Brat is lava 1979, 477—485; I . F O D O R : 
Megjegyzések a zempléni sírról. (Заметки о погребе-
нии в Земплене.) ArchÉr t 103 (1976) 282—286. 
21
 Ib id . , Р. NÉMETH: Előzetes jelentés a szabolcsi 
Árpád-kor i megyeszékhely régészeti k u t a t á s á n a k első 
három esztendejéről ( 1 9 6 9 — 1 9 7 1 ) . (Vorläufige Mittei-
lung übe r die ersten drei Forschungs jahre im á rpáden-
zeitl ichen Komi ta t s s i t z Szabolcs, 1 9 6 9 — 1 9 7 1 . ) 
A r c h É r t 1 0 0 ( 1 9 7 3 ) 1 6 7 — 1 7 9 ; Id. A kora i m a g y a r 
megyeszékhelyek régészeti k u t a t á s á n a k v i t ás kérdé-
sei. (Die ums t r i t t enen Fragen der archäologischen 
Er fo r schung der f rühungar i schen Komita tss i tze . ) 
A r c h É r t 1 0 4 ( 1 9 7 7 ) 2 0 9 — 2 1 5 ; I. B O N A : A r c h É r t 9 7 
( 1 9 7 0 ) 2 3 2 — 2 3 3 ; G Y. N O V Á K I — G Y . S Á N D O R F I : Unter -
suchung der S t r u k t u r und des Ursprungs der Schan-
zen der f r ü h e n ungar ischen Burgen. A c t a A r c h H u n g 
3 3 ( 1 9 8 1 ) 1 3 3 — 1 6 0 . 
22
 С. А. Плетнева: От кочевий к городам. Москва 
1 9 6 7 , 2 2 - 4 4 . 
23
 V . I . FODOR: O n M a g y a r — B u l g á r — T u r k i s h C o n -
tacts . i n : Chuvash Studies. E d . A. Róna-Tas . (Biblio-
theca Oriental is Hungarica , vol. X X V I I I . ) Budapes t 
1 9 8 2 , 6 0 — 6 8 , wi th f u r t h e r l i te ra ture . 
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land. Right up to the 13th—14th centuries the inhabi tants of the earlv villages had been living in 
semi-subterranean houses, which, however, had t imber-constructed vertical walls. From the 
15th— 16th centuries onwards, the above-ground wooden houses became typical. The major i ty of 
the villagers were engaged in agriculture and stock-breeding, but there are certain finds indicative 
of craftsmanship as well (e.g. metallurgy). During the Late Middle Ages the major i ty of the Livs, 
speaking a Finno-Ugric language, were assimilated bv the Letts.24 
Among the papers read in the archaeological section A. P. Okladnilcov spoke of the eastern 
and Siberian connections of the Seima-Turbino bronze metallurgy in the Volga—Kama region. 
After the middle of the 2nd millennium B.C., the products of this rich metallurgical centre also 
reached and became widespread in territories lying outside Eastern Europe, primarily in the so-
called Samus culture of the Tomsk—Omsk region (where the metal objects were produced) but , 
according to the author, a number of similar objects have recently been also found in the Baikal 
area. Decorative motifs similar to those on the metal objects are to be found on the Samus pot te ry , 
on rock engravings in the Baikal area and also on Scandinavian rock engravings, as pointed ou t 
by Okladnikov. He stressed tha t these cannot be chance phenomena, being at t r ibutable to the 
ethnic relationships between the peoples inhabit ing the woodland areas of Eurasia , who can be 
identified with the ancestors of the present-day Uralian peoples, inhabiting the above-mentioned 
territories in the 3rd—2nd millennia B.C.25 O. N. Bader reported on the excavation of another ceme-
tery of Seima type in the Oka region, in the vicinity of the village Resnoye.26 In his discussion of 
the bronze implements found in the cemetery of Sintashta, near Chelyabinsk, V. F. Gening 
proposed tha t they represent a transition between the more southern and the Seima bronzes, and 
suggested tha t the eastward migration of a Balkan people could well have been instrumental in the 
spread of the new and prosperous method of bronze-casting.27 A. H. Khalikov remarked t ha t the 
Seyma bronzes westward from the east (from Siberia) and t ha t this was not merely a cultural in-
fluence as suggested by 0 . N. Bader, but ra ther the result of an E —W migration. 
E. Tőnisson reviewed the formation of the Finno-Ugrian peoples along the coastline of the 
Baltic Sea in the first and earlv second millennium A.D. He pointed out tha t the process of the orga-
nisation of bigger ethnic communities f rom separate tribes can only be observed in the western 
group of the Baltic Finns (Estonians, Finns, pa r t of the Karelians and Livs), whereas no such long-
er ethnic units evolved among the east Baltic Finns (Izhors, Vots, Vepses, pa r t of the Karelians) 
living in the terr i tory of the newly formed early feudal Russian state. This la t ter group is character-
ized by the formation of a number of small peoples. S. haul also discussed the formation of these 
two major ethnic groups of the Baltic Finns. As regards their archaeological material, she under-
lined tha t while the different types of graves made of stones were typical of the western group, 
round kurgan burials became the general practice of the eastern people.28 
G. A. Pankrushev emphasized the unity of the Mesolithic and Neolithic cultures of F in land 
and Karelia. The first settlements of hunters appeared in this terr i tory in the 10th -8 th millennia 
24
 A publ ica t ion and excellent s u m m a r y of t he 
cemeteries of the Livs in Gauya region, in the no r the rn 
neighbourhood of t he area in quest ion: E . T Ö N I S S O N : 
Die Gauja-Liven u n d ihre materiel le K u l t u r . ( I L J h . 
— Anfang 13. Jh . ) E i n Bei t rag zur os tbal t i schen 
Frühgeschichte . Tal l inn 1974. 
2
"' For a detailed account of his ideas, cf.: А. П. 
Окладников: Петроглифы Байкала. Новоси-бирск 
1974. 70 116. 
28
 The cemetery lias since been completely pub-
lished: О. H. Бадер В. Ф. Черников: Новые находки 
сейменского типа у е. Решное на Оке. í n : Вопросы 
древней и средневековой археологии Восточной Евро-
пы. Ред. В. И. Козенкова и др. Москва 1978, 130—132. 
Ano the r c e m e t r y of Seima-Turbino type f r o m t h e 
K a m a region has recent ly been published b y В. Ф. 
Генинг: Новый могильник сейминско-турбинского 
типа в Удмуртском Прикамье. In : Памятники древ-
нейшей истории Евразии. Москва 1975, 211 220. 
27
 A detai led pre l iminary r e p o r t on the S i n t a s h t a 
cemetery has since appeared : В. Ф. Генинг: Могиль-
ник Синташта и проблема ранних индоиранских пле-
мен. Советская археология 1977, № 4, 53 - 73. 
28
 It mus t here be noted t h a t A. Erä-Esko'a excel-
lent p ap e r on the E a r l y Mediavel h is tory of Ka re l i a 
was read a t the 1975 Congress of Slavicists held in 
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B.C., following the retreat of the ice sheet. The development of the local population was unbroken 
during the Mesolithic and the Neolithic (4th —3rd millennia B.C.) in spite of the fact t h a t small-
scale immigrations into east Karelia f rom the Volga—Oka region can be observed from the 7th — 
6th millennia onwards. By the end of the Neolithic Karelia and the greater p a r t of Finland had been 
occupied by the Finno-Ugrian people of the Volga—Oka region, absorbing the local population as 
well. 
The conclusion of A. H. Khalikov's paper "(Finno-Ugrians in Eas tern Europe in the Light 
of the Archaeological Evidence") was t h a t the direction of the migration of the ancient Finno-
Ugrian population was f rom the east to the west, and tha t their major westward migration from 
the Volga—Kama region can only be da ted to the turn of the 3rd—2nd millennia, even though 
smaller groups may have reached the Baltic region as early as the Mesolithic. Consequently,in 
contrast to earlier opinions there were no Finno-Ugrian peoples among the population of the so-
called East European pit-comb pottery culture in the 3rd millennium B.C.29 According to Khalikov 
the presence of some kind of an Altaic-speaking (Proto-Turkish, Proto-Mongolic) ethnic group can 
be assumed among the population of the above-mentioned Seima-Turbino metallurgical culture.3 0 
Y. A. Savvateyev reported on the rock engravings dat ing to the period between the end of 
the 4th and the beginning of the 2nd millennia B.C. found recently in the area of the lake Onega. 
A. Häusler investigated whether the burial customs of the Neolithic and t he Early Bronze Ages in 
the Ural—Volga region can be of aid in defining the former terr i tory of the Finno-Ugrian people. 
His conclusions were essentially negative, since investigations of this kind demand much more 
da ta than presently available. K. A. Smirnov discussed the problems of the so-called net-deco-
rated potteries of the Iron Age, widespread in the Volga—Oka region. On the basis of his own re-
search he da ted the spread of this decoration type to the period between the 7th —6th centuries 
B.C. and the 2nd—3rd centuries A.D. 
V. A. Semenov examined the Ugrian elements of the 6th —8th century Polom culture, in 
order to establish whether an Ob-Ugrian immigration from the eastern slopes of the Ural into the 
valley of the Cheptsa river can be ascertained during tha t period. He came to the conclusion tha t 
there only existed commercial and cultural links between the two peoples, bu t the immigration of 
large Ob-Ugrian ethnic groups must be definitely calculated. 
T. I. Gob man's comments on E. A. Khalikova's paper was the only paper read in the anthro-
pological section having a direct connection with archaeology. The preliminary analysis of the skel-
etal remains f rom the Bolshie Tigani cemetery revealed tha t no relationship whatever can be estab-
lished between these and the anthropological material of the 10th century conquering Hungarians 
found in the Carpathian Basin, thus the assumption t ha t the descendants of the Tigani community 
took par t in the Hungarian conquest must be rejected. 
2. The perfectly organized Fif th Internat ional Congress of Finno-Ugrists was held in Turku, 
Finland, in August 1980. The lectures delivered at the plenary sessions, their theses and the papers 
of general interest read at the section meetings were published before the opening of the congress 
in four neat xeroxed volumes by the organizing committee.3 1 These volumes were dis tr ibuted 
Brat is lava , cf . : Übe r Slaveii u n d Karelier des 9. bis 
13. J h . K a p p o r t s du III e Congrès In terna t iona l d 'Arc-
héologie Slave. Tome 1. Bra t i s lava 1979, 231 -241 . 
29
 Cf. I . FODOR: The Prob lem of the Ura l ian and 
Finno-Ugr ian original home. (Archaeological survey.) 
Fol Arch 27 (1976) 158—160 wi th fu r the r l i te ra ture . 
The jmos t recent s u m m a r y on the cu l ture : В. П.Третья-
ков: Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной 
полосе европейской части СССР. Ленинград 1972. 
30
 I have also argued in f a v o u r of early Ugro -Turk 
con tac t s in t h e light of the Seima-Turbino bronzes : 
I . FODOR: On the earliest Hungar ian—Turc io con, 
tac ts . S tudia T u r c o — H u n g a r i c a V. Budapes t 1981-
145—151. 
31
 Gongressus Quintus Internationalis Fenno— Ug-
ristarum. T u r k u 20—27. V I I I . 1980. Redigi t Osmo 
Ikola. Pars J. Sessiones p lenares . ; Pars I I . S u m m a 
d isser ta t ionum. ; Pars l i t . Disser tat iones symposio-
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among the part ic ipants long before the actual meeting, who thus had ample time to familiarize 
themselves with the lectures and to work out their comments. 
"Surprisingly enough, no t a single paper devoted to ei ther ethnographical or archaeological 
questions was read at the plenary sessions," (in his review of the congress Pé ter Hajdú remarked 
that) .3 2This s ta tement .speaks for itself, and all we can do here is to express our regret tha t in Turku, 
archaeology had somehow been pushed to the background as compared to preceding congresses. 
The process in the course of which archaeology seemed to join line with other disciplines of Finno-
Ugrian research had apparently come to a halt . The organizers of the programme appear to have 
been haunted by the long-outdated notion according to which Finno-Ugrian research can be 
equated with the corresponding branch of linguistics. Obviously the leading role of linguistics with 
its noble tradit ions in Uralistic research cannot be denied, though its aspirations for exclusiveness 
is somewhat anachronistic, and can by no means be justified with the present state of research. I t 
should also be borne in mind t h a t the results of related disciplines have always made valuable 
contributions to linguistics as well. 
Archaeology and anthropology consti tuted one section in Turku. However, the number of 
those present was surprisingly small, since a significant pa r t of the registered part icipants had not 
arrived. The absence of distinguished Soviet scholars such as A. P. Okladnikov, N. N. Gurina, L. 
Jaani ts , A. N. Kirpichnikovandothers was very regrettable indeed. The Hungarian participation was 
also relatively modest — only five Hungarian archaeologists took par t at the congress in Turku. 
This number is extremely law even considering t ha t only few archaeologists in Hungary have spe-
cialized in the s tudy of Finno-Ugrian subjects in general. At the same time it is worth considering 
whether the archaeological mater ial of the Conquest period (10th century) imbued with eastern 
traditions, and the archaeological problems of the formation of the Hungarian s tate should not be 
discussed at Finno-Ugrist congresses, where centuries later phenomena of the Hungarian popular 
culture, noted in the archaeological material of Middle Ages, are also debated. 
The four subsequent volumes containing the papers read at the congress were also soon 
published.33 
It is to be regretted t h a t some of the archaeological papers were omit ted from the publi-
cation, and the omission of the discussions, illustrating the confrontation of the different viewpoints, 
is also unfortunate . The material of the round table debate has similarly not been included. In the 
following, 1 shall give an outl ine of the papers published in volume 8 and also of the unpublished 
papers, and of the main points of the comments on the lectures. 
Obviously, the major i ty of the papers on archaeology dealt with the material related to 
the prehistory of the Finno-Ugrians, and investigated the ethnogenesis of these peoples f rom an 
archaeological viewpoint. 
In his paper P. Simonsen (Tromso) examined the continuity of the population in the nor th-
ernmost coastal l egion of Norway from the Neolithic to the Middle Ages. He established tha t two 
significant cultural changes can be observed in this terr i tory: the first was the appearance of the 
pit-comb pot tery around 3400 B.C. though large-scale migration, with the other taking place around 
100 A.D., hut without the appearance of a new ethnic group. The majori ty of the people inhabiting 
this territory f rom 1000 B.C. were the ancestors of the Lapps. The [»receding Neolithic culture, how-
r u m l inguis t icorum. ; Purs IV. Disser ta t iones s y m p o -
s io rum ad e thno log iam, fo lk lo re e t m y t h o l o g i a m , 
a rchaeo log iam et a n t h r o p o l o g i a m , l i t te ras p e r t i n e n -
t i u m . 
3 2
 I ' . H A J D Ú : T u r k u i t a p a s z t a l a t o k . N y K 8 3 ( 1 9 8 1 ) 
1 7 6 . 
33
 P a r s V. A c t a congressus et sympos ia . ; Pars VI. 
Disse r t a t i ones s e c t i o n u m : I 'honologica e t m o r p h o -
logica, s y n t a c t i c a et s e m a n t i c a . ; Pars VII. D i s se r t a -
t iones s e c t i o n u m : Lexicologica e t onomas t i ca , a l ia 
l inguis t ica e t l i t t e ra r ia . Pars V I I I . D i s s e r t a t i o n e s 
s e c t i o n u m : E thno log i ca , fo lk lor i s t ica et m y t h o l o g i c a , 
a rchaeo log ica e t an th ropo log ica . T u r k u 1981. 
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ever, cannot be unreservedly regarded as representing their heritage, even though it is often termed 
"Pro to-Lapp" . 
V. V. Sedov (Moscow) began his paper ("On the Ethnic History of the Baltic Finn Tribes") 
by emphasizing tha t in the s tudv of the prehistory of the Baltic Finns the retrospective archaeolog-
ical method appears to be the most useful, which takes as a s tar t ing point for the Mediaeval liter-
ary evidence, primarily the Russian sources. The archaeological material of the peoples can be 
localized fair ly well during the period of the formation of the Russian state, and can be t raced 
back in t ime until the end of the Bronze Age, i.e. the beginning of the first millennium B.C. The 
author was of the opinion t h a t the texti le-patterned pot tery appearing in this period between the 
mouth of the river Kama and the Baltic area can be a t t r ibuted to the Finns of the Volga region and 
Baltic. The influence the Baltic peoples on their western group was considerably strong, which is 
probably why the Finno-Ugrians of this region differed considerably f rom their eastern relatives 
both in their material culture and their language. On the basis of the water-names, the western 
group of the texti le-patterned pottery can be identified with the Baltic Finns, while the eastern 
group with t h e Volga Finns. Sedov concluded his paper with the remark t ha t Finno-Ugrian groups 
had settled on the coastline of the Baltic Sea as early as the Neolithic, but these cannot be consid-
ered the ancestors of the later Baltic Finn peoples. 
In his report "The Ancient Estonian House and I t s Place in the Rura l Architecture of 
North-East Europe", К. Tőnisson pointed out tha t the typical Estonian rural house had already 
evolved in sett lements established over a 1000 years ago, and tha t it can be identified with the 
house-type common in Eas t Europe. 
U. Salo's paper entit led "On the Continuity of the Prehistoric Populat ion of the Finnish 
Seashore", s ta ted that a Finno-Ugrian populat ion had first migrated to this region in the period 
marked by t he combed potteries (4200 — 4100 — 3300 B.C.) and tha t a subsequent stranger Finno-
Ugrian wave of immigration arrived from the Upper Volga region in the era of the typical combed 
pottery (3300 — 2800 B.C.). 
This local Finno Ugrian population later assimilated the peoples of the corded pot tery cul-
ture (2500? — 2000 B.C.) who — according to the author — can be identified with ancestral Baltic 
ethnic groups, and who had migrated there f rom the Baltic area. The population of the so-called 
Kiukainen cul ture (2000— 1300 B.C.), following the cultura1 t radit ions of the combed pot tery cul-
ture, can already be termed Proto-Finnish, whose survival can be traced until the dawn of the histor-
ical times. 
I. Dienes read a paper entitled "Shaman Aristocracy in the Nomadic States", in which he 
discussed the leading religious stratum of the nomadic Mongol state, the so-called Shaman aristo-
cracy, on the evidence of the reports by Mediaeval European travellers. He argued tha t the role 
played by t he Shamans in nomadic societies reaching or near the level of s ta te foundation (such as 
the Avars or the conquering Hungarians) was accordingly compatible with t ha t of the Mediaeval 
Mongol Shamans, and cannot be compared to tha t of the Shamans known from later ethnographi-
cal descriptions, who often represented a Neolithic level. 
V. F. Gening (Kiev) analysed the Finno-Ugric—Proto-Iranian cultural links in the light 
of the archaeological evidence. ("Finno-Ugric—Indo-Iranian Cultural Links in the Second Millen-
nium B.C.") He was of the opinion t ha t the Proto-Iranian-speaking population on the Sintashta 
cemetery — mentioned above — excavated between 1972 — 75 near Chelyabinsk and dating to the 
middle of the 2nd millennium B.C., also part ic ipated in the Aryan migration reaching India around 
the end of t he first millennium B.C. This cemetery illustrates the lively connections between the 
Proto-Iranians with their highly developed production economy and the West Siberian Ugrian 
ethnic groups. The influence of the Proto-I ranians on the Ugrian peoples can be documented not 
only in their economic life bu t also as regards their religious beliefs (e.g. the sacrificial animals), 
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as evidenced by their burial customs. After the reading, the comments of A. H. Klialikov and I. 
Fodor challenged a s ta tement of the lecturer, which they considered unfounded, namely t h a t t he 
population of the Bronze Age Abashevo culture spoke Finno-Ugric. 
In his paper entitled "The Structure of the Archaeologica] Cultures of the Eas t European 
Finno-Ugrians in the Second Half of the First Millennium A.D.", A. II. Klialikov expounded his 
theory according to which the following six groups can be distinguished in the relevant Finno-
Ugrian material, and tried to establish their ethnic identi ty: 1. The terr i tory between the Ural and 
the Middle Volga region (e.g. the cemeteries in Tigani, Sterl i tamak, Nevolino). He considered their 
population to be "Ugro-Magyars". 2. The Pechora and Dvina region, where the ancestors of the 
Permians lived. 3. The Proto-Cheremissian cemeteries. 4. The Proto-Mordvin cemeteries. 5. The 
cemeteries of the Muromas (e.g. Podbolote). 6. The Upper Volga region (Kostroma and Yaroslavl) 
where the Meris might have lived. He also noted tha t in contrast to earlier theories he considered the 
Lomovatovo culture to be related to the heritage of the early Hungarians and not to tha t of the 
Proto-Permians. His remark t h a t the archaeological finds do not bear out the presumed existence 
of a common Volga-Finn homeland deserves special attention3 4 . In his comment, V. F. Gening added 
that , contrary to its title, the archaeological finds discussed in the lecture can be dated to t he end 
of the first millennium, and tha t he considered the ethnic identification of the Lomovatovo culture 
unacceptable. He also objected t ha t the paper had not listed the Cheptsa-valley (Proto-Udmurt) 
finds. In his reply Klialikov assigned these la t ter cemeteries among the Nevolino finds, which he 
considered Hungarian. I myself commented on the fact t ha t the first group consisted of practically 
unrelated cemeteries, thus raising doubts as to their being the heritage of an ethnic group (the 
Hungarians), a possibility refused by other archaeological and historical evidence as well. 
The archaeological explanation given by S. Laul ("The Formation of the Populat ion of 
Eas t Estonia and the Eastern Group of the Baltic Finn Tribes") for the common features of a South-
ern Estonian dialect with the Vot language was extremely ingenious. According to his theory the 
Southern Estonians maintained close connections with the Vots of the eastern group — in spite of 
the fact t ha t the major i ty of the ancient Estonian tribes belonged to the western group of the Fin-
nish people. I t is the influence, or more exactly, the linguistic mark of the assimilation of the Vots 
inhabiting the area between Lake Pskov and Lake Peipus at the turn of the first and second mil-
lennia A.D., which is reflected in the above-mentioned South Estonian dialect. 
S. Szádeczky-Kardoss read a paper entitled "Contributions to the Pont ian and Caucasian 
Background of Hungarian Prehistory", in which he examined the names preserved in Lat in and 
Greek sources which can be linked to the ethnic name of the Hungarians. Some of his observations 
could be of interest to archaeologists as well. 
The title of I. F odor's paper was "The Development of the Hungarian Ar t of the Conquest 
Period". In it I a t tempted to illustrate the absorption of Persian and Byzantine artistic influences 
with the Finno-Ugrians of the Ural region, who fi t ted the representations on the Persian and By-
zantine silver vessels, rooted in completely different social, religious and aesthetical traditions into 
their own Shamanistic world concept.35 In his comment B. Korompay voiced his scepticism con-
cerning the presumed survival of Shamanism among the conquerors.36 V. F. Gening noted t ha t the 
imported silver vessels were rarely copied by Uralian peoples. Zs. Erdélyi pointed out the survival 
of motifs from the Conquest period in Hungar ian folklore. 
34
 Among the linguists, it was D. Gheno who voiced 
a similar opinion a t the T u r k u congress: Tars I I , 19, 
and also: Id. Megjegyzések a m o r d v i n és cseremisz 
közti g r a m m a t i k a i egyezésekről. (Замечания о мор-
довско-марийских грамматических совпадениях.) N v K 
83 (1981) 114-121. Earl ier : Г. Берецки: Существо-
вала ли праволжская общность фмнно-угров? A c t a 
L ingHung 24 (1974) 81 — 85. 
35
 Cf. also: I . FODOR: Ein ige Bei träge zur E n t f a l -
tung der ungar i schen K u n s t der Landnahmeze i t . 
Alba Regia 17 (1979) 65—73. 
36
 Cf. his p ap e r road a t t he congress: B . K O R O M -
PAY: Die Rel igion der Ungarn zur Zeit der Land -
nahme laut den äl testen his tor ischen Quellen. P a r s 
V I I I , 2 2 6 — 2 3 3 . 
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Cs. Bálint discussed the problems of the dirhemcirculation in Eastern Europe. He pointed 
ou t that , for instance, the prices at the 10th century market in Prague cannot be compared with 
those in the Arabian cities, for in the latter case the dirhem was a currency with real function, while 
we cannot talk of monetary circulation in Eastern Europe during this period. It was the value of 
the dirhems' silver content which acted as a measure of value in the exchange of commodities. This 
period was marked by a heavy demand for precious metal in Eastern and Northern Europe.3 7 In 
his comment P. Simonsen remarked tha t even though the Norwegian hoards of this period (10— 11th 
centuries) comprise various coins, those of Sweden and Finland are essentially composed of dir-
hems, primarily half and quar ter dirhems. He was of the opinion tha t in this la t ter terri tory it was 
the dirhem which acted as the money. 
Speaking of the development of the so-called «net»-decorated potteries, K. A. Smirnov 
(Moscow) expounded that this ornamental motif first appeared in the Upper Oka and the Upper 
Volga region a t the close of the 2nd millennium, f rom where it distr ibuted over a vast terr i tory by 
the beginning of the Iron Age. 
In her paper entitled "The Development and Change in the South-Ural 's Cultural Con-
tac ts in the Early Bronze Age (Relative to the Stone Age)" L. Y. Krizhevslcaya called attention to 
the significant tendency of assimilation between the cultures of the Central and South Ural regions 
a t the beginning of the Bronze Age, as compared to the preceding period, which can also be docu-
mented by the spread of the so-called pseudo-comb-decorated pottery. 
E. Mugurevics discussed the 10th—14th century set t lement pat terns of the northern p a r t 
of the Kurland peninsula, consti tuting the western par t of the Riga bay. In the 11th—12th cen-
turies this terr i tory was inhabited predominantly by the Livs, living in rural settlements, but later 
the proportion of the Let t population s tar ted to increase. The Teutonic Knights conquered this 
te r r i tory in the 13th century, and from tha t t ime on the assimilation of the Livs had intensified 
considerably.38 
Gy. László's paper ("Saddle and Stirrup: Etymology and Archaeology") was read in the 
linguistic section. The organizers are not to be blamed for this, since this brilliant object-historical 
and lexicological essay was of interest to scholars of both scientific fields. Similarly to his earlier 
studies on related subjects (e.g. our words for pot , sabre, bridle-bit, etc.), Gy. László a t tempted to 
confirm the etymologies of these two words from an object-historical point of view; he presented 
convincing evidence that , in contrast to the general linguistic consensus, they are by no means p a r t 
of the Ugrian layer of our language, since this mode of harnessing was completely unknown in t h a t 
period.3 9 
One day in each section was devoted to the informal discussion of a topic announced in 
advance. The topic of the archaeological section was the problems of continuity. ("Population 
continuity in Finno-Ugric Areas in the Light of Archaeology and LoanWords ." ) The above-men-
t ioned papers of P . Simonsen and V. V. Sedov, and the lecture of L. Jaanits and К. Jaanits, entit led 
"The Continuity of the Neolithic Population of Estonia», published in full in volume 4 of the congress 
publication (pp. 419 — 447), served as s tar t ing points for the debate. In the opinion of these la t te r 
au thors the ancestors of the Baltic Finns settled in Estonia during the period of the so-called typi-
cal combed potteries (middle of the 3rd millennium B.C.), whose migration s ta r ted somewhere in 
the east. They associated the population of the Mesolithic Kunda culture with a Proto-Indo-Furo-
37
 A more detailed version of Iiis p a p e r : Cs. B Á L I N T : 
Ein ige Fragen des Dirheni-Verkehrs in Europa . 
A c t a A r o h H u n g 33 (1981) 105—131. 
38
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f r o m the point of view of the Livs : Из древнейшей 
истории балтских народов (по данным археологии и 
антропологии). Ред. Р. Я. Денисова и др. Рига 1980.; 
Этнографические и лингвистические аспекты этничес-
кой истории балтских народов. Ред. М. Рудзите и др. 
Рига 1980. 
39
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pean ethnic group and t ha t of the Corded Ware culture, appearing at the end of the 3rd millennium 
with a Proto-Baltic ethnic group, who exerted a considerable influence on the ethnic and linguistic 
development of the Baltic Finns. 
The part icipants of the debate, led by C. F. Meinander, practically separated into two 
groups. Our Finnish and Estonian colleagues were of the opinion that the Finno-Ugrian peoples 
had already appeared in the Baltic region and in Finland by the Neolithic, while the Soviet and 
Hungarian scholars dated this event to the Bronze Age, with the terri tory of Finland settled at a 
later date. In his introductory remarks the leader of the debate seconded the former opinion, and 
later he suggested tha t the so-called textile-ornamented potteries can perhaps be associated with 
the Baltic Finns. In his reply A. H. Khalikov pointed out t ha t this type of ornamentat ion was wide-
spread over a large terr i tory extending f rom the river Kama to the Baltic area, where the different 
burial customs, settlement types and material cultures exclude the possibility of a uniform ethnic 
population. The importance of the methodological approach to the problems of cnotinuity was 
discussed by P. Simonsen and by S. Szádeczky-Kardos s, who considered the name "Finno-Ugric" 
to be an exclusively linguistic category. On the other hand. V. F. Gening emphasized the historicity 
of this term, and located the Uralian homeland to the southern territories of West Siberia. The pre-
sent writer emphasized tha t the existence of a uniform ethnic group in the woodland region of 
Eas t Europe in the Neolithic, extending from the Baltic area to the river Ob, cannot be assumed, 
since a linguistic unity could not have evolved and survived under the economic and natura l con-
ditions and undeveloped communication channels of tha t period. R. Y. Denisova, an anthropologist, 
noted t ha t the anthropological continuity of the Baltic Finns can only be demonstrated from the 
Bronze Age. E. Toniseon was of the opinion tha t the prehistory of the Estonians in their present 
homeland can only be archaeologically t raced from the Iron Age. U. Salo challenged the validity of 
the traditional homeland theory (i.e. the migration of the Finno-Ugrians from their homeland), 
and also tha t of the tradit ional concept of the evolution of languages (family tree model). The 
last comments by A. H. Magometov, underlined the importance of the Finno-Ugric —Iranian and 
the Hungarian-Alan historical connections. 
I t is to be regretted tha t the debate did not succeed in reconciling the two viewpoints, 
most probably because only the usual general arguments were presented, and there was no possibil-
ity for a detailed analysis of the evidence on which these arguments are based. I t must also he 
admitted tha t the language barrier also presented obstacles to the bet ter understanding of these 
arguments, not so much in the debate itself, but rather regarding a more detailed overview of the 
relevant Finnish and Soviet literature. 
There is one more regrettable fact to be mentioned here, namely t h a t with the exception of 
professor C. F. Meinander, the major i ty of Finnish archaeologists, our colleagues in Helsinki, were 
absent. The part icipants of the congress would in all probabili ty have been eager to hear of the new 
results of recent Finnish archaeological activities, and of the newly-found rock engravings. (Only 
one Finnish archaeological paper was read a t the congress.) 
3. I t can thus be said that the archaeological lectures delivered at the two congresses in gener-
al contributed to a bet ter understanding of the prehistory of the Uralian peoples. This by no means 
implies t ha t all the papers presented the audience with spectacular new results. The limited scope 
of the papers and the demand for clarity induced most scholars to present a brief summary of their 
research, primarily from ethnohistorical viewpoint. One advantage was t h a t archaeologists who 
usually only evaluate their finds from a culture- and socio-historical point of view, now also under-
took the more difficult task of drawing ethnohistorical conclusions. I ts other advantage was t ha t 
scholars of related fields of research who are understandably unable to keep up-to-date with thè 
tremendously increased archaeological l i terature, were offered concise reports on recent achieve-
ments. 
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Obviously the countless problems of the archaeological research of the material heritage of 
the former Uralian people inhabiting vast territories could not be discussed in the course of a single 
congress, or even in a series of congresses. For this reason I consider it of u tmost importance to 
group the lectures around certain focal issues prior to organization the congresses, a possibility 
f irst a t tempted a t the Budapest congress. Naturally, it is fairly difficult to choose such focal issues, 
i.e. to establish which yielded the most numerous new results from a historical point of view. This 
is why the part icipation of well-informed archaeologists in the organization is highly desirable. The 
shortcomings in this respect need hardly be emphasized. It is perhaps clear from this brief review 
t h a t certain topics, discussed a t both congresses, focused on ra ther peripherial phenomena, which 
hardly engage the attention of the wider professional public. At the same time, other, historically 
significant questions were virtually neglected. For my part , I would devote greater at tention than 
t h a t presently shown by the congresses to the advances in Siberian archaeology. I t would extremely 
impor tant to survey, for example, those archaeological finds which may throw light on the prehis-
tory of the Samoyedic peoples and the neighbouring ethnic groups related to them (Altaians, 
Proto-Turks, Plaeo-Siberians). 
I t goes without saying tha t even the most exhaustive preparations are in vain unless the 
main papers and theses are not presented to the part icipants prior to the congress. 1 don ' t think 
tha t serious complaints can be voiced in this respect, especially as regards the Turku congress. On 
the other hand, the publication of the papiers still leaves something to be desired. As we have seen 
above, fur ther volumes still await publication in Budapiest nine years af ter the congress. This, 
however, does not apply to the Turku congress, where only the publication of the discussions was 
omitted. Most probably, this was not the fault of the organizers. However great burden the publi-
cation of the material of such a large congress might impiose on a publishing house, it would be 
highly regrettable if instead of following the example set in Turku, the organizers were to drop the 
idea of publication from the outset. (For example the volume containing the archaeological papers 
of the Tallinn congress held in 1970 has still not been published, and pirobablv never shall. As far as 
I know, the organizers of the next congress to be held in Siktivkar have already given up) the idea 
of jiublishing the lectures.) A decision of this k ind would doubtlessly result in a drop in the level 
and in disinterestedness on the one hand, while on the other it would also mean tha t a selection of 
the most recent and impor tant advances would no longer be accessible, causing a considerable 
setback to Uralistie studies. 
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ÜBER DIE DATIERUNG DER GRABFUNDE DES 10. JAHRHUNDERTS 
IN UNGARN ANHAND DER ARBEIT VON 
J. Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo-Kultur. 
Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunder t s im Karpatenbecken. P Z 56 
(1981) Hef t 1. Walter de Gruyter, Berlin —New York. 167 S., 53 Taf. und 19 Abb. 
. Bei der Interpretat ion des charakteristischen archäologischen Fundhorizonts des 10. bis 
12. Jahrhunder ts im Karpatenbecken — der f rüher als Hampeische Gruppe IV/B, dann als Bjelo 
Bfdo-Kul tur (im weiteren: BBK) und dann nach B. Szőke's Untersuchungen in Ungarn von meh-
reren als Fundstoff der Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes bezeichnet wurde — wirkten 
von den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunder ts auch die politischen Verhältnisse dieses Raumes 
mit. Aus diesem Grund drängte sich immer wieder die ethnische Fragestellung von den ungelösten 
Problemen immer wieder in den Vordergrund. Aus dieser Erwar tung, aus den Schwierigkeiten der 
Erforschung der umfangreichen Gräberfelder der B B K und nicht zuletzt aus den begrenzten Datie-
rungsmöglichkeiten der materiellen Hinterlassenschaft des Jahrhunder t s vor dem Beginn der unga-
rischen Münzprägung — Anfang des 11. Jahrhunder t s — ergab sich, daß der Ursprung und die 
Chronologie der schon seit einem Jahrhunder t bekannten B B K ungeklärt ist. Es ist recht erfreu-
lich, cHß s l c h der weitsehende, von seinen Gefühlen unbeeinflußte Verfasser (im weiteren: JG) die 
Untersuchung der Chronologie zum Thema seiner Arbeit wählte — seine Arbeit erschien als Teil 
der Dissertation «Zur Archäologie des Ostalpenraumes vom 8. bis 11. Jahrhunderts» — mit der 
Absicht, eine gesicherte chronologische Ordnung des Fundgutes für die zukünft ige historische, 
ethnische oder soziologische Interpretat ion archäologischen Materials der B B K zu schaffen. Zum 
Untersuchungsfeld wählte er Transdanubien, wo einerseits ziemlich viele langbelegte, gut doku-
mentierte Gräberfelder ausgegraben und publiziert wurden, anderseits grenzt dieses Gebiet an das 
Interessengebiet von JG, an den Ostalpenraum. So konnte er die aus der Untersuchung der B B K 
erworbenen chronologischen Angaben — die in erster Linie aus der umfangreichen Verbreitung 
der ungarischen Münzen stammen — auch dort anwenden. 
Der Einführung und dem forschungsgeschichtlichen Überblick (Seite 4—19.) folgt die 
Behandlung einer der Grundfragen der Chronologie der BBK, das Verhältnis ihres Fundstoffes 
zum Fundmaterial der ungarischen Landnahmezeit (bei JG «altmagyarisch») (Seite 19 — 33.). Auf 
Grund der horizontalstratigraphischen Analyse der Grabbeigaben von sechs gut dokumentierten 
Gräberfeldern bzw. Gräberfelderdetails mit den Gegenständen beider Fundgruppen — Hódmező-
vásárhely-Kopáncs, Szentes-Szentlászló, Sárbogárd-Forrás dűlő, Érsekújvár(Nové Zámky)-Szo-
morav út ra dűlő, Ogyalla-Bagota (Hurbanovo-Bohatá), Békés-Povádzug — n immt J G zur chrono-
logischen Aufeinanderfolge des ungarischen landnahmezeitlichen Materials und des Fundstoffes der 
B B K Stellung (Seite 31 — 33.) 
J G analysierte die für ihn zur Verfügung stehenden Gräberfelder der B B K — Halimba-
Cseres, Fiad-Kérpuszta, Ellend-Nagygödör dűlő, Ellend-Szilfa dűlő, Pécs-Vasas — durch den Ver-
gleich der horizontalstratigraphischen und der fundkombinatorischen Methode (Seite 33 — 83.). 
Als Leitfunde seines Verfahrens dienten die nach der Drahtlänge bzw. Drahts tä rke geordneten 
(Abb. 1.) Gruppen der Kopfschmuckringe mit S-Schleife und die verschiedenen Typen von Finger-
ringen. Durch die Verallgemeinerung der Ergebnisse der einzelnen Gräberfeldanalysen (Seite 83 — 
87.) erschloß sich die Möglichkeit zur Erarbeitung einer relativen Chronologie der archäologischen 
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Großformatige Ringe 
D r a h t l a n g e 
10.0 - 10.9 c m = 1.10 
9 .0 - 9 9 c m - 1 9 
8 . 0 - 8 9 c m = I 8 
7 ,0 - 7.9 c m = I 7 
6 0 - 6 9 c m = 1.6 
Kleinformatige Ringe 
D r a h t l a n g e 
5 . 0 - 5 . 9 c m = II 5 
- 4 9 c m = II 4 
D r a h t s t a r k e 
- 1,4 m m = / 1 
1.5 - 1 8 m m = / 2 
1 9 - 2.2 m m = / 3 
2 :t - 2.6 m m = / 4 
2 . 7 - 4 0 m m = / 5 
ab 3 . 0 m m = / 6 
II 4 / 2 11.4/3 II 4/5 
Abb. 1. Gliederung der Kopfschmuckr inge mi t S-Schleife nach Drah t l änge und nach Drah t s t ä rke (b. = Beispiel: 
D rah t s t ä rken bei kleinformatigen Ringen mi t einer Drah t l änge bis 4,9 cm) N a c h Abb . 7a —b von J . Giesler 
Hinterlassenschaft der B B K (Seite 87 — 137., Abb. 2.), die schließlich im Rahmen der absoluten 
Chronologie zusammengefaßt wurde (Seite 137—151.). Demgemäß sollte die Stufe B B K I. zwi-
schen der Mitte des 10. Jahrhunder t s und der Mitte des 11. Jahrhunder t s existieren, innerhalb 
dieser Periode ist die Zeitgrenze zwischen der früheren und späteren Phase das Ende des ersten 
Drittels des 11. Jahrhunder ts . Die Stufe BBK II. reicht in einer vorläufig unfeststellbaren Länge 
in das 12. Jahrhunder t hinein, die Phase BBK H/sjiät fäng t vom letzten Drittel des 11. Jahrhun-
derts an (Seite 151 152., Abb. 2.). Indem J G den Rahmen des chronologischen Themas über-
schreitet, stellte er zum Schluß fest, die Verbreitung des charakteristischen Fundstoffes der BRK 
«. . . s t immt im großen und ganzen mit den von der historischen Forschung definierten Grenzen des 
ungarischen Reiches im 11. Jahrhunder t überein. . . . Hier . . . gewinnt man den Eindruck, daß 
die Altsachen ein politisches Gebilde, nicht jedoch eine ethnische Einheit kennzeichnen. Bemer-
kenswert erscheint dabei, daß sich ein politisches Terri torium selbst noch auf dem Niveau des 
«einfachen Volkes», welches ja in dieser Zeit allein noch archäologisch faßbar ist, abbildet . . . In 
der starken Vereinheitlichung des Formenbestandes drückt sich wahrscheinlich auch der Grad der 
Konsolidierung der Herrschaftverhältnisse aus.» (Seite 152—153.) 
Nach der Schilderung der S t ruk tur der Arbeit von JG möchte ich im folgenden auf zwei 
Fragen näher eingehen: Erstens auf seine, bei der Gräberfeldanalyse der B B K angewendete Me-
thode, zweitens auf den Überblick des Verhältnisses zwischen den Fundhorizonten der ungarischen 
Landnahmezeit und der BBK. 
J G stüzte sich bei der Analyse der oben erwähnten Gräberfelder der BBK vor allem auf 
seine horizontalstratigraphischen Untersuchungen. Dieses Verfahren kann vor allem bei der Bear-
beitung vollständig freigelegter1 Gräberfelder angewendet werden, wo die Zahl der Bestat tungen 
1
 F ü r J G s tanden n u r die Pub l ika t ionen von zwei 
vol ls tändig freigelegten Gräberfe ldern — H a l i m b a -
Cseres und F i ad -Kérpusz t a — zur Ver fügung . E r 
konn te das Gräberfeld von El lend-Nagygödör dűlő 
nach d e m Bericht von J . D o m b a y als n u r z u m Teil 
freigelegt bewerten, do r t schä tz t m a n näml ich die 
Zahl der durch Pf lügen vern ich te ten Gräber auf 80— 
100 (Seite 66). E s ist n ich t bekann t , w a r u m A. Kiss 
neulich von einem «fast vol lkommen freigelegten 
Gräberfeld» schreibt ! K i s s (1983) 58. J G w a r un-
sicher, wie weit das Gräberfeld El lend-Szi l fa dűlő 
freigelegt wurde (Seite 74), die Angaben dieser Aus-
g r a b u n g wurden erst spä te r bekann t . «Durch die 
Ausgrabung , die beim F u n d p l a t z nur auf dem Gebiet 
einer Parzelle d u r c h g e f ü h r t wurde, k o n n t e m a n n u r 
ein Deta i l des Gräberfe ldes freilegen. I n R i c h t u n g 
Nord und Nordwesten wurden vielleicht auch die 
äußeren Gräber en tdeck t , in den anderen R ich tungen 
blieb aber das Gräberfeld nicht freigelegt.» K i s s 
(1983) 58—59. Auf d e m Fundp la t z Pécs-Somogy (den 
f rühe ren F lu rnamen «Vasas» h a t A. Kiss berichtigt) 
darf m a n auch nicht m i t der Vern ich tung nu r einiger 
Gräber rechnen. Das Gräberfe ld befand sieh auf einem 
Hügel , auf dessen K a m m ein Feldweg R i c h t u n g 
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Abb. 2. Chronologische Gliederling des F u n d s t o f f e s der B B K im 10. und 11. J a h r h u n d e r t . Nach T a f . 53. 1. von 
J . Giesler 
hoch ist und wo viele ungarische Münzen vorhanden sind, deshalb bot sich vor allem das Gräberfeld 
Halimba-Cseres als Objekt seiner Analyse. Dieses Verfahren wurde dor t natürlich auch f rüher von 
dem Ausgräber angewendet,2 seine Periodisierung deutete JG's System an. Die Kart ierungen von 
Nord-Süd füh r t e . J . D o m b a y g r u b nu r westl ich davon , 
so blieb die östliche Hügelsei te und so wahrscheinl ich 
auch die östliche H ä l f t e des Gräberfeldes n i ch t frei-
gelegt. D a r a u f weist auch die A n m e r k u n g von J . Dom-
bay im I n v e n t a r b u c h hin: «Das Gräberfeld h a t eine 
weitere Ausdehnung in R i c h t u n g Südosten . . . aber 
dieses Gebiet war n i c h t zugänglich . . .» K i s s (1983) 
262—264. 
2
 GY. TÖRÖK: H a l i m b a - C s e r e s X — X I I i . s z á z a d i 
t e m e t ő j e (Gräberfeld des X — X I I I . J a h r h u n d e r t s in 
Halimba-Cseres). Fo lArch 6 (1954) 95—105; T Ö R Ö K 
(1959); T Ö R Ö K (1962). Seine Methode bewer te te im 
al lgemeinen: BONA (1978) 130—132. 
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Gy. Török's Beobachtungen erfolgten durch A. Kiss, der nur mit der scharfen Grenze zwischen der 
Törökschen Periode II. und I I I . nicht einverstanden war,3 entsprechend Gy. László's aus anderer 
Überlegung gemachten Einwendungen.4 Nicht einmal JG fand eine zeitbestimmende Beigabe, 
die häufiger vorkommt, als die Lei t funde der Periodisierung, die einfachen Kopfschmuckringe 
(Periode I.) und die Kopfschmuckringe mit S-Schleife (Periode I I—III . ) , aber er ha t in der Maß-
veränderung der Kopfschmuckringe mit S-Schleife — ihrer Größe, d. h. ihrer Drahtlänge bzw. 
Drahts tärke das Erscheinen der feineren chronologischen Unterschiede erkannt . E r konnte die 
Abb . 3. Verzeichnis der Gräber der f ü h r e n d e n und mit t leren Schichten der Landnahmeze i t bzw. der Gräberfelder 
des gemeinen Volkes, die Münzen aus d e m 9 — 10. J a h r h u n d e r t enthal ten , in der Reihenfolge von te rminus pos t 
q u e m ihrer Münzenbeigaben und nach ihrer Anwendungsweise gruppier t . D e n hervorgehobenen Teil siehe noch 
bei Abb . 4. ! 
Zeichenerklärung: A: arabische, B: byzant in ische , W : westeuropäische Münze, K P : Kirchhof , X : Cf. A n m . 26 ! 
X X : Cf. A n m . 27 ! 1 - 89: Die F u n d o r t s n a m e n (Nach den F u n d o r t s n a m e n bedeuten J : Jugoslawien, R : R u m ä -
nien, T : Tschechoslowakei. Ohne Buchs t abe : Ungarn) : 1 : Nagykőrös-F lur F e k e t e (Kom. l 'est) Grab 1, 2: Oros-
háza -Pusz t a szen te to rnya (Kom. Békés), 3: Pi l iny-Leshegy (Kom. Nógrád) Grab 3, 4: Ré tközberencs -Parom-
d o m b (Kom. Szabolcs-Szatmár) Grab 1, 5: Tiszaeszlár-Ujtelep (Kom. Szabolcs-Szatmár) Grab 2, 6: Bodrog-
vécs (Somotor-Vec, Bez. Trebisov, T) Grab mit Taschenpla t t e , 7: Ege r -Répás t e tő (Kom. Heves) Grab 1., 8: 
J á n o s h a l m a - K i s r á t a ( K o m . Bács-Kiskun) Grab A, 9: Tiszaeszlár -Bashalom-Fenyvestábla ( K o m . Szabolcs-
Sza tmár ) Gräberfeld 11., Grab 7, 10: Üllő-I lona Str . (Kom. Pes t ) Grab 6, 11: Biharkeresz tes -Fisenbalmsta t ion 
( K o m . H a j d ú - B i h a r ) Grab 1, 12: Deszk -Ujma jo r -Ambrusha lom (Kom. Csongrád) Grab 10, 13: Győr-Flur 
Téglave tő (Kom. Győr-Sopron) Grub 26, 14: Sóshar tyán-Zúdóte tő (Kom. Nógrád) Grab 1, 15: Csekej (Oaka-
jovee, Bez. Ni t ra , T)-Flur Kostolné Grab 357, 16: V a j d a h u n y a d (Hunedoara , jud . Hunedoa ra , R)-Kincseshegy 
Grab 46, 17: Csekej (C'akajovce, Bez. N i t r a , T)-Flur Kos to lné Grab 547, 18: Halimba-Cseres (Kom Veszprém) 
Grab 917, 19: N a g y t ő k e - J á m b o r h a l o m ( K o m . Csongrád) Grab 17, 20: R á d - K i s h e g y (Kom. Pes t ) Grab 15/1956, 
21: Sóshar tyán-Hosszú te tő (Kom. Nógrád) Grab 30, 22: Sza lkszentmár ton-Paró joshá t ( K o m . Bács-Kiskun) 
Grab 9, 23: Szeged-Othalom (Kom. Csongrád) Grab 9, 24: Veszkény-Sandgrube (Kom. Győr-Sopron) Grab 5, 
25: Kál-Legelő (Kom. Heves) Grab 81, 26: N y i t r a (Nitra, T)-St . Mart inskirche Grab 209, 27: Áso t tha lom-Rívó 
( K o m . Csongrád), 28: K i s toka j -Sandgrube (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) Grab 53, 29: Kenézlő-Fazekaszug 
( K o m . Borsod-Abaúj-Zemplén) Gräberfe ld I I , Grab 19, 30: Tiszasüly-Ehhalom (Kom. Szolnok), 31: Kisdobra 
(Dobrá , Bez. Trebiëov, T)-Ligahomok Re i t e rg rab 2, 32: Tardoskedd (Tvrdoëovce, Bez. Nővé Zámky) - P a p t a g 
Grab 1, 33: Perse (Pisa , Bez. Lucenec,T)-Bórcz-Borszeg Grab 101, 34: l ' ap -Rózsadomb (Kom. Szabolcs-Szatmár) 
Grab 7, 35: Kecel-Gehöft Lehoczky ( K o m . Bács-Kiskun) Grab 2, 36: Ladánybene -Benepusz t a (Kom. Bács-
Kiskun) , 37: Szabadegyháza-Petőf i Str . ( K o m . Fejér) , 38: Vereb (Kom. Fe jé r ) , 39: Budapes t -Tes tvérhegy-Erdő-
a l j a Str . , 40: Kenézlő-Fazekaszug (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) Gräberfeld 1., Grab 14, 41—43: Sárospatak-
B a k s a h o m o k (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) Gräber 4,1 — 2, 44: Galgóc (Hlohovec, Bez. T rnava , T), 45: Szered 
(Sered, Bez. Galan ta , T)-Máesaer Hüge l , Gräberfeld I I , Grab 8/55, 46: Szolnok-Strázsahalom (Kom. Szolnok) 
47: Ha jdúsámson-Majo r ság i földek ( K o m . Ha jdú -B iha r ) Grab 2, 48: K i skunfé l egyháza -Radnó t i Str . (Kom. 
Bács-Kiskun) , 49: Kenézlő-Fazekaszug (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) Gräberfe ld I I . Grab 11, 50: Szomód-
Bocskahegy (Kom. K o m á r o m ) , 51 : Gödöllő (Kom. Pest) , 52: Nagyszokoly-Berényi Str . (Kom. Tolna) , 53: Nagy-
vázsony-Nőzsér (Kom. Veszprém) Grab В , 54: Pi l iny-Leshegy (Kom. Nógrád) Grab 2, 55: Szekszárd-Flur 
H i d a s p e t r e (Kom. Tolna), 56: T iszanána-Gehöf t Cseh (Kom. Heves) Grab 4, 57: Szered (Sered, Bez. Galan ta , 
T)-Mácsaer Hügel , Gräberfeld I , Grab 1/53, 58: Tiszanána-Gehöf t Cseh ( K o m . Heves) Grab 21, 59: Ha l imba-
Cseres (Kom. Veszprém) Grab 775, 60: Aldebrő-Mocsáros (Kom. Heves) Grab 20, 61: Hal imba-Cseres (Kom. 
Veszprém) Grab 859, 62: Szered (Sered, Bez . Galanta , T)-Mácsaer Hügel , Gräberfeld I I , Grab 12/55, 63: Szob 
Kise rdő (Koin. Pes t ) Grab 35, 64: Aldebrő-Mocsáros (Kora. Heves) Grab 8, 65: Eger-Szópasszonyvölgy (Kom. 
Heves) Grab A, 66: K u n á g o t a (Kom. Békés) Grab 1, 67: Kenéz lő-Fazekaszug (Kom. Borsod-Abaúj -Zemplén) 
Gräberfe ld I . , Grab 11, 68: Orosháza-Gehöf t A. N a g y (Kom. Békés) Grab 2, 69: Szeged-Csongrádi Str . (Kom. 
Csongrád) Grab 36, 70: Budakesz i -Barackos (Kom. Pest) Grab 2, 71: Bátorkesz i (Vojnice, Bez. K o m á r n o 
T ) - P a p a j t ó Grab 5, 72: Győr-Flur Téglavető (Kom. Győr-Sopron) Grab 47, 73: Mindszent-Flur Koszorús (Kom. 
Csongrád) Grab 3, 74: Nádudvar -Mihá lyha lom (Kom. H a j d ú -B i h a r ) , 75: Tiszaeszlár -Bashalom-Fenyvestábla 
(Kom. Szabolcs-Szatmár) Gräberfeld J , Grab 13, 76: Tiszaeszlár-Bashalom-Fenyvestábla ( K o m . Szabolcs-Szat-
már) Gräberfeld I I , Grab 2, 77: Vörösvár (Cerveník, Bez. T r n a v a , T)-Sandgrube Grab 3, 78: Budapes t -Pes t lőr inc , 
79: Szentes-Borbásföld ( K o m . Csongrád) Grab 1, 80: Szeged-Csongrádi St r . (Kom. Csongrád) Grab 1, 81: Hód-
mezővásárhe ly-Kopáncs (Kom. Csongrád) Grab 13, 82: Kiszombor (Kom. Csongrád) Gräberfe ld В , Grab 342, 
83: Szob-Kiserdő (Kom. Pes t ) Grab 60, 84: Vukovár (Vukovar , Hrva t ska , J ) Grab 2, 85: Szob-Kiserdő ( K o m . 
Pes t ) Grab 10, 86: Tiszaeszlár-Dióskert ( K o m . Szabolcs-Szatmár) Grab 17, 87: Komáromszen tpé t e r (Dolny l ' e t e r 
Bez. K o m á r n o , T)-Kisrét , Grab 89, 88: Székesfehérvár-Szárazrét (Kom. Fe jé r ) Grab 104, 89: Orosháza-Gehöf t 
von F r a u I . Pusz ta i (Kom. Békés) Grab 3. 
3
 K i s s (1968) 255. Auch f ü r die H y p o t h e s e des 
Bevölkerungstausches wa r : SZABÓ (1980) 79—85. 
4
 Gy. László h a t gegen die Methode von Gy. Török 
eingewendet , daß er außer (1er Verbre i tung der Gegen-
s t a n d t y p e n auch die Lage der sich wahrscheinl ich u m 
Fami l ienherde geordnete Gräberreihe h ä t t e unter-
suchen sollen. Mangels dieser Un te r suchung t r enn te 
Gy. Török zu scharf die Grenze zwischen der Per iode 
11. und I I I . So schneidet diese Grenzlinie — ineint 
Gy. László — Gräberre ihen, Fami l ien entzwei : GY. 
LÁSZLÓ: Gyula T ö r ö k : Die Bewohner von H a l i m b a 
im 10. und I L J a h r h u n d e r t . Századok 98 (1964) 805. 
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Ringmaße — die auch noch korrigiert werden mußten — nur auf Grund der Bildertafeln von Gy. 
Török's Arbeit bestimmen5 und auch bei den anderen Gräberfeldern standen ihm nur Fotos zur 
Verfügung. Er stellte die folgende Entwicklungsreihe mit der Verallgemeinerung der unterschiedli-
chen, aber in ihren Einzelheiten doch als zusammenhängend betrachteten Beobachtungen der ein-
zelnen Gräberfelder zusammen: Für die Stufe BBK I. sind die großformatigen, schmalen Ringe 
aus Bronze charakteristisch (Drahtlänge I. — Abb. 1.), fü r die Stufe BBK II. und zugleich für die 
Phase B B K I i / f rüh die kleinformatigen, immer stärkeren Stücke aus Silber (Drahtlänge IL, Draht-
stärke 1—4., Abb. 1.), für die Phase B B K I i /spät die stärksten Tvp>en aus Silber mit schon immer 
gerippten S-Schleife (Drahtlänge II., Drahts tärke 5—6., Abb. I.).6 Es widerspricht, den Feststel-
lungen der früheren ungarischen Forschung nicht, aber vor kurzem bezweifelte I. Bona den als 
ausschließlich angenommenen Prozeß der sich vermindernden Durchmesser und der zunehmenden 
Stärke, sowie des Übergangs von Bronze auf Silber. E r hat auf Grund von münzdatierten Exempla-
ren von vielen Gräberfeldern und mehreren Schatzfunden bewiesen, daß die einfachen, schmalen 
Kopfschmuckringe mit S-Schleife im 11 — 13. Jah rhunder t kontinuierlich im Gebrauch waren.7 
Außer den verschiedenen Typen der Fingerringe waren die anderen Gegenstände zu einer horizon-
talstratigraphischen Analyse weniger geeignet, sie kommen nämlich in einer viel kleineren Menge 
als die Kopfschmuckringe vor. J G untersuchte diese Gegenstände auch mit ausführlicher Gründ-
lichkeit. Wenn wir die mit Münzen erweiterten horizontalstratigrapthischen Angaben mit den Be-
obachtungen der Fundkombinat ionen vergleichen, st immen JG's Ergebnisse im allgemeinen mit 
den ungarischen Standpunkten überein. Einige Abweichungen sind aber doch zu erwähnen: Die 
ungarische Fachli teratur datierte seit kurzem die Armringe 6 (die Nummerzeichen nach JG, siehe 
Abb. 2.) auf eine spätere Zeit, vom Ende des 10. Jahrhunder ts . 8 Die Fingerringe 30 werden auf eine 
frühere Zeit datiert , sie erscheinen demnach schon am Anfang des 11. Jahrhunder ts , 9 ähnlich wie 
die Fluoritperlen 41, die schon um die Wende des 10- 11. Jahrhunder t s fü r wahrscheinlich gehalten 
werden.10 Die fundkombinatorischen Untersuchungen können nicht auf Grund des Materials von 
Bestat tungen nur weniger, vollständig oder fast vollständig freigelegter Gräberfelder durchge-
füh r t werden. JG ha t aber mit der vergleichenden Tabelle der Beigaben der Bestat tungen mit Mün-
zen die Möglichkeiten der weiteren Untersuchungen gezeigt, die nach der Sammlung aller erreich-
barer Gräber wiederholt werden sollte. Es steht aber fest, daß die doppelte Tabelle, die JG's Ergeb-
nisse zusammenfaßt und die chronologische Gliederung des Fundstoffes der B B K pjräsentiert, 
recht bildhaft und nützlich ist (Hier ist davon nur der Teil mit den Fundzeichnungen beigelegt: 
Abb. 2.) Sie müßte aber mit dem Fundmater ia l des Gräberfeldes des gemeinen Volkes Majs-Udvari 
ré tek 1 1 — wo die größte Ausgrabung dieser Art der letzten Zeiten s t a t t f and — verfeinert werden ! 
Um zur Frage des Verhältnisses zwischen den Fundhorizonten der ungarischen Land-
nahmezeit und der B B K zu kommen, muß ich mit dem Problem der Datierung beginnen. J G sah 
in der relativen territorialen Übereinst immung der Fundor te der beiden Fundgrup>p>en nicht die 
Hinterlassenschaft der eine Zeit nebeneinander lebenden Schichten der ungarischen Gesellschaft 
des 10. Jahrhunder ts , sondern die einander zeitlich folgenden Fundmaterialien (Seite 23 — 24., 
5
 So konnte .IG m i t den Ringen mi t S-Schleife, die 
auf den Bildern mi t ihren Kan ten zu sehen waren, 
n ich ts anfangen, ausgenommen, daß die m a n c h m a l 
ger ippt waren ! Die K o r r e k t u r der R i n g m a ß e war 
deswegen notwendig, weil die Pho tos auf den Tafeln 
von TÖKÖK (1959) im Vergleich zu den Tafe ln von 
T Ö R Ö K (1962) e twas größer erschienen, obwohl bei 
beiden Fällen der M a ß s t a b 1 : 1 anzugeben ist. J G 
m a ß die Draht länge v o m Ende des R inges bis zum 
A n f a n g der S-Schleife (Seite 38: Anm. 110). 
6
 Die durch die Analyse der einzelnen Gräberfel-
der festgestellte Erscheinungen faß te J G verallge-
me ine r t zusammen (Seite 104—109, 136). 
'BONA (1978) 130—139. 
8
 SZABÓ (1980) 65. 
9
 S Z Ő K E ( 1 9 6 2 ) 9 7 ; S Z Ő K E — V Á N D O R ( 1 9 8 1 ) 2 1 3 . 
Die le tz te rwähnte Arbeit konnte ich im Manuskr ip t 
lesen, wofür ich mich bei den Verfassern bedanken 
möchte . 
10
 SZŐKE—VÁNDOR (1981) 163—164. 
11
 Das Gräberfeld m i t 1130 Gräbern , von 960/70 
bis zur Wende des 11/12 J a h r h u n d e r t s da t ier t , wurde 
in For t se tzung der No tausg rabung von L. P a p p von 
A. Kiss vol lkommen freigelegt und publ iz ier t : K i s s 
(1983) 73—286. 
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Abb. 4. Die ausführl ichen Angaben des Materials spätes ter Gräber, die auf Grund des te rminus post quem ihrer Münzen gruppier t worden sind. Zeichenerklärung: bei «Münzmaterial»: AV: Goldmünze, A R : Silbermünze, S: Solidus-Nachahinung ans vergoldetem Elsen oder aus Bronze. 71 89: Siehe Abb. 3. 
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31 — 33.). Nach seiner Meinung ist die gegenseitige Verbindung dieser Materialien wegen der unvoll-
ständigen Freilegung der Gräberfelder vorläufig kaum zu dokumentieren. 
Überblicken wir die chronologischen Fragen der beiden Fundgruppen, um die Sache zu 
erleichtern, getrennt! Im Einverständnis mit den Feststellungen von JG (Seite 137 — 141) wäre die 
Ausarbeitung einer inneren Chronologie der archäologischen Hinterlassenschaft der ungarischen 
Landnahmezeit wirklich notwendig. Zwar enthalten die Gräber des 10. Jahrhunder t s dieser Ar t 
eine fast ununterbrochene Reihe von Münzen, die die Feststellung des terminus post quem ermög-
lichen (Abb. 3.), aber die Kenntnis der Thronbesteigung des Herrschers (bei den westeuropäischen 
Prägungen), sowie der Erhebung des Mitherrschers (bei den byzantinischen Münzen) oder das 
Prägungsjahr (bei den arabischen Dirhems) gibt uns im allgemeinen nur über die Zeit der Erwer-
bung, nicht aber über die Besta t tung mit dem letzten Inhaber Auskunft.12 Aus dieser Tabelle ergibt 
sich aber, daß die spätesten Bestattungen — deren Zahl viel größer ist, als bei JG 1 3 — in den typi-
schen Gräberfeldern mit typischem Fundmater ia l auch aus dem letzten Viertel des 10. Jahrhunder t s 
stammen können (Abb. 4.: 71—80., 89.). Ih r Fundmaterial wird für die Hinterlassenschaft der 
führenden und mittleren Schichten der Landnahmezeit gehalten, das Aufhören mit den heidnischen 
Bestat tungsri ten kann nicht mit archäologischen, sondern mit historischen Argumenten begründet 
werden. Nach der Niederlage bei Augsburg im Jahre 955 änderten sich zwar die Möglichkeiten der 
Teilnahme an Streifzügen für die als Berufsoldaten den überwiegenden Teil der Kriegsvölker bil-
denden mittleren Schicht, brachte aber keine wesentliche Veränderung mit sich, was auch die Feld-
züge gegen Byzanz bis 970 beweisen. Nach dem Bund zwischen dem byzantinischen und dem 
deutsch-römischen Kaisern im Jah re 971/972 war aber Fürs t Géza zum Friedenschluß mit den 
Deutschen gezwungen (Quedlinburg, 973.).14 Nach dem Beginn der Christianisierung war aber im 
Laufe der Zeit für die ungarischen vornehmen und mittleren Schichten — abhängig von der In ten-
sivität ihrer Kontakte mit dem fürstlichen Hof die heidnische Besta t tung mit traditionellen 
Grabbeigaben immer weniger möglich. Das führ te zum Verschwinden des f rüher wertvollsten 
archäologischen Materials, der Hinterlassenschaft der ungarischen Landnahmezeit , denn es k a m 
nicht mehr in die Erde. I . Dienes wies darauf hin, daß bei dieser Erscheinung nicht nur das Verbot 
der Kirche mitspielen konnte, sondern auch die freiwillige Anneigung der um ihre Macht und Güter 
besorgten Personen.15 Da dieser Prozeß auf dem Territorium der der fürstlichen, später der könig-
lichen Macht Wiederstand-leistenden langsamer verlief, konnte hier der heidnische Ritus bis zum 
Anfang des 11. Jahrhunder t s weiterleben. Es wäre speziell zu untersuchen, ob Funde BBK-Cha-
rakters in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit zu finden sind? Wenn wir aber von den 
letzterwähnten nur die Bestat tungen mit Münzen betrachten, ist es auffallend, daß wir unter ihren 
Beigaben Stücke, die eindeutig der BBK zuzuordnen sind, nicht auffinden, nur den Armring 6 
(Siehe Abb. 4.: 89), der schon in der landnahmezeitlichen Umgebung vorkommt. Wenn man auf 
Grund des Fundmater ials dieser wenigen Bestat tungen verallgemeinern darf, würde es bedeuten, 
daß der Formenschatz der BBK in der Tracht der ungarischen führenden und mittleren Schichten 
in der Zeit, die archäologisch noch zu untersuchen ist, also wenigstens bis zum Anfang des 11. 
Jahrhunder ts , überhaupt nicht vorkam.16 
1 2
 D a r ü b e r a u s f ü h r l i c h e r : K O V Á C S ( 1 9 8 3 ) 3 — 2 0 . 
13
 J G behande l t e von den Bes t a t tungen mit Mün-
zenbeigabe in den Gräberfeldern des gemeinen Volkes 
des 10. J a h r h u n d e r t s die Dat ierung der Gräber 775. 
und 859. aus Hal imba-Cseres und des Grabes 101. aus 
I'üfse (I 'rsa) (Seite 34, 92, 138, 144). U n a b h ä n g i g v o m 
Gräberfe ld typ , e rwähnte er von den B e s t a t t u n g e n 
m i t den spä tes ten Münzen das Grab 5. aus Bátorkeszi 
(Vojnice)-Papaj tó , das Grab 47. aus Győr-Téglavető 
dűlő, das Grab 3. aus Mindszent-Koszorús dűlő u n d 
die B e s t a t t u n g aus Nádudvar -Mihá lyha lom (Seite 
1 3 9 ) c f . Abb. 3 : 3 3 , 5 9 , 6 1 , 7 1 — 7 4 , Abb. 4 : 7 1 — 7 4 . 
1 4
 G Y Ö R F F Y ( 1 9 7 7 ) 4 9 — 5 3 , ( 57—7. 1 . 
1 5
 D I K N E S ( 1 9 6 4 ) 1 3 7 — 1 3 8 . U n t e r den ausnahms-
weise spä ten , heidnischen B e s t a t t u n g e n mit W a f f e n -
beigabe e rwähn te auch J G das Grab 58. aus Békés-
l ' ovád (Seite 3 1 ) , weitere Beispiele: B Á L I N T ( 1 9 7 6 ) 
2 4 1 ; B Á L I N T ( 1 9 7 9 ) 1 2 5 — 1 2 6 . 
1 6
 CT. K O V Á C S ( 1 9 8 0 ) ; K O V Á C S ( 1 9 8 3 ) 1 0 . 
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Einer ganz anderer Situation begegnen wir in den Gräberfeldern, wo die Hinterlassenschaft 
des gemeinen Volkes zu f inden ist! B. Szőke, der diese Gräberfelder bestimmte, sonderte 3 Typen 
ab. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Typen stellte er in der Zeit der Benutzung und in der 
Qualität der Funde fest. Nach seiner Meinung «ist der Anfang der Gräberfelder aller drei Gruppen 
zu Anfang des 10. Jahrhunder ts , in die erste oder zweite Hälf te dieses Jahrhunder t s anzusetzen,» 
d. h. er ha t mit einer sehr großen Zugabe das mögliche Da tum der Anlegung festgestellt. E r ver-
t ra t die Ansicht, daß der T y p mit der geringsten Bestattungszahl, wo neben Frauen mit reicher 
Tracht, Männer mit Pferd, mit Pferdegeschirr, mit Waffen (Säbel, Axt, Schwert, Bogen) aber ohne 
Gürtel mit Beschlägen bes ta t te t wurden, e twa während der Regierung des Fürstes Géza (071/072 — 
907) zu Ende ging. In den Gräberfeldern der Gruppe 2. fehlen schon die Männerbestat tungen mit 
Säbel und mit Schwert, mi t der Benutzung dieser Gräberfelder hörte man entweder gleichzeitig 
mit der ersterwähnten Gruppe, oder um die Wende des 10 11. Jahrhunder t s auf. In den Gräber-
feldern der Gruppe 3., mi t der größten Bestattungszahl, kommt schon kein Grab mehr mit Pferd, 
mit Pferdegeschirr, mit Waf fen (als Ausnahme finden wir noch Pfeilspitzen) vor, dieser Typ wurde 
am längsten, bis zum Anfang des 12. Jahrhunder t s benutzt.1 7 Es ist schade, daß die Buchbespre-
chung von I . Dienes über B. Szőke's Arbeit nur in der ungarischen Sprache erschien, so blieb es 
ein wenig versteckt, daß er schon damals auf die folgende Schwierigkeit aufmerksam machte: 
Wegen der unvollständigen Freilegungen kann man die untere bzw. obere Grenze der Benutzung 
der Szőkeschen Gräberfeldertypen im allgemeinen nicht genauer feststellen. Das Vorhandensein 
dieser Typen ist nicht nur mi t den gleichzeitigen Bestat tungen der nach Lebensweise bzw. gesell-
schaftlichem Stand verschiedenen Schichten, sondern auch — wenigstens zum Teil mit der nicht 
gleichzeitigen Anlegung zu erklären.18 Zu derselben Schlußfolgerung kam auch A. Kiss, der - unter 
Betracht der Ansiedlungen auch im Zusammenhang mit der Staatsgründung — 5 Gruppen der 
Gräberfelder des gemeinen Volkes unterschied.19 Ich kann auf die Diskussion nach dem Buch von 
B. Szőke nicht eingehen, das wurde auch von JG überblickt (Seite 14 19.), von ungarischer Seite 
vor kurzem von Cs. Bálint behandelt. Der letzterwähnte Verfasser brachte uns zur Überlegung, ob 
manche Gegenstände, die ausschließlich in der B B K vorkommen (d. h. in der ungarischen land-
nahmezeitliehen Umgebung bisher unbekannt sind), durch das Weiterlehen der Traditionen östlich 
der Karpaten zu erklären oder mit dem Eundstoff der Bevölkerung vor dem Erscheinen der Ungarn 
im Karpaten hecken in Verwandschaft zu bringen seien,2" das Auftreten des BBK-Materials f rüher 
als bisher allgemein anerkannt (Mitte zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts) fü r wahrscheinlich 
zu halten sei. So verschwände die 50 jährige Abweichung zwischen der Datierung der Gräberfelder 
des ungarischen gemeinen Volkes auf die Zeit nach der Landnahme und des oben erwähnten 
Anfangs der BBK. So wären auch die Unterschiede in den einzelnen Gräberfeldern der B B K 
durch das Zusammenleben der verschiedenen ethnischen Gruppen des ungarländischen gemeinen 
Volkesoder seiner verschiedenen Gruppen, die ihre ethnischen Traditionen bewahrten, zu erklären.21 
17
 SZŐKE (1962) 35—36. 
18
 DIENES (1964) 137—139. 
19
 «1. Das Gräberfeld der u m die Zeit der Land-
nahme niedergelassenen Bevölkerung , unges tör t von 
der Ansiedlungstät igkeit der S taa t sg ründung . 2. Das 
Gräberfeld der u m die Zeit de r Landnahme niederge-
lassenen Bevölkerung, von w o diese während der 
S taa t sgründung umgesiedelt w u r d e (Sárbogárd). 3. Das 
neue Gräberfeld der während (1er S taa t sg ründung um-
gesiedelten Bevölkerung (Kérpusz ta , Majs). 4. Das 
Gräberfeld de r u m die Zeit der Landnahme niederge-
lassenen Bevölkerung. W ä h r e n d der S t aa t sg ründung 
wurde ein g roße r Teil der Bevö lke rung auf einen neuen 
Wohnsitz umgesiedel t und gleichzeitig auf den a l ten 
Wohnsitz neue Bevölkerung angesiedelt (Hal imba) . 
5. Das Gräberfeld der am A n f a n g der S t aa t sg ründung 
angesiedelten, dann spä te r wieder umgesiedel ten Be-
völkerung.» Den na tür l ichen zeit liehen Absch luß der 
Gräber fe lder des gemeinen Volkes im 10—11. J a h r -
hunde r t bi ldete der Übe rgang zu den B e s t a t t u n g e n 
rund u m die Kirche h e r u m (nach 1100). K i s s (1968) 
255. 
20
 Zur ers ten Gruppe gehören der Ohrenlöffel , der 
Spiegel, der Ongon aus Yogelknochen, der Astragalos , 
der die hebräischen Schr i f t nachahmende «beschrif-
tete» Fingerr ing, zur zweiten Gruppe spä tawar i sche 
Gegens tände bzw. Gegenstände des 9. J a h r h u n d e r t s 
(als T rach t schmuck ge t ragene Riemenbeschlag, der 
Ohrr ing mi t Spiralgehänge): BÁLINT (1976) 243 -244; 
BÁLINT (1979) 131—132. 
2 1
 B Á L I N T ( 1 9 7 6 ) 2 4 4 ; B Á L I N T ( 1 9 7 9 ) 1 3 2 . 
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Wie es sich aus der Arbeit von JG herausstellte, steht die absolute Chronologie der BBK 
erst von dem Zei tpunkt an fest, von dem den Gräbern schon ungarische Münzen beigelegt sind, 
undzwar in der Form des Totenobolus, d. h. in enger Eingliederung an den Prozeß der Prägungs-
zeiten (mindestens innerhalb der einzelnen Gräberfelder). Eine Schwierigkeit bereitet auch hier 
der Anfang, da als Voraussetzung der allgemeinen Verbreitung, Totenobolus zu geben, der allge-
meine Verkehr der Prägungen von I s t ván I. (1000— 1038) notwendig war, können infolgedessen die 
Gräber mit den Münzen des heiligen Königs nicht automatisch ab 1000 datiert werden. Es ist wahr-
scheinlicher, daß die Gräber mit den Münzen von István I. erst einige Jahrzehnte später entstan-
den.22 Auf die früheren Zeiten kann n u r auf relativchronologischem Grund zurückgefolgt werden, 
und J G ' s Versuche, eine absolute Chronologie zu schaffen, sind kaum überzeugend. Die Datierung 
der Gräber 775 und 859 aus Halimba, in denen gegossene Kopfschmuckringe 14—16 vorkommen, 
die der Forschung nach Übergangscharakter vom landnahmezeitlichen ungarischen Material in 
die BBK haben, ist auch dann willkürlich, wenn es vielleicht berechtigt ist. JG nahm, mit Gy. 
Török übereinstimmend an, daß die Münzen der erwähnten zwei Bestat tungen — die spätesten 
Prägungen sind von Hugo von Provence (926—931) — aus dem Streifzug im Jahre 947 stammen 
und als Grabbeigaben von Kindern gleich nach ihrem Erwerb in die Erde gekommen sein sollen 
(Seite 138., 144.). Diese Hypothese war aber nicht genügend begründet, denn die Münzen von 
Hugo von Provence sind aus 19 landnahmezeitlichen Gräbern bekannt , in manchen kommen sie 
allein, in anderen aber mit den Prägungen von König Berengar I. (888—915), Rudolf von Burgund 
(922 — 926), sowie mit Lothar II . (931—945), seinem Sohn gemeinsam, dann mit den vom Lothar 
II . allein geprägten Denaren (945—950) vor. Ih r gemeinsames Vorkommen ist also kein Beweis 
dafür , daß sie ausschließlich aus den von Liudprand erwähnten Steuern von 942 oder 947 stammen 
können. Die einzige Männerbestat tung im Gräberfeld von Hal imba — wo keine Bestat tungen mit 
Pferd und mit Waffenbeigabe vorkommen, mit Ausnahme von zwei Gräbern mit Pfeilspitze bzw. 
Axt — kann auch nicht als Grab eines von Kriegern betrachtet werden, die an den Streifzügen teil-
genommen haben. Also, das bedeutet , daß keiner von den beiden die Münzen direkt in Italien 
hä t t e erwerben können. Diese Münzen konnten über den Schmuckhandel in Ungarn zur Halim-
baer Gemeinschaft gelangen,23 aber auf seine Dauer, dann auf die Zeit bis zur Bestat tung kann auf 
Grund des terminus post quem 926 kaum gefolgert werden. Eine ganz andere Möglichkeit bietet 
ein Dirhem aus dem Grab 101. von Perse (Prsa), als Totenobolus gefunden, aber früher als Klei-
dungsschmuck durchgelöchert, unter dem sämänidischen Emir Nasr b. Ahmed (H301 — 331 = 913 
943) bzw. unter dem 'abbäsidischen Kalif Abu'l-Fadl DjaTar b. Ahmed al-Muktadir bi'llâh (H295 — 
320 = 908—932) geprägt, Prägungsstelle und Prägungsjahr wegen Zerschlissenheit unfeststell-
bar. Schon der Übergangscharakter der Schmucke aus dem Grab — 5 Kopfschmuckringe 17a, 
2 Kopfschmuckringe 14a, Armband 2, 2 Armringe 4, Armring 5, Fingerring 37 — beweisen, daß 
eine f rühe Besta t tung nicht möglich ist . Für die Datierung hat der terminus post quem 913, worauf 
aus der Münze zu folgern ist, keine Bedeutung, so ist die Datierung auf die 2. Hälfte des 10. Jahr-
22
 Darübe r ausführ l icher : L. KOVÁCS: Zur Deu tung 
der Münze mi t der U m s c h r i f t L A N C E A R E G I S . 
A c t a A r c h H u n g 28 (1976) 123—132. Dieselbe Meinung 
v e r t r a t auch J G (Seite 141—142). 
23
 D a die wahrscheinl ichsten Möglichkeiten des 
E r w e r b s dieser Münzen die E r b e u t u n g bzw. der Han-
del waren , m ü ß t e n sich die Münzebeigaben in den 
G r ä b e r n der bewaffne ten Männer konzent r ie ren . In 
Wirk l ichke i t f inden wir abe r von insgesamt 84 Grä-
bern — wo das Geschlecht des Bes ta t t e ten festzustel-
len bzw. zu erschließen u n d die Münzen zu bestim-
men waren — in 34 Gräbern der bewaf fne t en Männer 
(in 9 d a r a n Münzen arabischer , in5 Münzen byzant in i -
scher in 20 Münzen westeuropäischer Prägungen) , 
aber in 12 Gräbe rn der waffenlosen Männer (3,1,8), 
in 13 Gräbern von F rauen (2,2,9) und in 25 Kinder-
gräbern (3,7,15) Münzen. Diese Prägungen könnten 
natürl ich auch von den Krieger-Angehörigen zu den 
Famil ienmitgl iedern kommen, aber sie k o m m e n auch 
in solchen Gräber fe ldern vor, wo k a u m ein Männer-
grab mit Waffenbe igabe zu f inden ist. Dieses Argu-
ment würde beweisen, daß diese Münzen als Schmuck 
im Verkehr waren , wenn n ich t ein wicht iges Gegen-
argument vo rhanden wäre: Bisher vermischten sieh 
noch in keiner B e s t a t t u n g die Prägungen verschiede-
ner — arabischer , byzant inischer , westeuropäischer 
— Herkun f t : KOVÁCS (1982) 428—433. 
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hunderts — von J G überzeugend begründet — sehr möglich (Seite 92 — 93., 144—145.)24 Der 
Datierungswert des Vorhandenseins von Totenobolus ist vorläufig noch nicht klar. Falls diese 
Gewohnheit aus den spätawarischen Traditionen so fortlebt, hä t te sie durch römische, als Toten-
obolus verwendete Münzen der Gräber des gemeinen Volkes die nicht f rüher als die 2. Häl f te des 10. 
Jahrhunder t s zu datieren sind, ilire allgemeine Neuverbreitung am Anfang des 11. Jahrhunder t s 
schon durch die Anwendung ungarischer Münzen erreicht,25 kann unser Exemplar auch eher aus 
der 2. Hälfte des 10. Jahrhunder t s s tammen. 
Es steht aber uns ein viel größeres Material als die erwähnten drei Bestattungen, die ver-
schiedene Ergebnisse bieten, zur Verfügung! Bei dem Überblick der Gräberfelder des ungarischen 
gemeinen Volkes mit arabischen, byzantinischen und westeuropäischen Münzen (Abb. 3.) konnte 
man zur Schlußfolgerung kommen, daß von der Landnahme datierbare Münzen ohne genaueren 
terminus post quem in 11 Gräbern vorhanden waren26 und Gegenstände BBK-Charakters — 3 
Kopfschmuckringe mi t S-Schleife (Abb. 3 : 15) — nur in einem einzigen lagen.27 Drei Bestat tun-
gen ha t t en ohne Zweifel landnahmezeitlichen Charakter (Abb. 3 : 19, 23—24.), eine enthält einen 
einzigen Armring 2, der eher von der Übergangszeit in den BBK-Eormenschatz verbreitet ist, zu-
sammen mit einem anderen Armring aus Bronze, aus vier Faden gedreht, mit spiralförmigem Ende 
(Abb. 3 : 21),28 aber die anderen waren nicht einzureihen, entweder wegen des Fehlens eines Cha-
rakterist ikums ihrer Beigaben (Abb. 3 : 18, 20, 22), oder weil die Münze ihre einzige Beigabe war 
(Abb. 3 : 16 — 17, 25). Im Zusammenhang mit dem Denar aus Kál (Abb. 3 : 25) muß man hinzu-
fügen, daß seine Anwendung als Totenobolus uns darauf aufmerksam macht, daß er wahrschein-
lich spät in die Erde gekommen sei.29 
Ähnlich ist die Situation mi t den Beigaben der nächsten Gruppe mit 11 Gräbern der Grä-
berfelder des gemeinen Volkes. Die Münzen dieser Gräber wurden zwischen 906/7 und 936 — die 
24
 I m Gräberfeld von Perse (l 'rsa) sonder ten sich 
auch auf Grund ihrer Gruppierung und ihrer Orientie-
rung die spätawarenzeitl ichen Bes ta t tungen, die Be-
s ta t tungen , die Merkmale des Übergangs im Land-
nahmezei t und in die B B K aufzeigen und die in die 
B B K einreihbaren Bes ta t tungen voneinander s tark 
ab. Diese Erscheinung interpretierte Cs. Bálint so, 
daß die spätawarenzeitl iehe Bevölkerung im Grä-
berfeld der BBlv des 11. J ah rhunde r t s eine Fort-
s i t zung ha t t e und bes t immte Elemente des BBK-
Fundmater ia l s schon vor der Mitte des 10. J ah rhun-
derts in ungarischer Umgebung anwesend waren: 
B Á L I N T ( 1 9 7 0 ) 2 4 3 ; B Á L I N T ( 1 9 7 9 ) 1 3 1 . 
25
 I. BONA: Studien zum frühawarischen Reiter-
g rab von Szegvár. ActaArchHung 32 (1980) 90—91; 
K O V Á C S (1982) 218—219. Es deutet vielleicht auch 
auf eine relativ späte Zeit der Gewohnheit des Toteno-
bolus mit nichtungarischen Münzen (2. H ä l f t e des 10. 
J ah rhunde r t s ? ) , daß solche Münzen in demselben 
Grab mi t Münzenreihen geschmückten Kleid oder 
Pferdegeschirr zusammen bisher noch n icht beobach-
tet wurden . Dementsprechend ist es anzunehmen, daß 
diese Gewohnheit erst nach dem Abbruch des Nach-
schubs der Münzenreihen, nach der Verbrei tung der 
Tragung einer Münze a m Hals häufiger wurde. 
26
 I ch habe die noch nicht bes t immten (Abb. 3: 
15, 17) schon nicht mehr bes t immbaren (Abb. 3: 
3, 6—7, 10, 13, 16, 18) Münzen, die Prägungen der 
Herrscher, die nur im 9. Jahrhunder t regierten (Abb. 3: 
5, 8—9, 12, 19—21, 26), die Denare des Königs Beren-
gar I. (888—915; Abb. 3: 2, 4, 11, 14, 22—23, 25) und 
zuletzt die Münzen des Berengars I., die er entweder 
als Kön ig oder als Kaiser (915—924) — das ist heute 
schon n icht mehr festzustellen — prägen ließ (Abb. 3: 
1, 24) hierher eingereiht. 
27
 Die Best immung der Münzen der Gräber 357 und 
547 des Gräberfeldes Csekej (Cakajovce)-Ivostolné 
dűlő war bei der Verfassung dieses Manuskriptes noch 
unbekannt . — Inzwischen sind die nachstehenden Be-
st immungen erschienen, aber man konnte sie in den 
Text und in die Tafel nicht einarbeiten. Grab 357: 
Wilhelm der Jüngere Graf von Auvergne ( 9 1 8 — 9 2 6 ) , 
Denar geprägt in Brioude; l ladulf von Burgund König 
von Francien (923—936), Obolus geprägt in Dijon. 
Grab 547: Radul f von Burgund, Obolus geprägt in 
Chalon-sur-Saône: F. DUMAS: Grâce aux découvertes 
île Cakajovice (Slovaquie), un complément au mon-
nayage de Raoul , roi de France. Revue Numismat i -
q u e 2 3 ( 1 9 8 1 ) 101 — 1 0 6 ; M . R E J H O L C O V Á — E . K O L -
NÍKOVÁ: Príspevok nálezov minci z Cakajoviec (okres 
Nitra) к problematike západofranského mincovníctva. 
Numismatické lusty 4 0 ( 1 9 8 5 ) , im Druck. Für die 
herzlichen Mitteilung von M. Rejholcová und E. Kol-
níková möchte ich bei Ihnen bedanken. Das Grab 357 
in Csekej (Cakajovce) mi t einem Kopfschmuckr ing 
13, mit zwei Kopfschmuckringe mit S-Schleife und 
mi t einem Drahtr ing k a n n man nach 923 datieren; 
es ist ein Grab von B B K - T y p mit der f rühes ten gepräg-
ten, dat ierbaren Münze ! 
28
 Auch das Alter der anderen Gegenstände der 
Bes ta t tung widerspricht einer Datierung auf das E n d e 
des 10. J a h r h u n d e r t s n ich t . Bei der Begründung die-
ser Datierung betonte auch I. Fodor — der dieses 
Material veröffentl ichte —, daß der Münze in diesem 
Falle kein wesentliches Datierungswert zuzuschreiben 
ist: I. FODOR: Honfoglaláskori művészetünk iráni 
kapcsolatainak kérdéséhez (On the Problem of the 
Influence of Iranian Ar t upon Hungarian Art in the 
Conquest Pe r iod f lOth century]) . ArchÉr t 1 0 0 ( 1 9 7 3 ) 
3 4 . 
29
 Das Gräberfeld wird vom Ausgräber zwischen 
etwa 8 9 6 und 9 7 5 / 9 8 0 da t i e r t : SZABÓ ( 1 9 8 0 ) 9 7 . 
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Jahreszahlen bezeichnen den terminus post quem — gefert igt und in 6 Fällen dienten sie als Begleit-
funde von Gegenständen landnahmezeitlichen Charakters (Abb. 3: 45, 60, 62 — 63, 65, 70). Zwei Be-
s ta t tungen hatten charakterloses Material [Abb. 3 : 28, 34),es gab nur in einem Grab Münze als 
einzige Beigabe — zwar schon als Totenobolus! (Abb. 3 : 64) — und schließlich ha t ten zwei Bestat-
tungen aus Halimba (Abb. 3 : 59, 61) BBK-Charakter . 
Die nach 945 geprägten Münzen müssen zur Zeit nach der Herausbildung der B B K als 
Grabbeigabe in die E r d e gelegt werden. Elf von den 19 Bestattungen, die hierher gehören, haben 
doch landnahmezeitlichen Charakter und sind mit dementsprechenden Beigaben freigelegt worden 
(Die sind schon oben erwähnt: Abb. 3 und 4: 71—80, 89.) Die weiteren 8 Bestat tungen sind auf 
folgende Weise zu gruppieren: 3 Gräber ha t ten ärmliche, aber noch landnahmezeitliche Gegenstände 
(Abb. 3 und 4: 82, 84 — 85), in 4 Gräbern sind auch schon Gegenstände BBK-Charakters vorge-
kommen (Abb. 3 und 4: 81, 83, 86—87.) und in einem war die Münze die einzige Beigabe (Abb. 
3und4:88.) Also die B B K , die in der 2. Hälf te des 10. Jahrhunder t s in den Gräberfeldern des gemeinen 
Volkes erschien, läßt sich auch schon durch Münzen datieren, ihre geringe Zahl ist damit zu erklären, 
daß der Nachschub der westeuropäischen und arabischen Prägungen zu dieser Zeit schon unterbrochen 
worden ist (JG wies auch darauf hin: Seite 138.), und deshalb änderte sich die Art und Weise ihrer 
Anwendung. Ansta t t Reihen von silbernen Denaren und Dirhems als Bekleidungs- und Pferde-
geschirrsverzierung wurden nur einzelne Stücke um den Hals gelegt und dazu paßte auch die Mode 
der meistens wertvolleren (goldenen oder als golden gefälschten) byzantinischen Münzen (Abb. 
4: 79, 81 84, 89). Diese Gewohnheit wurde von dem ungarländischen gemeinen Volk nachge-
ahmt: kleine römische Münzen, die auf der Erdoberfläche gesammelt worden sind, wurden ange-
wendet. Zwar bieten diese Prägungen keinen terminus post quem, auf Grund der obigen sind sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit gegen 2. Hälfte des 10. Jahrhunder t s zu datieren. Da sie massenhaft 
mit Gegenständen BBK-Charakters zusammen vorgekommen sind (29 von 45 Gräbern !30), bestä-
tigen sie indirekt die ähnliche Dat ierung der Ents tehung der BBK. 
Zusammengefaßt kann auf Grund der obigen als bewiesen betrachtet werden, daß das 
eigenartige Fundmater ia l der Gräberfelder der führenden und mittleren Schichten der Land-
nahmezeit archäologisch noch im letzten Viertel des 10. Jahrhunder t s faßbar ist und nicht durch die 
BBK abgelöst worden ist, sondern infolge der skizzierten geschichtlichen Ereignisse aus dem Hori-
zont der Archäologie verschwand. Gleichzeitig, wie es logisch zu erwarten ist, kann der Gebrauch 
einiger Gräberfelder des gemeinen Volkes gegen Anfang des 10. Jahrhunder t s nicht bezweifelt 
werden,31 und in deren fortlaufendem oder eben in verschiedene Perioden teilbarem32 Material 
30
 Jn 17 Gräbern b e f a n d e n sich Kopfsch i nuckringe 
mit S-Schleife, in 4 G r ä b e r n Halsring 1, in 3 Gräbern 
Kopfschmuckr inge 19, in zwei Gräbern A n h ä n g e r 12, 
und zu le tz t in 3 verschiedenen Gräbe rn Fingerr ing 
31, Rel iquienkreuz u n d Ring mit g e d r e h t e m E n d e : 
KOVÁCS (1982) 207—208. 
31
 N e b e n archäologischen Methoden, a u c h mit Hilfe 
der chemischen Knochenuntersuchungsergebnisse wer-
den die folgenden, r e l a t i v f rühen Gräber fe lder des ge-
meinen Volkes da t ie r t : 
Sárbogárd-Tringer t a n y a : Fast vo l lkommen frei-
gelegtes Gräberfeld m i t 100 Gräbern, b e n u t z t in der 
Zeit zwischen 9 0 0 u n d 9 7 0 / 9 8 0 : K . E R Y : Recons t ruc-
tion of t he tenth C e n t u r y Population of Sárbogárd on 
the Basis of Archaeological and Anthropological Data. 
Alba R e g i a 8 — 9 ( 1 9 6 7 — 6 8 ) 1 1 3 . I n d iesem Gräber-
feld ist BBK-Mater ia l n u r am Rande zu f inden , wie 
es auch .JG bemerkte (Sei te 2 8 — 2 9 ) . 
Kál-Legelő: Rest e ines Gräberfeldes m i t 68 Grä-
bern, d ie eigentliche G r ö ß e ist auf 100 Gräber zu 
schätzen. Zur Da t i e rung : cf. Anin. 29 ! 
Szob-Kiserdő: Res t e ines Gräberfeldes m i t 82 Grä-
bern , die Zahl der Bes ta t tungen w a r höchstens 108. 
D a s Gräberfeld w a r zwischen 910/930 und 1050/1060 
i m Gebrauch : BAKAY (1978) 141. 
Aldebrő-Mocsáros: Detail eines Gräberfeldes m i t 
35 Gräbern aus der Zeit zwischen d e m 2. Viertel des 
10. J a h r h u n d e r t s u n d den 980-er J a h r e n : SZABÓ 
(1980) 96. 
Letkés-Téglaégető: Gräberfeld II : Detai l eines 
Gräberfe ldes mi t 91 Gräbern, auf die Zeit zwischen 
930/940 und 1100 da t i e r t : BAKAY (1978) 162. Die 
Methode, die die A n f ä n g e des oben e rwähn ten Gräber-
feldes Szob-Kiserdő zu bes t immte , ist ein gu tes Bei-
spiel da fü r , wie i r r e führend die archäologische Schät-
z u n g sein mag. In dem Grab 60, das zur ersten chrono-
logischen Gruppe des Gräberfeldes gehörte, befand 
sich ein mi t byzant in ischer Münze (Abb. 4: 83) dat ier-
tes Kopf schmuckr ingpaa r mi t S-Schleife. Auf Grund 
der chemischen Knochenun te r suchungen ha t t en das 
hier begrabene 6 jähr ige Mädchen — wie auch das im 
G r a b 73, gefundene, 5—6 jährige andere Mädchen — 
genet ische Beziehungen zu der im Grab 74. bes ta t te -
t en Frau , die in e inem Alter über 60 J a h r e vers torben 
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ist die BBK erschienen und ha t die früheren Funde landnahmezeitlichen Charakters (Bei J G 
«altmagyarisch») abgelöst. Die Frage, wann und wie sich die BBK in der Tracht der führenden und 
mittleren Schichten spüren ließ, kann durch die Vereinfachung ihrer archäologischen Hinterlassen-
schaf t nicht festgestellt werden. 
In der Kenntniss dieser Tatsachen muß ich auf die Fragestellungen von J G zurückkehren, 
mit der er versuchte die Erscheinung zu erklären, daß in manchen von den von ihm untersuchten 
Gräberfeldern (Békés-Povádzug, Érsekújvár [NovéZámkyj-Szomoray ú t ra dűlő, Ógyalla-Bagota-
[Hurbanovo-Bohatáj .dielandnahmezeit l ichesundBBK-Material gleichfalls enthalten, nur dieReiter-
gräber mit Waffenbeigabe die frühere Hinterlassenschaft vertreten, aber die Gürtel u n d Pferdege-
schirr mit Beschlägen und die Schmuckstücke vornehmer Frauen fehlen. JG stellte die Frage, ob 
reiche Gräber aus der Übergangszeit in die BBK zu erwarten sind, denn die hier Ruhenden — auf 
Grund ihrer Gräberfelder mit geringer Ausdehnung und ihrer Edelmetallgegenstände mi t einheitli-
chem Formenschatz — konnten nur in einer kurzen Zeitperiode des Jahrhunder t s wirken ? Ist es 
vielleicht nicht möglich, daß diese wohlhabenden Personen, begleitet zugleich mit ihren Genossen 
mit durchschnittlichen Beigaben, zu einer gesellschaftlich hervorragenden und gleichzeitig einer 
sich ethnisch isolierenden Gruppe gehören ? Is t es vielleicht nicht möglich, daß doch keine Ungarn 
in den Reitergräbern mit Waffenbeigaben der Anfang dieses Absatzes erwähnten Gräberfelder des 
gemeinen Volkes — teils gegen des Auftreten der BBK — lagen, sondern die typischen ungarischen 
Waffen und Bestat tungsri ten durch die von Verstorbenen der auffällig reichen Besta t tungen abwei-
chenden gesellschaftlichen, vielleicht ethnischen Schichten übernommen worden ist ? (Seite 32 — 33.) 
Die erste Frage wurde oben mit dem Beweis der späteren — gegen vielleicht letztes Viertel 
des 10. Jahrhunder t s — Datierbarkeit mancher reicher heidnischer Bestat tungen beantwortet . 
Dieser Beweis gründete sich auf die Münzen, es ist allgemein bekannt , daß diese zu bewahren, fü r 
unsere landnahmezeitlichen Vornehmen nicht ausgesprochen modisch war, sondern sie betrachteten 
diese Münzen als Edelmetall und ließen sie in Gegenstände nach ihrem Geschmack ihre Gold-
schmiede überarbeiten.33 Es wird nur selten erkannt, daß Fehler bei der Verwendung der logischen 
bzw. auf Analogien aufgebauten feinen Datierungsmethoden ihrer scheinbar einheitlichen Hinterlas-
senschaft unterlaufen können,34 aber es kann uns in der Sache ihrer Datierung vorsichtig machen.35 
Die zweite Frage schien lange von I. Dienes beantwortet zu sein, als er die von B. Szőke 
bestimmten Gruppe I., die reich an Waffen und Gegenständen mit östlichen Traditionen ist und vor 
war . Das Mädchen des Grabes 60. «ist wahrscheinlich 
im 2. Drit tel des 10. J a h r h u n d e r t s gestorben u n d weil 
die Mut t e r zur e r s t en Generat ion gehörte — und 
wenigstens mit 20 J a h r e n ihre Toch te r über lebte — 
ist der Zei tpunkt des Anfangs des Gräberfeldes von 
Szob e twa gegen 010 zu setzen». K . B A K A Y : A X — X L 
századi magyar köznépi temetkezés rendjének egyik 
v á l t o z a t a (Eine Va r i an t e der Bes t a t t ungso rdnung des 
ungar ischen gemeinen Volkes in den 10. und 11. J a h r -
hunder ten) SomogyiMúzKözl 2 (1975) 37; ähnl ich : 
B A K A Y (1978) 133, 138—141. N a c h meiner Meinung 
bezieht sich der so festgestellte Ze i tpunk t n ich t auf 
den A n f a n g des Gebrauchs des Gräberfeldes, sondern 
auf die Geburtszeit der Mut te r — u n d so ist er f ü r die 
Erschl ießung des Gräberfe ldes von keinem Interesse ! 
32
 Cf. Anm. 19. 
33
 I n den «schönsten» Gräbern der Landnahmeze i t 
— z. B. Beregszász (Beregovo)-Kishegy, Geszteréd-
Kecske lá tó dűlő, R a k a m a z - S t r á z s a d o m b i dűlő, Zemp-
lén (Zemplín)-Szélmalomdomb, usw. — und in den 
meis ten Bes t a t tungen mi t Taschenblechen (in 19 
Gräbe rn von den b e k a n n t e n 24) gab es keine Münzen 
und m a n fand a u c h keine in den meis ten e infacheren 
Männergräbern m i t Waffenbe igaben , die als Hin te r -
lassenschaf t der Kr ieger der Stre i fzüge zu bewerten 
sind. Die Möglichkeit einer Neubea rbe i t ung war f 
schon 1. Dienes auf : 1. DIENES: Meta l c ra f t a t the T ime 
of t he Hunga r i an Conquest . N e w H u n g Q u a r t 9 (1968) 
210—216; IDEM: Megjegyzések F e t t i c h Nándor vála-
szára (Bemerkungen zur Antwor t von N. Fet t ich) . 
A r c h É r t 96 (1969) 118—119. 
34
 I. Dienes schrieb, daß «das Großfamil iengräber-
feld» von Tiszaeszlár-Bashalom I. «vor einigen J a h r e n 
auch von uns f ü r f r ü h e r gehal ten wurde , weil mi t d e m 
F u n d m a t e r i a l z u s a m m e n zuerst n u r eine Münze — 
der D e n a r Ludwigs des F r o m m e n (814—840), Bourge-
ser P r ä g u n g — ins Museum gelang. 1948 gab abe r 
József Rohács zwei weitere Münzen a u s demselben 
Grab a b (Abb. 4: 75). Diese waren der Liinogeser 
Dena r des f r änk i schen Eudes (888—898) und die 
Münze des Lo tha r s II.» I . DIENES: A m a g y a r honfog-
lalás kora . A m a g y a r régészet regénye (Die Zeit der 
ungar ischen L a n d n a h m e . I n : R o m a n des ungarischen 
Archäologie). Red . V. Szombathy . Budapes t 1968, 
190. Die sonst sehr ärmlichen Grabbe igaben waren 
also im 10. J a h r h u n d e r t ohne Münzen prak t i sch n i ch t 
zu da t ie ren . 
3 5
 C f . B Á L I N T ( 1 9 7 6 ) 2 3 4 ; B Á L I N T ( 1 9 7 9 ) 1 1 3 — 1 1 5 . 
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allem auf der Kleinen Tiefebene und in Nordostungarn vorkommt, für die Hinterlassenschaft der 
kabarischen S tämme gehalten hat , die sich als Kriegshilfsvolk gegen 830 den Ungarn angeschlossen 
haben.36 Aber die Ausgrabungen der 60—70-er Jahre beweisen, daß sich dieses Fundmaterial nicht 
auf die möglichen Wohngebiete der Kabaren beschränkt, sondern es ha t eine breitere Ausdehnung, 
deswegen war die frühere Auffassung nicht mehr haltbar.37 
Die d r i t t e Frage ist eben deshalb interessant, weil die ungarische Archäologie früher eine 
solche Verallgemeinerung ablehnen mußte, daß die ungarischen Gräber — in unserem Falle die 
Männerbestat tungen — in einem großen Gräberfeld des gemeinen Volkes auf Grund ihrer typischen 
Funde, unter ihnen vor allem auf Grund des Pferdes und der Waffen «auf Blick» absonderbar sind. 
I. Dienes wies mit Recht darauf hin, daß «. . . der Mangel an Waffen in dem größten Teil der Gräber-
felder uns in ethnischer Hinsicht keine Auskunf t gehen kann . . ., denn der grösste Teil des ungari-
schen gemeinen Volkes auch verpflichtet war, produktive Dienstleistungen zu machen».38 
Soweit die nach dem Vermögen s tark gegliederte mittlere Schicht, aus der die Berufsolda-
ten kamen, ethnisch bunt erscheint,39 sind ihre Komponente in dem erwähnten, einheitlichen Fund-
material gegenwärtig nicht abzusondern. E s ist genauso mit der ethnischen Diskussion über die 
Gräberfelder des gemeinen Volkes — die übrigens nur in der ungarisch-slawischen Frage zugespitzt 
ist, aber die Hinterlassenschaft der Kabaren, der weiterlebenden spätawarischen Bevölkerung, der 
Bayern, dann der als Sklawe eingeschleppten West- und Südosteuropäer weniger berührt . Das 
kann aber kein Zufall sein, daß die Gräber des gemeinen Volkes mit Waffenbeigabe — abgesehen 
von ihrem relativen Reichtum — immer ins System ihres Gräberfeldes einpassen, als Zeichen dafür, 
daß die Männer als Mitglieder der Dorfgemeinschaft, die das Gräberfeld gebrauchte, emporgestie-
gen sind. Es gibt unter ihren archäologischen Funden keinen Gegenstand, und sie ha t ten keine 
solche Todeszeremonie, die sie von den anderen Bestat te ten des Gräberfeldes, aber ohne Waffe 
und Pferd unterscheiden würde. Der Grund fü r die Sinnestäuschung kann sein, daß auch die Aus-
rüstung der vornehmeren und führenden Bewaffneten neben den der von den Kriegern der Gräber-
felder des gemeinen Volkes in den heidnischen Zeiten in die Erde gelangen sind und auf ihre ehema-
ligen Rangunterschiede nur auf Grund des Formenreichtums, der Zahl u n d des Materials ihrer Bei-
gaben gefolgert werden kann. Infolge von den schon geschilderten Ereignissen nach 973 hat die 
Hinterlassenschaft der in der Umgebung des großfürstlichen Hofes gelebten und verstorbenen Vor-
nehmen ihre früheren Kennzeichen verloren. I m letzten Viertel des 10. Jahrhunder t s — d. h. am 
Anfang der В В K-Periode — konnte das heidnische Kriegsvolk der mit dem Großfürst in Auseinan-
dersetzung stehenden Kräfte vor allem ihrer Kriegercharakter bewahren, aber ihre archäologische 
Hinterlassenschaft ohne Gegenstände datierender Bedeutung scheint leider ins Grab gekommen zu 
sein. Der Kriegercharakter der Gräber der Soldaten, die aus dem gemeinen Volk s tammten (weil 
in den Gräbern des gemeinen Volkes begraben wurden), die die Grundlage der Ausbreitung der 
großfürstlichen Macht bildeten, bewahrte sich noch eine Zeit und diese können glücklicherweise 
mit der Hilfe des sich zu dieser Zeit verbreiteten neuen Waffentypen (zweischneidiges Schwert, 
Schwert mit Säbelgriff,Flügellanze, Axt mit Schaftlochlappen, trapezförmiger Steigbügel, usw.) da-
t ier t werden. Scheinbar mußte diese Schicht — gegen Anfang des 11. Jahrhunder t s — mit der auffall-
3B
 DIENES (1964) 136—137. 
37
 1. DIENES: Opponensi vé lemény Bálint C s a n á d : 
Dél-Magyarország а X . s zázadban e. kand idá tu s i 
értekezéséről (Opponen t sgu tach ten über die Habi l i -
ta t ionsarbei t von Cs. Bálint : Südunga rn im 10. J a h r -
hunde r t ) . A r c h É r t 106 (1978) 122—126. Die neue ren 
Ausgrabungen h a b e n nämlich das Fundina ter ia l , w a s 
f r ü h e r als kabar isch bezeichnet wurde , auch anderswo, 
vor allem auf d e m Gebiet zwischen der Donau u n d 
de r Theiß freigelegt . Auf Grund dieser Ergebnissen 
e rneuer te K . Mes te rházy die kabar i sche Theorie, d a s 
kabar ische Wohngebie t erweiter te er auf das D o n a u -
Theiß-Zwischenstromgebiet : MESTERHÁZY (1978) 
312—342; M E S T E R H Á Z Y (1980) 42—59. J . Gy. Szabó 
häl t abe r d a s erwähnte Gebie t f ü r den Schaupla tz der 
fürs t l ichen Herrschaf t , u n d d a s Obere Theiß-Gebiet 
f ü r ein, m i t dem le tz te rwähnten parallel exist ierendes 
Her r schaf t szen t rum in den ers ten zwei Dr i t te ln des 
10. J a h r h u n d e r t s : J . GY. SZABÓ: A Duna—Tisza Köze 
és a m a g y a r honfoglalás (Das Donau—Teiss-Zwischen-
s t romland und die ungar i sche Landnahme) . Fo r rá s 
15: 7 (1983. júl.) 47. 
38
 D I E N E S (1970) 122. 
3 3
 G Y Ö R F F Y ( 1 9 7 7 ) 2 1 , 4 1 — 4 3 . 
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heidnischer Gewohnheit der Bes ta t tung mit Waffe und Pferd wegen ihrer engeren Verbindung mit 
der zentralen Macht aufhören.4 0 
In diesem Sinne ist der Wunsch der ethnischer Absonderung dieser Krieger — die sonst 
vorläufig wenige Ergebnisse andeute t — nicht mehr so wichtig. Wenn nicht die heutigen Bedeu-
tungsfelder von unseren Begriffen erwartet werden, muß das A t t r i bu t «ungarisch» der Gräberfelder 
des gemeinen Volkes die Unte r tanen des ungarischen Großfürstes, .später Königs, die Bewohner des 
ungarischen Großfürstentums, später Königreiches bezeichnen, völlig übereinstimmend mi t der 
schon zittierten Feststellung von J G (Seite 152—153). Ich möchte aber betonen, daß diese A r t der 
Annäherung dieses Problems auch nach der Tätigkeit von B. Szőke in der ungarischen archäologi-
schen Literatur vorhanden ist.41 Wenn wir den heutigen Wörtergebrauch in Betracht zögen, wäre 
der Begriff «ungarländisch» das richtigste ständige Attr ibut der Gräberfelder des gemeinen Volkes, 
deren einzelne Untersuchungen — in der Kenntnis ihrer Bestattungseigentümlichkeiten, ihres 
40
 KOVÁCS (1980) 39—40. 
41
 I. Dienes wies schon bei d e r B e s p r e c h u n g B . 
Szőke 's Work d a r a u f h in «. . . es b l e ib t eine wicht ige 
F r a g e . . . wenn die sog. R e i h e n g r ä b e r f e l d e r zur Hin-
te r lassenschaf t de r unga r i schen g e m e i n e n Volkes ge-
hören , was f ü r ein a rchäo log i sches Mate r i a l den Sla-
wen (und ü b e r h a u p t den U r b e w o h n e r n ) zuzuschrei -
ben ist ? . . . Bé la Szőke b e t o n t es n i ch t , abe r wi r 
müssen unbed ing t d a m i t r e chnen , d a ß sich d a s m i t 
unse ren L a n d n e h m e n d e n z u s a m m e n anges iede l te und 
wirkl ich als unga r i s ch zu b e z e i c h n e n d e gemeine Volk 
m i t der a n Ort und Stelle g e f u n d e n e n Bevö lkerung 
(Slawen, A waren , B u l g a r n und a n d e r e Vö lke rg ruppen) 
wesent l ich v e r m e h r t e , als sie in die Organ i sa t ion des 
U n g a r n t u m s eingegl ieder t w u r d e n . Die Gräbe r fe lde r 
des gemeinen Volkes also, wen igs t ens v o n der 2. H ä l f t e 
des 10. J a h r h u n d e r t s u n d v o n de r f r ü h e r e n A r p a d e n -
zeit , dar f m a n n ich t ausschl ießl ich a l s die Gräberfel -
der der ungar i schen B e v ö l k e r u n g i n t e r p r e t i e r e n . . .» 
D I E N E S ( 1 9 0 4 ) 138. Ähn l i ches w a r f a u f : A. H A R T H A : 
Szőke Béla : A honfogla ló ós k o r a Á r p á d - k o r i m a g y a r -
ság régészeti emlékei (B. SZŐKE: Die a rchäo log ischen 
D e n k m ä l e r der l a n d n e h m e n d e n u n d f r ü h á r p á d e n z e i t -
l ichen U n g a r n ) . Századok 98 ( 1 9 6 4 ) 233; I . D I E N E S : 
Ü b e r neuere Ergebn i sse und A u f g a b e n unse re r a r chäo-
logischen E r f o r s c h u n g der L a n d n a h m e z e i t . Szegedi 
MúzÉvk 1964—65/2. 85—87; A. BARTHA: А ГХ— X . 
századi m a g y a r t á r s a d a l o m . (Die ungar i sche Gesell-
s cha f t in den 9—10. J a h r h u n d e r t e n ) . B u d a p e s t 1968, 
123—124. Bei der Besp rechung d e s l e t z t e r w ä h n t e n 
B u c h e s keh r t e I . Dienes zu d e m P r o b l e m zurück , seine 
p u n k t i e r t e F o r m u l i e r u n g a u f r e c h t e r h a l t e n d : I . DIE-
NES: A B a r t h a : А IX — X . s zázad i m a g y a r t á r s a d a l o m 
(La société hongroise a u x I X e e t X° siècles) A c t a A r c h 
H u n g 21 (1969) 414—416; D I E N E S (1970) 119—122. 
Ande r swo wies er a u c h d a r a u f h i n «doch a u c h die un te -
ren Volksschichten w a r e n n i c h t h o m o g e n , es m ü s s e n 
Un te r t e i l ungen nach Besitz und Diens tve rp f l i ch t tingen 
exis t ie r t h a b e n . A u ß e r d e m m ü s s e n wi r in B e t r a c h t 
ziehen, d a ß sich ihnen die U r b e w o h n e r und a u c h ein 
Teil der Gefangenen anschlössen , die die Kr i ege r ins 
Land g e b r a c h t ha t t en .» : I . DIENES: Die U n g a r n u m 
die Zeit der L a n d n a h m e . B u d a p e s t 1972, 20. Auf 
Grund seiner Fo r schungse rgebn i s se n a h m a u c h A. 
Kiss Stel lung, d a ß die B B K v o r a l l em d ie Hin te r -
l assenschaf t des U n g a r n t u m s d e r 10—11. J a h r h u n -
der t e ist, floch ist es d a r i n a u c h die H in te r l a s senscha f t 
der s lawischen B e v ö l k e r u n g des K a r p a t e n b e e k e n s 
a u c h e n t h a l t e n : A. K L S S : Zur F r a g e der Bje lo Brdo 
K u l t u r . A c t a A r c h H u n g 25 (1973) 338; IDEM: Megjegy-
zések a m a i Sz lavónia és Szerómség X — X I . s zázad i 
e thn ika i v i szonyaihoz és az ú n . Bjelo B r d o k u l t ú r a 
n é v a d ó t e m e t ő j é n e k ér tékeléséhez B e m e r k u n g e n zu 
den e t h n i s c h e n Verhäl tn issen i n d e n 10—11. J a h r -
h u n d e r t e n d e r heu t igen S lawonien und S i r m i e n 
u n d zur W e r t u n g des n a m e n g e b e n d e n G r ä b e r f e l d e s 
d e r sog. B j e l o - B r d o - K u l t u r ) . P é c s i M ú z É v k 17—18 
(1972—73) P é c s 1975, 82. N a c h Cs. Bá l in t s t e h t die 
A n w e s e n h e i t d e r Slawen «in d e n G r ä b e r f e l d e r n de r 
B B K — im a l lgemeinen — o h n e Zweifel , ihr P r o z e n t -
sa tz abe r au f d e n verschiedenen Gebie ten r e c h t u n t e r -
schiedl ich — v o n Nul l bis ganz hoch (die G r ä b e r f e l -
der in S lawonien , die U m g e h u n g v o n N y i t r a ( N i t r a ) — 
war» B Á L I N T (1976) 249; B Á L I N T (1979) 143. Ü b e r die 
E i n s c h m e l z u n g d e r U r b e w o h n e r : MESTERHÁZY (1978) 
318; MESTERHÁZY (1980) 39—40. , 90. Zule tz t ä u ß e r t e 
A. Kis s eine, m i t der F o r m u l i e r u n g J G ' s z u s a m m e n -
kl ingende M e i n u n g : «Die sog. B B K ist die a u s den 
B e s t a t t u n g e n kennenge le rn te mate r ie l l e K u l t u r der 
Völker des f r ü h f e u d a l e n u n g a r i s c h e n Staa tes , d ie d u r c h 
die Völker d e s ungar i schen S t a a t e s z u s t a n d e g e b r a c h t 
w u r d e u n d d i e G e g e n s t a n d t y p e n dieser s a c h l i c h e n 
K u l t u r w u r d e n gemeinsam gebrauch t .» K i s s (1983) 
191. N a t ü r l i c h w a r die meis te h ie r zi t ier te L i t e r a t u r 
a u c h f ü r J G b e k a n n t (Seite 1 —19), d e m n a c h k a n n 
m a n m i t i h m in de r Kri t ik ü b e r die B e t r a c h t u n g s w e i s e 
fier u n g a r i s c h e n Forschung d ieser F rage n i ch t über -
e in s t immen . E s ist h inzufügen , d a ß Gy. K r i s t ó in der 
Frage fier u m s t r i t t e n e n e t h n i s c h e n K o m p o n e n t e n der 
B B K h y p o t e t i s c h eine a u t o c h t o n e s lawisch-awar i sche 
B e v ö l k e r u n g i m Mit t leren The ißgeb ie t a n n a h m . E r 
wies auf die d i c h t e n Funds te l l en der B B K a u f d e m 
e r w ä h n t e n Geb ie t auf die Ab le i t ungsschwie r igke i t en 
de r s lawischen L e h n w ö r t e r de r ungar i schen S p r a c h e , 
die sich au f S t a a t und K i r c h e bez iehen und k e i n e be-
s t i m m t e V e r b i n d u n g zu e inem slawischen E t h n i k u m 
mähr i s ch , k roa t i sch , usw. — zeigen: G Y . K R I S T Ó : 
Opponens i v é l e m é n y Bá l in t C s a n á d : D é l m a g y a r -
ország a X . s z á z a d b a n c. k a n d i d á t u s i é r tekezésérő l . 
( O p p o n e n t s g u t a c h t e n über die H a b i l i t a t i o n s a r b e i t von 
Cs. Bá l in t : S ü d u n g a r n im 10. J a h r h u n d e r t ) . A r c h É r t 
105 (1978) 128—129. I n d ieser Hins ich t — n a c h 
me inem, m i t Cs. Bál in t ' s ü b e r e i n s t i m m e n d e n G e d a n -
kengang — is t die a rchäolog ische Schwier igke i t fier 
A n n a h m e v o n G y Kris tó , d a ß d e r A n f a n g d e r B B K 
n u r auf die zwe i t e -d r i t t e J a h r z e n t e der 2. H ä l f t e des 
10. J a h r h u n d e r t s zu setzen is t , u n d im F u n r l m a t e -
rial der u n g a r i s c h e n L a n d n a h m e z e i t , in den G r ä b e r -
fe ldern des gemeinen Volkes, die dem H o r i z o n t 
de r B B K v o r a n g e h e n , keine k l a r e Spur d e r a u f die 
I . H ä l f t e d e s 10. J a h r h u n d e r t s d a t i e r b a r e s lawisch-
awai ' isohen B e v ö l k e r u n g zu f i n d e n ist u n d zugle ich 
a u s dieser Z e i t die l e t z t e r w ä h n t e B e v ö l k e r u n g übe r 
keine s e l b s t ä n d i g e Funds te l l e v e r f ü g t . 
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Fundmaterials , ihres anthropologischen Materials, ihres Einpassens in das archäologische Bild 
der Gegend, ihres Vergleiches mit dem Ortsnamenmaterial , usw.42 — in der Frage des Ethnikums 
entscheiden könnten. 
Meine, die Einzelheiten der rezensierten Arbeit betreffenden und auf das Material eigener 
Sammlungen stützende Ergänzungen benehmen dem Wer t der Arbeit von J G nichts. Ich möchte 
noch auf den guten Aufbau, auf die Überblickbarkeit und auf die reizende Ausstat tung des Illustra-
tionsmaterials (Zeichnungen, Tabellen) hinweisen.43 Wir können nur hoffen, daß Arbeiten mit ähn-
lichem Bestreben nach Objekt ivi tä t auch im Karpatenbecken entstehen, um den komplizierten 
Problemen kreis der BBK besser kennenlernen zu können. 
A B K Ü R Z U N G E N 
B A K A Y ( 1 9 7 8 ) 
B Á L I N T ( 1 9 7 6 ) 
B Á L I N T ( 1 9 7 9 ) 
B O N A ( 1 9 7 8 ) 
D I E N E S ( 1 9 6 4 ) 
D I E N E S ( 1 9 7 0 ) 
G Y Ü R F F Y ( 1 9 7 7 ) 
K i s s ( 1 9 6 8 ) 
K i s s ( 1 9 8 3 ) 
K O V Á C S ( 1 9 8 0 ) 
K O V Á C S ( 1 9 8 2 ) 
K O V Á C S ( 1 9 8 3 ) 
M E S T E R H Á Z Y ( 1 9 7 8 ) 
M E S T E R H Á Z Y ( 1 9 8 0 ) 
SZABÓ ( 1 9 8 0 ) 
К. BAKAY: Honfoglalás- és államalapításkori temetők az. Ipoly mentén (Gräber-
felder an der Eipel ans der Zeit der ungarischen Landnahme und Staatsgründung) 
StudiaCom 6 (1978). 
Cs. BÁLINT: A magyarság és az. ún. Bjelo brdoi ku l tú ra (Die Ungarn und die sog 
Bjelo-Brdokultur). Cumania 4 (1976) 225—254. 
Ч Балннт : Венгры и т .н . Белобрдская культура (Les Hongrois et la cul ture de 
Bjelo-Brdo.) ActaArchCarp 19 (1979) 97—146. 
I. BÓNA: Arpadenzeitl iche Kirche und Kirchhof im südlichen Stadtgebiet von Duna-
újváros . Alba Regia 16 (1978) 99—157. 
I . DIENES: Szőke В., A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. 
— Fehér G.—Ery К . — Kralovánszky A., A Közép-Duna-medence magyar honfogla-
lás- és kora Árpád-kori sírleletei (B. Szőke: Die archäologischen Denkmäler der 
landnehmenden und frühárpádenzei t l iehen Ungarn. — G. Fehér—К. Ery—А. 
Kralovánszky: Ungarische Gräberfunde des Mitteldonaubeckens aus der Landnah-
mezeit und der f rühen Árpádenzeit) . A r c h É r t 91 (1964) 134—139. 
1. DIENES: А IX — X . századi inagvar társadalom kérdéseihez (Zu den Fragen der 
ungarischen Gesellschaft in den 9—10. Jahrhunder ten) . MTA К I I 19 (1970) 111 — 
126. 
GY. GYÖRFFY: Is tván király és műve (König Stephan und sein Werk). Budapest 
1977. 
A. K i s s : A magyar ál lamalapítás telepítéseinek tükröződése dunántúl i köznépi te-
metőkben (Die Wiedel-Spiegelung der Ansiedlungen zur Zeit der ungarischen Staats-
g ründung in t ransdanubischen Gräberfeldern). ArchÉr t 95 (1968) 243—255. 
A. K i s s : Baranya megye X — X I . századi sírleletei (Grabfunde aus den 10—11. 
J ah rhunde r t en im K o m i t a t Baranya). Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori 
temetőinek leletanyaga 1. Budapest 1983. 
L. KOVÁCS: Megjegyzések a 10—11. századi magyar kété lű kardok értékeléséhez 
(Remarks on the Eva lua t ion of 10— 11th Century Hungar ian Double-edged Swords). 
Studies in Ancient His to ry and Economy, in Vorbereitung. Red. : L. Castiglione und 
J . Makkay . 
L. KOVÁCS: A magyar honfoglaláskor pénzei. Régészeti t anu lmányok a 10. századi 
Kárpá t -medence arab, bizánci, nyugat-európai és római érmeiről (Münzen der un-
garischen Landnahmezei t . Archäologische Studien über die arabischen, byzantini-
schen, westeuropäischen und römischen Münzen des Karpatenbeckens im 10. Jh.) . 
FontesArchHung, in Vorbereitung. 
L. KOVÁCS: A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező értékéről (Über die 
Datierungswert der ungarischen landnahmezeitlichen Fundmünzen) . Mi t tArchlns t , 
in Vorbereitung. 
K. MESTERHÁZY: Die landnehmenden ungarischen S tämme. Ac taArchHung 30 
( 1 9 7 8 ) 3 1 3 — 3 4 7 . 
K. MESTERHÁZY: Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a hon-
foglaló magyarságnál (Die Gestaltung der Sippenorganisation und der Klassenver-
hältnisse bei den landnehmenden Ungarn) . Budapest 1980. 
J . GY. SZABÓ: Árpád-kor i telep és temető je Sarud h a t á r á b a n IV: A sírok relat ív és 
abszolút kronológiája. A temető jellege (Árpádenzeitliche Siedlung und ihr Friedhof 
in der Gemarkung von Sarud. TV: Absolute und relative Chronologie des Friedhofes. 
Charakter des Friedhofes) EgriMúzÉvk 16—17 (1978—79) Eger 1980, 45— 136. 
42
 Nach einer so komplexen Analyse kam z. B. 43 Man m u ß hinzufügen, daß auf der Tafel 53,1. die 
A. Kiss zur Feststel lung, daß kabar ische Bevölkerung Typennummer des Anhängers 12 falsch (13) ist, rich-
im Gräberfeld von Majs lag: K i s s ( 1 9 8 3 ) 1 9 1 — 1 9 6 . t ig: Abb. 2 . 
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S Z Ő K E ( 1 9 6 2 ) 
S Z Ő K E — V Á N D O R ( 1 9 8 1 ) 
T Ö R Ö K ( 1 9 5 9 ) 
TÖRÖK ( 1 9 6 2 ) 
L. KOVÁCS 
B. SZŐKE: A honfoglaló ós kora Árpád-kor i magyarság régészeti emlékei (Die a rchä-
ologischen Denkmäler der landnehmenden u n d f rühárpádenzei t l ichen Ungarn ) . 
Régészeti Tanu lmányok 2 ( 1 9 6 2 ) Budapest . 
В . M . S Z Ő K E — L . V Á N D O R : Pusztaszent lászló Árpád-kori t eme tő je (Das Árpá-
denzeitliehe Gräberfeld von Pusztaszentlászló). Fon tesArchHung , in Vorbere i tung. 
Gy. TÖRÖK: Die Bewohner von Halimba-Cseres nach der Landnahme . Veröffent -
l ichungen des Landesmuseum f ü r Vorgeschichte 6 ( 1 9 5 9 ) Dresden. 
Gy. TÖRÖK: Die Bewohner von Ha l imba im 10. und 11. J a h r h u n d e r t . A r c h H u n g 
3 9 ( 1 9 6 2 ) . 
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ARPADENZEITLICHE DÖRFER, KT RÖHE UND FR IEDHOF AM 
MAROSFLUSS 
Kurt Horedt, Moresti. Band 2. 
> » 
Grabungen in einer mittelalterlichen Siedlung in Siebenbürgen. Dr . Rudolf Habelt Verlag, 
Bonn 1984. 75 S., 14 Taf., 39 Abb. 
Unter demselben Haupt t i te l wurden im Jahre 1979 von dem in Bukarest bei dem Krite-
rion-Verlag erschienenen Band 1 — im weiteren: Moresti 1. — die prähistorischen, römerzeitlichen 
und völkerwanderungszeitlichen Funde der unter der Lei tung des Verfassers (im weiteren auch 
KH) sowie von Dorin Popescu durchgeführten, großangelegten Ausgrabungen bis zum gepidischen, 
— genauer: frühawarischen Zeitalter einschließend bearbeitet . Obwohl der vorliegende Band 2 -
offensichtlich zum guten Teil nur noch als Desideratum — schon durch die Einleitung des Bandes 1 
im voraus angekündet wurde und seinen zukünftigen Inha l t der Verfasser sogar auf der S. 207 
auch zusammengefaßt hat , wäre dieser Band kaum genau mit demselben Text erschienen, wie die 
Monographie letzten Endes veröffentlicht wurde. Solche Feststellungen, wie z. B. «Zwischen den 
völkerwanderungszeitlichen und der mittelalterlichen Belegung der Siedlung bestand keine unmit-
telbare Verbindung, sondern eine Lücke von mehreren Jahrhunderten» (S. 68), hät ten darin kaum 
einen derart akzentuierten Nachdruck erhalten. Auch nach der Niederlegung des Werkes ist unsere 
Überzeugung, daß KH durchgehends eine wissenschaftliche Objektivität angestrebt hat , weshalb 
wir seine Ergebnisse demnach ohne Voreingenommenheit, als aus Überzeugung entspringende 
wissenschaftliche Thesen un te r die Lupe nehmen müssen. 
Zweifelsohne t rägt die historische Terminologie des Buches die Zeichen des «Transsilvanis-
mus» an sich, was wir von einem gebürtigen Siebenbürger Sachsen auch nicht übelnehmen können, 
da wir uns an ähnliches seit 350 Jahren auch seitens der siebenbürgischen Ungarn gewöhnt haben. 
Eine solche Erscheinung ist z. B. die bewußte (oder bloß durch die lange Angewöhnung erklärbare ?) 
Umgehung der historischen Periodenbestimmungen : Arpadenzeit oder Anjouzeit . Die Bezeichnung: 
arpadenzeitlich, kommt lediglich ein einziges Mal vor, auch dann im Zusammenhang mit den 
Gräberfeldern der «Bjelo-Brdo-Kultur». Verfasser müßte aber einsehen, daß die Terminologie: 
arpadisch eine ebenso objektive und wissenschaftliche Periodenbenennung ist, wie karolingisch, 
ottonisch oder staufisch. 
Da Stephan I. seinen eigenen Onkel, den Gyula/Jula, der sich der Zentralmacht entgegen-
setzte, entmachtete, war Siebenbürgen von 1003 bis 1301 ohne allen Zweifel organischer Teil der 
Arpaden monarchie, dessen Andenken auf 1000 Jahre zurückgehend auszulöschen nur außerhalb 
der Wissenschaft möglich ist. Die Wissenschaft kann höchstens manipulieren, eine solche Bestre-
bung ist das Festhal ten an den längst überholten Termin der (richtig:) B jelo-Brdo-Kultur, obwohl 
es evident ist, daß es sich in diesem Falle über nichts anderes handelt, als über die sich aus den 
Friedhöfen der Arpadenmonarchie widerspiegelnde gesamtstaatliche Mode und Kultur des 10. Jh . 
bis zum 12. Jh. , unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit der Kul tur t räger . Die Terminologie: 
»Mittel- und Spät-Bjelo-Brdo-Kultur» oder die «Citfaläu-Stufe/Kultur» verschleiern also die Wirk-
lichkeit, nämlich, daß die besprochene Friedhöfe und Dörfer aus dem lateinisch-christlichem König-
tum der Arpaden auf uns geblieben sind. 
Der Verfasser hat alle Ortsnamen, die auch einen alten sächsischen Namen haben, in deut-
scher Sprache angeführt , in einem deutschsprachigen Blich ist dies auch richtig. Das Ortsnamenver-
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zeichnis auf S. 75 informiert uns über die amtliche, rumänische sowie über die ungarische Form der 
im Buch vorkommenden Städte- und Dorfnamen. Eine einzige Bemerkung: Gyula-Fehérvár, mit 
mittelalterlichem lateinischem Namen civitas Alba Jule, mit renaissancezeitlicher lateinischer Be-
nennung Alba lul ia hat seinen Namen «Karlsburg» erst im 18. J h . erhalten (nach dem Namen des 
Kaisers Karl VI., der als ungarischer König unter dem Namen Kar l I I I . bekannt ist), der mittel-
alterliche deutsche Namen der S tad t war vom 14. Jh . an nachweisbar Weißenburg (Weyssenpurg) 
als Spiegelübersetzung des ungarisch/slawischen Fehérvár/Belgrád. 
Worüber ich schon mit dem Verfasser f rüher (im Zusammenhang mit der gepidischen Peri-
ode, vgl. ActaArchHung 31, 1979) ernst diskutiert habe und auch jetzt diskutieren werde ist 
sein Festhalten an die Methode der «Altmarburger Schule», nämlich an die Praxis , daß er um jeden 
Preis Gruppen und Stufen bildet. In einer historischen Periode kann die Archäologie heute nicht 
mehr so arbeiten, als wenn es sich über das Neolithikum handle (NB. auch schon im Neolithikum 
nicht mehr!): mit von Völkern, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen und Prozessen, 
schicksalsschweren und historischen, zeitbestimmenden Geschehnissen unabhängigen — meist 
präfabrizierten archäologischen Kategorien und Chronologien. Nun, arbeitet K H auch heute 
noch mit solchen, — so werde ich vor allem nicht mit ihm diskutieren, sondern auch diesmal mit 
seiner Methode. 
Wie der Verfasser in seinem Vorwort betont , wurde sein Manuskript 1980 abgeschlossen und 
er ha t die .später erschienene Li tera tur und die nachher zum Vorschein gekommenen Funde nicht 
mehr beachtet. Darin müssen wir zustimmen, daß ein Manuskript irgendwann abgeschlossen wer-
den muß. Jedoch falls inzwischen Werke von grundlegender Wichtigkeit erscheinen so besteht die 
Möglichkeit zu einem Nachtrag bzw. zu einer Ergänzung in den Anmerkungen oder zu einer selbst 
durch eine Tilgung durchgeführten, «stillschweigenden» Korrekt ion. Neben so manches, über die 
wir noch sprechen werden, fehlt z. B. aus der vorliegenden Arbeit die Monographie über die Häuser , 
Öfen, Gräben, Keramik und Gräber eines Dorfes der Theißgegend aus dem 11 — 13. Jh. , die am 28. 
August 1980 den Budapester Akademie-Verlag bereits verlassen ha t : J. Kovalovszki, Teiepülésása-
tások Tiszaeszlár-Bashalmon. Fontes Archaeologici Hungáriáé, Budapest 1980, mit deutscher 
Zusammenfassung (Siedlungsausgrabungen in Tiszaeszlár-Bashalom, S. 101-108) , die alter für 
den im Ungarischen gut bewandten Verfasser kaum ausschlaggebend ist. H ä t t e eventuell das 
Werk ihn Iiis Ende 1980 nicht erreicht? 
Die Monographie Morest! 2 beginnt mit der kurzen Beschreibung der Verteidigungsbauten 
In diese spezielle, in Ungarn heute schon als eigene Disziplin geltende Frage möchte ich mich nicht 
einlassen. Der Abschnitt über die Wohnbauten beginnt mit der Beschreibung der Grubenhütten, 
von diesen sind 6 an der großen Grabungsfläche, weitere 8 anderswo zum Vorschein gekommen. 
Auf einem zusammenhängenden Grunplan sind nur die zuerst erwähnten 1 — 6 zu sehen, außer 
diesen erhalten wir nur über die Grubenhütten 7 und 9 sowie über einen im Freien stehenden Ofen 
einen Grundriß. Über die Hü t t en werden leider — ebenso wie f rüher über die der gepidischen Si-
edlung — auch diesmal keine Schnitte mitgeteilt , es besteht demnach der ernste Verdacht, daß solche 
überhaupt gemacht worden sind ? Die viereckigen bzw. hufeisenförmigen Steinöfen sind auf den 
Grundrissen schlecht oder recht herauszunehmen, in vier Fällen erhalten wir über sie perspektivi-
sche Zeichnungen (1 — 2. Hüt te sowie die im Grundriß nicht mitgeteilte 13—14. Hütte) . Die Gruben-
hüt ten mit Steinöfen hat K H infolge der falschen chronologischen Einreihung der in ihnen gefun-
denen sog. C-Keramik (s. im folgenden) mit einer jahrhundertelangen Verschiebung auf das 12—13. 
J h . datiert, er wagt sogar zu behaupten, daß ihr Gebrauch vielleicht eventuell auch in das 14. Jh . 
hineingereicht hä t te (S. 22). Die Grubenhütten mit diesem Steinofentypus sind aber an der rumä-
nischen Tiefebene und in Siebenbürgen um Jahrhunder te f rüher erschienen, wie dies auch KH 
betont (S. 23). Dies ist auch in Ungarn der Fall (vgl. Bona, 1973, 68—71), wo sie aber später als 
die Wende des 11/12. Jh . nicht mehr vorkommen (J. Gy. Szabó, E M É 13, 1975, 41, 48. insbesondere 
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54—56). — Wie wir sehen, ist dies auch das richtige Zeitalter der Häuser von Moresti (ungarisch: 
Malomfalva). 
Aus einzelnen Scherben und ohne Zusammenhänge gefundenen, verstreuten Pfostenlöchern 
schließt der Verfasser auf — in Wirklichkeit nicht beweisbare ! — Oberflächenbauten. Da K U diese 
verstreuten bzw. aus einer einzigen Grube (Citfaläu/Csitfalva) s tammenden Gefäßfragmente B-
Keramik nennt , ist wieder eine neuere Schlußfolgerung gegeben: eine ohne Grubsnhäuser, mit 
Oberflächenbauten (Zelten, Jur ten) charakterisierte, frühere (11 — 12. Jh . ) Stufe, die sich auch be-
treffs ihres Ursprunges von der folgenden Stufe unterscheidet. Wie es bald erhellt, wären diese 
Wohnstä t ten von nomadischen Petschenegen gewesen. E r s t nach sie und ihnen folgend wären im 
Laufe des 12. Jh . — offenbar aus der Richtung des heutigen Ungarns — die Grubenhütten bauenden 
ungarischen Bauern hierhergelangt. Jedoch wäre dies wir auch der Verfasser darauf verweist — 
bloß in Moresti so (S. 27)? 
Der um die Mitte der großen Grabungsfläche zwischen den Grubenhüt ten entlanglaufende 
tiefe Graben sieht genau so aus, wie die in sämtlichen, bisher bekannten arpadenzeitlichen Dör-
fern des 10—13. Jh . vorzufinden ist, außerhalb der Häuser, um die Siedlung, auf der Siedlung usw. 
Auch KH weiß das wohl, der im Zusammenhang mit der Rolle dieser Gräben sich auf die grundle-
gende Zusammenfassung von I. Méri beruf t (ArchÉrt 89, 1962) und über ihre Typen und Funktion 
auch sogar ein weiteres Schrif t tum aufzählt . Trotz dessen rück t er mit einem phantastischen Ein-
fall heraus, als würde er es selbst nicht glauben, doch beharr t er bis zum Schluß dabei: es wäre eine 
50 m lange, bei dem Zugang mit Schloß versehene, aus einem Tor öffnende, riesengroße Darre vor-
handen gewesen, eine wegen der Feuersgefahr fü r die Dorfbewohner hier errichtete Heiz- und Räu-
cherstelle, die schließlich doch einer Feuerbrunst zum Opfer gefallen wäre (S. 32 und 69). KH 
bemerkt selbst, daß seine Idee «nicht verallgemeinert werden darf», womit wir sehr übereinstims 
men. Die Beschreibung der Grabungen schließt mit der Bekanntmachung einiger Gruben und de-
Backofens. 
D I E K E R A M I K 
Das Klarsehen im Zusammenhang mit der Siedlung machen die in Wirklichkeit nicht 
existierenden oder nicht zusammengehörenden Begriffe (Gruppe, Stufen) schwer. Die zur Klassi-
fizierung der arpadenzeitlichen Keramik gebrauchten Benennungen: Moresti-Ii-Gruppe und 
Moresti-C-Gruppe sind noch im Zeichen der «Kontinuität» entstanden, die Moresti-A-Gruppe ist 
nämlich nichts anderes als die gepidische Keramik des 6. J h . Letztere h a t aber in Moresti keine 
Fortsetzung und kann auch keine Nachwirkung nachgeübt haben (siehe die erwähnte dezisive Fest-
stellung von K H in der Einleitung), schon deshalb nicht, da sie noch an der Wende des 6/7. Jh . von 
den nachfolgenden Perioden durch die im Großteil handgemachte bzw. (indersartige, scheibenge-
drehte Töpferei der in den verschiedenen Teilen der Siedlung freigelegten awarischen Grubenhäuser 
und Gruben sozusagen «abgeschnitten» wurde. Die tatsächliche Anwesenheit der auch laut KH das 
Leben des gepidischen Gräberfeldes und der Siedlung im Jah re 567 drastisch unterbrechenden1 
Awaren in Moresti gibt Verfasser bis heute nicht zu. Die Scherben des in Borsóföld erschlossenen 
awarischen Grubenhauses 35 vermutete er f rüher als slawisch aus dem 9—10. J h (Materiale 4 
1957, 182, Dacia 1, 1957, 305), in der endgültigen Bearbeitung wertete er diese — trotz der Anre-
gung des awarischen Charakters - als die letzte Phase der gepidischen Siedlung (Moresti 1.143). 
1
 E s ist eigenartig, jedoch k a u m zufällig, daß der 
Verfasser die von D. P O P E S C U (Dacia 18, 1974, 214— 
215) u n d von ihm selbst (Moreçti 1. 200—205) 
s t ammende , historisch und archäologisch ausgezeich-
net begründete , objekt ive Da t ie rung gerade aus Mün-
chen zurückzieht in der Zei t schr i f t fü r Siebenbürgische 
Landeskunde 6 (77) 1983, 1 7li und hiermit ein weiteres 
Tor als beweisbar f ü r die «gepidische Kont inu i tä t» 
öffnet . 
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Verfasser dieser Zeilen hat schon als Erschließer und Bearbeiter einer großen awarischen Siedlung 
aus dem 7. Jh . die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß die Keramik der Grubenhüt te 35 von 
Borsóföld und der Hüt te 9 von Podej awarenzeitlich aus dem 6 — 7. Jh . ist (ActaArchHung 33 
1981, 386, Anm. 4), auf dasselbe macht auch Á. B. Tóth, die Bearbeiterin der gepidischen Siedlun-
gen der Theißgegend, in ihrer Rezension aufmerksam (ActaArchHung 34, 1982, 437 - die auch 
die diskutable, wahrscheinlich zweischichtige oder gemischtes Material enthaltende Grube 26 
hierherzählt). Wenn wir bedenken, daß über die verstreuten awarischen Besiedlungen der ersten 
H ä l f t e des 7. J h . hinaus in Moresti/Malomfalva in dem durch Ausgrabungen durchgeforschten 
mächtigen Gebiet das Fundmater ia l des 8—10 J h . völlig fehlt, so wird es um so weniger begründ-
bar, die scheibengedrehte Keramik des 11. J h . zu der «A» genannten, gepidischen Keramik vor 
567 ins Verhältnis gestellt, «B» zu nennen!? 
Die Moresti-B-Keramik nennt К H Ciugud-Keramik (zugleich Ciugud-Gruppe bzw. Typus). 
Die als Grundlage der Benennung dienenden Gefäße und Fragmente publizierte er selbst bei der 
Klassifizierung der «slawischen Keramik» (Ceramica slavä din Transilvania, SCIV 2, 1951, 189 — 218, 
No. 16. Ciugud/Maroscsüged, Taf . I I I . 3—9, X I I I . 10—11, 13), auch die Benennung s t ammt von 
ihm (Materiale 1, 1953, 814—815, Abb. 14), er best immte sie — richt ig! — für das 11. bzw. 12. Jh . 2 
Doch existiert ein solcher Begriff n i c h t . . . 
Kroatien, Dalmatien sowie die Tatra-Fatragegend des 11 —12. Jh . abgerechnet, gibt es 
nämlich in der Arpadenmonarchie keine städtische oder dörfliche Siedlung, auf die eine Töpferei 
von genau solcher Technik, Form und Verzierung nicht charakteristisch wäre.Und zwar konsequent 
mit der von KH als Moresti-C-Keramik genannten Töpferei zusammen, in enger Einheit, — ihre 
Absonderung bzw. Knüpfung zu einem anderen Volk und Zeitalter kann auch im Falle von Moresti/ 
Malomfalva nicht bewiesen werden. KH dachte aber derart in seinen, von ihm aufgestellten sieben-
bürgischen Kategorien bzw. in Moresti und nahm sich in solchem Maße in Acht im Zusammenhang 
mit den Siedlungsfunden die Terminologie «arpadenzeitlich» zu gebrauchen, daß er bei der Analyse 
der Keramik selbst diejenigen ungarischen Fachwerke nicht heranzog, auf die er sich bei der Unter-
suchung der Siedlungserscheinungen — Häuser, Gruben, Ofen, Gräben — stützte . Solche abste-
chende Fälle bildet die Außerachtlassung der von Méri (1964), Parádi (1967), ein aus I r r tum 
angeführtes Stück abgerechnet Mészáros (1967), Bona (1973), Kovalovszki (1975) mitgeteilten aus-
giebigen Keramikfunde des 11 — 12. Jh . Wir müssen gestehen, d a ß die Keramik unserer arpaden-
und anjouzeitlichen Ausgrabungen zum guten Teil - da es sich um eine «innere Angelegenheit» 
handel te — in den Jahrbüchern der verschiedenen Museen erschienen sind ( I . Hull, Bud Rég 17 
1956, Buda, N. Parádi, J P M É 1958, Pécs, J. Komáromy, H Ó M É 1, 1958, Miskolc, P. Németh 
J A M É 10, 1967, Kom. Szabolcs-Szatmár, J. Kovalovszki, VMM К 8, 1969, Csepely, K. Mesterházy, 
D M É 1968, Hajdúhadház , DMÉ 1973 [1974] und DMÉ 1974 [1975], Kom. Hajdú-Bihar , J. Gy. 
Szabó, EMÉ 8 — 9, 1970 1971, Kisnána, J. Topód, StCom 1, 1972, Cegléd, P. Tomka, Magyar 
Műemlékvédelem 1971 — 1972, Sopron, J. Gömöri, Arrabona 15, 1873 und Arrabona 19 — 20, 
1977 — 78, Umgebung von Sopron, Gy. Módy—K. Kozák, BiMÉ 1976, Herpály, E. Bárdos, SMMK 
1978, Kaposvár, I. Bóna, Alba Regia 16, 1978, Dunaújváros, I. Valter, Zalai Gyűjtemény 12, 
1979, Csatár — unter diesen mit wirklich großen und sorgfältigen Siedlungsmitteilungen — die 
Häuser und Keramik der zerstörten Dörfer von Báb, Magyarad und Poroszló — wie •/. Gy. Szabó, 
EMÉ, 13, 1975 und obwohl die Kenntnis von diesen ebenfalls gerade von dem zu fordern wäre, 
der sich mit der Töpferei (1er Arpadenmonarchie mit zusammenfassendem Anspruch befaßt, ist es 
mehr als auffallend, daß er ( indem seine Arbeit die diesbezügliche slowakische Li teratur in 
2
 Demgegenübe r w a r cs ein s c h ö n e r Mißgriff , d a ß 
I . B E R C I U : M a t e r i a l e 4 , 1 9 5 7 , 3 3 3 — 3 6 0 z u r g l e i c h e n 
Zei t die «Ciugud-Keramik» im Verg le ich zu den an-
s o n s t e n auch f ü r a l lzu f r ü h d a t i e r t e n ( 9 — 1 1 . J h . ) 
— in W i r k l i c h k e i t f ü r das 12. J h . typ i schen ! — als 
«faciès local» b e t r a c h t e t e n G e f ä ß e n von K a r l s b u r g / 
A lba Iulia f ü r n o c h äl tere «poter ies slaves» a u s d e m 
8—11. J h . v e r m u t e t h a t . 
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höchstem Maße an füh r t und benutz t —)3 den in den archäologischen Zentralperiodika publizierten 
Siedlungskeramik des 11 — 13. J h . keine Aufmerksamkeit geschenkt hat (I. Méri, ArchÉrt 79, 
1952, Tiszalök-Rázompuszta, J. Kovalovszki, ArchÉrt 87, 1960, Szarvas-Rózsás, Ii. Horváth, 
Fol Arc h 19, 1968, Fonyód, Gy. Nováki, Ac taArchHung 21, I960, Imola, N. Parádi, FolArch 22, 
1971, Csátalja, К. H. Gyürky, ArchÉr t 99, 1972, Buda, P. Németh, ArchÉrt 100, 1973, Szabolcs, 
I. Holl ebd. Sopron, N. Parádi ebd, Esztergom, Ii. Kovács, ArchÉr t 101, 1974, Gyöngyösapáti, 
N. Parádi, FolArch 26, 1975, Nyáregyháza), die in negativem Sinn entscheidend wichtige, reiche 
K e r a m i k der Burg Buda aus dem 13. Jh . schon nicht erwähnend (L. Gerevich, A budai vár fel-
t á rása [Die Erschließung der Burg Buda], Bp. 1966), und auch von den Grundarbeiten (Höllriegl 
1930, Szabó 1938) hier gar nicht zu sprechen. 
Schon in der Einleitung aufgezählten, von K H angeführten, jedoch bei der Klassifizierung 
der Keramik nicht angewendeten und aus den zuletzt erwähnten, an Zentralstellen erschienenen 
Arbeiten hä t te er erkennen müssen, daß eine selbständige Ciugud-Keramik/Gruppe ebenso nicht 
existiert , wie eine abgesonderte Moresti-B- und C-Keramik und daß mit Ausnahme des im über-
wiegenden Teil des mittelalterlichen Ungarns nie gebrauchten Backtellers, sämtliche von ihm 
angeführ te siebenbürgische Gefäßformen, Profile, Zierarten und sämtliche Bodenstempelvarianten 
an den Siedlungen der Arpadenmonarcliie massenhaft vorkommen und wenn auch nicht in über-
schwenglicher Fülle, auch in ihren Friedhöfen. Und wenn er sich schon hütete, diese Erkennung zu 
ziehen und — was dami t einhergeht die Bezeichnung dieses Zeitalters zu gebrauchen, hä t te er 
zumindest bei seinen originellen (offenbar auf die arpadenzeitliche Keramik fußenden) Datierun-
3
 E s h a t den Anschein, als würde die historische 
Ob jek t iv i t ä t der Archäologie mit d e m A l t e r t u m auf-
hören. E s fällt n i e m a n d e m ein die gr iechischen Kolo-
n ia l ss täd te des Medi te r raneums u n d des Schwarzen 
Meeres als spanische, französische, i tal ienische, alba-
nische, türkische, bulgarische, rumän i sche , russische 
oder grusinische S täd te zu bezeichnen, die römischen 
S t äd t e sind immer und überall «römisch», auch wenn 
in je einer S tad t oder P rov inz vielleicht kein einziger 
ech te r S tad t römer oder italischer Mensch gelebt 
ha t . F ü r die Er forschung des Mit te la l ters scheint aber 
i m m e r mehr die Terminologie der Urze i t forschung 
obl igator isch zu werden. E s ist al lgemein bewul.lt, d a ß 
in der Forschung der präkel t i schen Urze i t — insbe-
sondere in den Pub l ika t ionen der neue ren Ausgrabun-
gen u n d Ergebnisse — n u r die O r t s n a m e n der heuti-
gen S t aa t en gebraucht werden können, wenn wir n ich t 
endlose Mißvers tändnisse he rvor rufen wollen. Die 
mi t te la l ter l ichen Staa tsgrenzen unseres J a h r t a u s e n d s 
sind uns aber — von einigen bes t r i t t enen , unbedeuten-
den Grenzzonen abgesehen — genau bekann t , und 
diese Grenzen sind zugleich auch — bei weitem n ich t 
zufäll ig — die Grenzen von archäologischen Einhei-
ten . Bei unserem R a u m und Zei ta l ter bleibend kön-
nen die archäologischen Denkmäler de r polnischen 
Pias ten , der böhmischen Premysliden, de r Länder der 
ungar i schen Monarchie der Arpaden sowie der kroati-
schen Zupane der Trpmir iden, t ro tz ihrer gleichen 
Entwick lungsgang widerspiegelnden v e r w a n d t e n Züge, 
vone inander klar unterschieden werden. Zwingen oder 
zers tückeln wir diese historischen E inhe i t en in Ein-
he i ten des 20. J h , so vern ich ten wir ihr Wesen. K H 
geh t aber gerade, nolens-volens auf diese Weise vor. 
E r be ton t sogar dreimal, d a ß die B - G r u p p e sich infolge 
der angebl iehen Ube r f lu t img durch die Petschenegen 
«vom Schwarzen Meer bis in die Slowakei» (35, 38, 69) 
verbre i t e t . Also von e inem geographischen Kaum bis 
zu einem modernen S taa t mi t e thnischem Namen und 
I n h a l t . W ä h r e n d laut К H die В — Ciugud/Csüged-Kera-
mik im heut igen U n g a r n k a u m welche Spuren aufweist 
(— wir haben gesehen w a r u m ! —) be tont er nach -
drücklich, diese «tr i t t in G r u b e n h ü t t e n in Chotin in 
de r Slowakei auf» (25), und zwar mi t der Münze des 
«Stephan IV.» ( r icht ig: Bela HL.) da t ie r t , also eigent-
lich im letzten Dr i t t e l des 12. J h . Dies bi ldet die 
eine Grundlage seiner allzu spä ten Dat ie rung : «Sie 
bietet einen zei t l ichen A n h a l t s p u n k t f ü r die Dat ie -
r u n g dieser G r u p p e in die zweite H ä l f t e des 12. J h . 
Uleichfalls in de r Südwestslowakei wurden in Besenov 
Grubenhü t t en m i t Tonkesseln und Töpfen mi t Schul-
te rgrübchen ge funden . I m denselben Gebiet werden 
in Hurbanovo Gräberfeld u n d Siedlung durch eine 
Münze von K o l o m a n (1095—1116) und Tonkessel 
datiert» (27). — W a s die D a t i e r u n g des Tonkessels 
anbelangt , h ä t t e er sich nicht so weit bemühen müssen . 
Gerade in Südost -Siebenbürgen an der Siedlung von 
Cernat /Cserná ton da t ie r t die Münze von Kons t an t inos 
Monomachos (1042—1055) (Z. SZÉKELY, Alu ta 6—7, 
1974—1975, 59—60, 65—66, m i t E r w ä h n u n g zahl-
reicher weiterer , auf das II —12. J h . da t ie rbarer sie-
benbürgisoher Kessel) ein in dem spä tes ten zers tör ten 
H a u s einer aufgelassenen Siedlung gefundenes Ton-
kesself ragment , a n der Siedlung von Sinmicläus / 
Beth lenszentmiklós ist dieselbe Lage mi t den d e m 
Koloman und f r ü h e r dem S tephan IV. zugeschriebe-
nen Münzen des Bela I I I . ( G H . A N O H E L — M . B L Ä J A N , 
A p u l u m XV, 1977, 285—307), u m nur diese g u t 
publizier ten Fä l le zu erwähnen. W a s wiederum die 
aufgezähl ten slowakischen F u n d o r t e be t r i f f t — zit iert 
K H auch diese m i t Vorliebe bei den Gräben und H ä u -
sern (32) —, liegen alle drei im Zentralbereich de r 
Arpadenmonarc l i i e des 10—12. .Jh., von Esz te rgom, 
der damaligen H a u p t s t a d t innerha lb eines Umkre ises 
von 50 km. Die archäologischen Denkmäle r des 11 — 
13. Jh . , der D ö r f e r des von den LTngarn schon i m 10. 
J h . dicht besiedel ten Flachlandes nördl ich der D o n a u 
unterscheiden sich n ich t einmal in Nuancen von d e m 
a n den südl ichen gegenseitigen U f e r n der Donau zum 
Vorschein gekommenen Fundmate r i a l . 
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gen verharren sollen (z. B. SCIV 2, 1951, SCIV 4, 1954, SCIV 6, 1955, Materiale 4, 1957, Dacia 1, 
1957, ja zum Teil noch Moresti 1. S. 207), in welchen er die Grubenhütten der Moresti-Siedlung auf 
das 10 —11., 11., oder .spätestens auf das 11 — 12. Jh . gesetzt hat. Diesem stand aber die Sonderung 
der B- und C-Gruppen im Wege sowie seine durchaus neue, allzu späte Datierung: 11 12. bzw. 
12—13. Jh . — In Wirklichkeit können die Grubenhütten 1, 5, 6, 8, 9, 11 von Moresti/Malomfalva 
ohne jede Schwierigkeit auf das 11. Jh. , die Grubenhüt te 12 eventuell auf die Wende des 10/11. Jh. , 
die Grubenhüt te 3 hingegen auf die Wende des 11/12. Jh . gesetzt werden. Ebenfalls aus dem 11. Jh . 
s t ammt das Scherben material der Grube 5 und des Ofens in Schnitt 28. Im Gegensatz zu all 
diesem ist das Scherbematerial aus den Suchgräben und der Grube von Csitfalva eindeutig auf 
das 12. Jh . zu datieren. 
Die jüngsten — eingeholten — Scherben der Ausgrabungen von Moresti/Malomfalva müßte 
man eigentlich gar nicht beachten, jedoch sind die Scherben von der Fläche G. 8. auch nicht jünger 
als das 12. Jh . Mit einem Wort : unter den Funden befindet sich keine Keramik mehr aus dem 
13. Jh . ! 
KH wurde in der Datierung, in der Sonderung der «B—C»-Keramik und in der als nach-
einander folgend vermuteten Chronologie von der großen Zahl der Backteller beirrt . Obwohl er 
schon zur Zeit der Ausgrabungen klar erkannte, daß die Backteller mit den damals noch — richtig — 
auf das 11 —12. Jh . datierten Grubenhüt ten mit Steinöfen gleichaltrig sind, jedoch sie fü r die Ein-
wirkung einer äußeren Kul tur und Ethnie , für das Auftre ten der Romen-Borschewo-Kultur in 
Siebenbürgen haltend (SCIV 6, 1955, 645 — 647, Abb. 3, 1 —5), t rennte er sie schon damals von der 
«Ciugud-Kultur». Diese kategorische typologische Trennung gab er auch später nicht auf, in ethnisch 
und auch chronologisch sich absondernde Gruppen reihte er sie aber erst in der jüngsten Gegen-
wart (SlovArch 26, 1978, 59 — 68), im wesentlichen wiederholt er dies auch im vorliegenden Buch. 
Es kann sich aber ein jeder davon überzeugen, daß in den geschlossenen Fundkomplexen der grup-
penweise oder verstreut erscheinenden Grubenhütten von Moresti mit der «B» = «Ciugud»- und 
der «C»-Keramik gemeinsam zugleich auch der Tonkessel (Grubenhütte 3) und der Backteller (Gru-
benhüt te 5, 11) vorkommen, von den untrennbaren Fragmenten des Backtellers (Abb. 15, 1, 3, 
26, Abb. 16, 7, Abb. 23) und Tonkessels (Abb. 16, 18, Abb. 20, 1 — 4) der «großen Grabungsfläche» 
gar nicht zu reden. 
Die Erklärung ist äußerst einfach, wenn wir nicht in Gruppen und Stufen denken. Die zum 
Fladenbacken dienende Backteller sind tatsächlich von slawischem Ursprung und in Siebenbürgen, 
in der Karpato-Ukraine sowie in der Slowakei vom 7. Jh . an kontinuierlich für sämtliche slawische 
Siedlungen charakteristisch. Sie wurden aber von den die Ebenen und brei ten Täler bevölkernden 
Awaren ebenso nicht gebraucht, wie von den Ungarn, die den größten Teil ihres Gebietes nach ihnen 
besiedelt haben. Für beide ist die Anwendung der Backglocke typisch, solche kommen auch in 
der Grubenhüt te 9 von Moresti vor (Abb. 7, 17—18), doch vermutete K H in ihnen — wahrschein-
lich wegen ihres ungewöhnlichen Vorkommens in Siebenbürgen — Deckel zu erblicken (S. 40). 
Backteller kommen an den arpadenzeitlichen Siedlungen des heutigen Ungarns — das 
Randgebie t der oberen Theiß und der Szamosgegend abgerechnet — überhaupt nicht vor. Der Fund 
von Szekszárd, auf den sich K H so beruft , als wären die Backteller auch in Transdanubien (Pan-
nonién) verbreitet (S. 43), ist ein bedauerlicher I r r tum, 4 wofür wir ihn u m Entschuldigung bitten. 
4
 M É S Z Á R O S 1 9 6 7 , 8 7 — 9 4 (Abb. 2 — 4 ) ha t eine be-
deu tende Keramik des 11—12. J b . aus Szekszárd mit-
geteil t (die K H bet re f fs der Ciugud-Kerainik leider 
auch n ich t berücksichtigt) , wobei er einem solchen 
I r r t u m anheimgefal len ist, dem wir jener Zeit da-
mals alle zum Opfer gefallen wären. E r ha t in der 
Grube I das F r a g m e n t einer außergewöhnl ich großen, 
aus spreuigem Lehm gefer t ig ten Backglocke m i t Hen-
kel, in der benachbar t en Grube 11 einen ebenso großen, 
handgeformten , groben Backte l ler gefunden (Dm: un-
gef. 38 cm), die er — dama l s m i t Rech t — mi t den arpa-
denzeit l ichen Siedlungsfunden für gleichaltrig gehal-
ten ha t . Ers t anläßlich der auch zur Zeit im Gange 
befindl ichen Ausgrabung der in der N ä h e von Szek-
szárd gelegenen Türken fe s tung Jen ipa lanka aus dem 
1 6 — 1 7 . J h . h a t es sich herausgestell t , daß diese 
großen, groben, mi t H e n k e l versehenen Backglocken 
und Backtel ler von der südslawischen (bosniakischen) 
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In der West-Slowakei waren sie bis zum 9. Jh . in Gebrauch, es ist also nicht richtig die ganze 
«Slowakei» in ähnlicher Weise in die Ents tehung und Datierung der Gruppe einbeziehen. Allein der 
oberen Theiß und ihren Nebenflüssen entlang wurden sie bis zum 10—11. Jh . gebraucht, deshalb 
kommen sie nur in der Ost-Slowakei, in Ungarn hingegen an der Siedlung der einst zum Komitat 
Bereg gehörenden Ortschaft Gergelyiugornya vor, jedoch sind sie aus Rumänien gu t bekannt, z. B. 
aus Sighet/Máramarossziget und seiner Umgebung. Diesem zu der nördlichen und östlichen inne-
ren Zone der Karpaten liegenden Gebiet mit slawischer Bevölkerung schließt sich auch das t a t -
sächliche Siebenbürgen mit seiner starken slawischen Bevölkerung mit ihrer bis zum 11. J h . 
lebenden — etwa archaischen oder s tark traditionsbewahrenden Backbräuchen des fladenartigen 
Brotes (Laib) an. Es ist kaum ein Zufall, daß wir unter den Funden von Csitfalva aus dem 12. J h . 
keinen Backteller mehr vorfinden. Es liegt also auf der Hand, daß das System von К H (Abb. 39) 
die Entwicklung umgewendet ha t , er läßt nur nach dem «Nomaden-Horizont« des Tonkessels und 
der mit ihm parallel vermuteten «Ciugud-Gruppe», im 12—13. Jh . die archaische slawische Elemente 
bewahrende C-Gruppe und ihre Backteller auftreten, was eine kaum annahmbare Vorstellung ist. 
Noch mehr läßt sich dies sagen, wenn wir die in die Moreçti-B-Gruppe gereihten Tonkessel 
betrachten. Sie treten in handgemachter Variante massenhaft schon an den ungarischen Siedlungen 
des 10, Jh . auf, so aucli in von K H zitiertem Doboz und heute behaupten schon mehrere, daß 
der handgemachte Tonkessel bereits in der Spätawarenzeit verbreitet war. In scheibengedrehter 
Form wird dieser Kessel vom 11. Jh . an allgemein (s. die Beispiele aus Moresti), seine Blütezeit ist 
wahrscheinlich das 12. Jh . (vgl. seine Häufigkeit in Csitfalva), ganz bis zu dem Mongolenzug der 
J ah re 1241/42. Ihre Mehrheit ist uns — wie wir darüber noch sprechen werden — gerade aus den 
von den Mongolen zerstörten Dörfern bekannt. In der zweiten Häl f te des 13. Jh . werden sie mit 
der Umwandlung der Lebensart parallel allmählich aufgelassen. Dies weiß auch K H ganz genau 
(S. 36). 
Tonkessel kommen nur selten im Inneren der Grubenhütten vor, sie könnten in die Stein-
oder Lehmöfen meistens gar nicht untergebracht werden, ihre Vorrichtung zum Aufhängen diente 
zur Anwendung im Freien. So waren in 15 Grubenhäusern des Dorfes aus dem 12. J h . von Dunaúj-
város nur in 7 ein paar Fragmente, in der Verschmierung der Ofen oder in den späteren Aufschüt-
tungen der Häuser. Im Gegensatz dazu waren Tonkessel von 22 äußeren Gruben der Siedlung ins-
gesamt in 20, oft zusammenstellbare oder ergänzbare, große Fragmente. Ähnliche Erfahrungen 
wurden an der Siedlung von Tiszaeszlár-Bashalom gemacht. Wahrscheinlich hat dies K H bei der 
Beobachtung der Ähnlichkeiten irregeführt , der in den Grubenhütten von Moresti bloß ein einziges 
Tonkesselfragment gefunden hat (Grubenhütte 3), indessen von den zum Ofen geeigneten Back-
tellern etwas mehr Stücke vorhanden waren. Deshalb reihte er sie in zwei eigene Gruppen bzw. 
Stufen. Da aber der in die B-Gruppe gereihte — sogar als Leitform behandelte (S. 36) — Tonkessel 
gewiß die Backteller der C-Gruppe überlebt hat , annulliert sich selbst die Aufteilung. 
K I R C H E U N D K L R C H H O F V O N C S I T F A L V A 
Die Bedeutung der Kirche und des Kirchhofes von Csitfalva (Citfaläu) ha t KH schon in 
den Vorberichten der Jahre 1953, 1955 und 1957 erkannt . Im Gegensatz zu den in einem Teil der 
Forschung damals vorherrschenden falschen Ansichten ha t er nicht nur die aus den Gräbern zum 
Vorschein gekommenen Funde richtig auf das 12. J h . datiert , jedoch mit ihrer Hilfe auch die 
Garnison der türkischen Kleinfestung geb rauch t wur-
den (Ausgrabung und f reundl iche Mit te i lung von 
A. Gaál). Da un te r den F u n d e n von Szekszárd auch 
nacht rägl ich eingegrabene türkenzei t l iche Gefäße in 
s ta t t l i cher Anzahl vorgekommen sind (vgl. den in den 
Ofen (ia e ingegrabenen Ofen 6b, M É S Z Á R O S а. а. О . 
Abb. 7 und S. 91), wissen wir heu te schon ganz be-
s t immt , daß die m i t den Exempla ren von Jen ipa l anka 
in allem übere ins t immenden Backtel ler auch zu die-
sen gehör t haben. 
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Anfänge anderer siebenbürgischer Kirchhöfe auf die Wende des 11/12. Jh . gelegt. Die vorliegende 
Arbeit kam hier zum Stillstand. Der Aufmerksamkei t des Verfassers ist entwichen, daß seine 
Ergebnisse (in deutscher Sprache !) sich organisch in die Forschung der Arpadenzeit eingebaut, 
zum Teil weiterentwickelt, zum Teil eine vorsichtige Kritik erhalten haben. Fangen wir mit der 
letzteren an. Es ist evident, daß eine bloß mit einigen Suchgräben (der eine war 80 cm, sechs weitere 
waren 50 cm breit) approximative in ihrem Umfang, jedoch nicht strukturell erforschte Dorfkirche 
und die außerhalb der Kirche, weiter weg in zwei Schnitten erschlossenen Gräber nicht aus dersel-
ben Zeit stammen können, die Besta t tungen wurden dem Beweis der Münzbeigaben und der 
Schmuckgegenstände nach bestimmt schon in der ersten Hälfte des 12. J h . begonnen. Der Grundriß 
der Kirche ist — wie dies in seinen Vorberichten, ja selbst auch unlängst KH betont hat 
«frühgotisch» bzw. «gotisch» (Morest! 1. S. 207) und setzte ihre Zeit zuerst auf das ausgehende 
13. Jh . (SCIV 4, 1953, 295), zuletzt — richtig schon auf das 14. J h . (SCIV 6, 1955, 655, Dacia 
1, 1957, 308: «eine bis auf ihre Fundament abgetragene gotische Kirche aus dem 13—14. Jh.»). 
— In der Ta t dürf te die Kirche ihre erweiterte Apside und ihren Chor nicht früher als das 14. 
Jh . in der Anjou-Zeit erhalten haben. Das heißt: «die nur in ihrem Grundriß erforschte Kirche 
war offenbar hier nicht die erste, da man unter der frühgotischen Kirche eine, noch nicht 
erschlossene Kirche aus dem 12. Jah rhunder t vermuten kann» (I. Ilona, Alba Regia 16, 1978, 130, 
Anm. 42). Diese Vermutung hat jetzt K H bekräf t igt : «Die Fundamente durchschnitten stellen-
weise ältere Gräber, die rings um einen vorhergehenden, vielleicht aus Holz errichteten Bau angelegt 
waren» (S. 54). — Daß diese frühere Kirche aus Holz gewesen wäre, ist durch nichts bewiesen, noch 
weniger durch die von K H berufene Parallele von Orosháza, wo es sich um eine frühere, kleinere 
und eine spätere, größere, aus Ziegel erbaute Kirche handelt.5 Es ha t sich hingegen erwiesen, daß 
die frühere, kleinere, vor dem gotischen Umbau vorhandene, romanische Kirche nicht nur 
daß sie nicht ausgegraben, sondern zu ihrer Erforschung auch kein Versuch unternommen wurde. 
Da die Ortschaft Csitfalva bis 1614 gewiß bestanden ha t , wurde best immt auch ihre Kirche benutzt 
und man ließ sich um diese bestatten. Von beigabenlosen, für das 15—16. Jh . geglaubten Ziegel-
und Holzsargbestattungen bzw. sich schneidenden Gräbern von abweichender Richtung wurden 
wir schon durch die Vorberichte von K H in Kenntnis gesetzt (SCIV 6, 1954, 653 — 655, 683, -
obwohl aus 55 Gräbern mehrere hunder te kaum beurteil t werden können). Diese können auf dem 
jetzt mitgeteilten Grabungsplan gut beobachtet werden, nur wird darüber im Zusammenhang der 
in ihrer Gänze für das 12. Jh . datierten Friedhofabschnit te nichts gesagt. Von den Grundmauern 
der Kirche abgeschnitten (vgl. weiter oben den Satz von KR) sowie von den aus den die Kirche 
erforschenden Suchgräben gewiß nicht fehlenden — vom Gesichtspunkt der Chronologie des Ge-
bäudes wichtigsten! — Bestattungen s tand nichts in den Vorberichten, auch die Publikation 
schreibt nichts über sie und so erregt all dies den Verdacht, daß sie gar nicht erschlossen worden sind. 
S ta t t des früheren, exakten Datierungsversuches t rachte t die Publikation nur den für 
annähernd betrachtbaren Kirchengrundriß dem älteren Teil des Friedhofes nahezubringen. Hierzu 
werden die Grundrißspekulationen der älteren kunstgeschichtlichen Li teratur zur Hilfe gerufen 
und zwar durch gar nicht genaue, überzeugende Parallelen. Stellenweise werden auch diese voraus-
gesetzten Datierungen sogar von KH korrigiert.6 So kommt er auf das nicht verfolgbare Ergebnis, 
daß die Kirche von Csitfalva in der ersten Hälf te des 13. Jh . noch vor dem Mongoleneinfall des Jah-
res 1241 erbaut worden wäre. Die «Citfaläu-Stufe» von KH nimmt hiermit ein Ende (S. 71.). 
5
 Moresti J. 8. 207 ist noch reeller: «doch m u ß ein 
äl terer Bau entsprechend der Anlage und d e m Beginn 
des F r i edhofs bis in das 12. J h . zurückreichen», — 
von einer Holzkirche ist noch keine Rede. 
ß
 Ks lohnt sich nicht in diese Frage zu vert iefen, 
denn von den Grundrißeigenhei ten einer n i ch t er-
schlossenen Kirche — wie von der von Csi tfalva — ist 
es einti vergebliche B e m ü h u n g zu polemisieren. Wie 
a u c h mi t solchen Behaup tungen , wie «Kirchen mi t 
diesem Plan sind aus der Slowakei bekannt», da wir 
d a s ganze anjouzei t liehe Ungarn in B e t r a c h t ziehen 
müssen . 
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Aus den methodisch erschlossenen 55 Gräbern (Schnitt 31: 24 Bestat tungen, Fläche B: 31 
Bestat tungen) enthielten 11 Beigaben. Der leitende Schmuck ist die Schleiernadel, die aus 7 Gräbern 
sowie verstreut insgesamt in 70 Exemplaren zum Vorschein gekommen ist. Ihre Trachtweise war 
unterschiedlich, in je einem Grab waren 1 — 2 bis 13—14 St. davon vorzufinden, ihre epochen- und 
modewechselnde Bedeutung ließ sich schon aus den in den Vorberichten mitgeteilten 3 E x e m p l a -
ren abmessen. Es handelt sich um eine solche neue Mode und Schmucksache, die schon keine Vor-
läufer in der sog. Bijelo-Brdo-Kultur haben, jedoch gleichzeitig in der Arpadenmonarchie vieler-
orts vorhanden sind und in stets schmuckhafterer Form bis zum 15—16. Jh . häufig angetroffen 
werden können. Das Auftre ten ihrer ältesten Typen hat der Friedhof von Békés-Povád (Kom. 
Békés) schon vor zwei Jahrzehnten best immt, wo in Grab 75 mit der Münze von Bela II . (1131 — 
1141) eine Haarnadel mit Kugelkopf, im benachbarten Gral) 76 eine Bronzenadel von «Csitfalva-
Typ», deren Kopf aus zwei halbkugelförmigen Gliedern zusammengesetzt ist (0. Trogmayer, 
MFMÉ 1962, 22, Taf. I I I . 22. Taf. IX . 2) zum Vorschein gekommen ist. Wie dies bereits J. Gy. 
Szabó in seiner Publikation über die bronzene Haarnadel des Grabes 55 von Kisnána (Kom. Heves) 
mit doppelkonischem Kopf betont hat . datieren sich die beiden Gräber aus Békés auch gegenseitig 
(EME 8 — 9, 1970- 1971, 57 sowie 65, Anm. 4). Ich selbst habe hingegen die Ergebnisse von Békés 
und Kisnána fü r Csitfalva angewendet (Alba Regia 16, 1978, 137). KH hat dies letzteres ebenso 
nicht beachtet , wie die 1962 und 1972 mitgeteilten ungarischen Parallelen der Nadeln von Csitfalva, 
weshalb er die Schleiernadel fü r einen speziellen siebenbürgischen Schmuck hält und ihre Parallelen 
aus den Kirchhöfen von Doboka, Karlsburg, Klausenburg und Neumarkt erwähnt. Obwohl bereits 
1978 die eine Hälfte des inzwischen völlig erschlossenen, aus dem 11 — 17. J h stammenden Kirch-
hofes (Funde von 694 Gräbern), die heute schon in dieser Hinsicht für maßgebend gilt, publiziert 
wurde, was die Totentracht dieser langen Periode im Herzen Westungarns charakterisiert ( E . 
Bárdos, SMMK 1978, 187 — 234). In dem einstigen, in der Nähe von Kaposvár (Kom. Somogy) 
gelegenen Dorffriedhof kommt die Schleiernadel serienweise, im 12—13. Jh . je Grab sogar mit 
10—16 Exemplaren vor, also auch ihre Tragweise war ebenso, wie in Csitfalva (Grab 94, 99, 107, 
149, 183, 184, 272 und Streufunde). — Daß vom 12. Jh . an auch die im Vergleich zu den älteren 
Exemplaren viel größeren S-Haarringe in den arpadenzeitlichen Kirchhöfen auftreten, ha t die 
Fachl i teratur schon so lange her ausgesagt, daß man heute gar nicht mehr feststellen kann, wer dies 
zum erstenmal beschrieben hat , demnach war es nicht aktuell, dies als neuestes Ergebnis zu ver-
künden (S. 63) oder für Siebenbürgen als charakteristisch hinzustellen. 
Die «Kultur» der aus dem 12. Jh . stammenden Kirchhöfe der Arpadenmonarchie — mich 
auf die positiven Ergebnisse von KH aus Csitfalva mit Nachdruck berufend — habe ich schon 1978 
in einer solchen Zeitschrift zusammengefaßt, die in den archäologischen Bibliotheken Europas 
zugänglich ist (Alba Regia 16, 1978, 1 4 0 - 141). Der Ritus, die Tracht der sich um die katholische 
Kirche der im Gebiet der Arpadenmonarchie gelegenen Ortschaft Csitfalva bestat ten lassenden 
Bevölkerung unterscheidet sich nicht von dem allgemein typischen Bild. Seinerzeit ließen wir uns 
mit KH nicht in eine Polemik ein, als er die Kirche und den Friedhof von Csitfalva als Nachlassen-
schaft der «spätslawischen Kultur» präsentiert ha t , in der Bewußtheit dessen, daß er damals gezwun-
gen war, selbst die gepidische Siedlung und das Gräberfeld als den Repräsentanten der «frühslawi-
schen» Kultur zu beschreiben. Heute müßte er aber schon einsehen, daß die Tracht und der Ri tus 
von Csitfalva nicht viel gemeines mit dem künstlich am Leben gehaltenen Begriff der «Bijelo-Brdo-
Kultur» hat . Obwohl laut K H : «In wichtigen Grundzügen stimmen diese mit den Grabbeigaben der 
Bjelo-Brdo-Kultur überein» (S. 71). Es f ragt sich, ob dies nicht übertrieben sei, da ja außer den 
damals schon auf mehrere hunder t Jahre zurückblickenden, eine jedwede «ethnisch-bezeichnende» 
Rolle (— wenn ihnen eine solche überhaupt zugefallen ist — ) längst verlorenen, lediglich zu Mode-
artikel gewordenen S-Haarringen in Csitfalva höchstens ein billiger,geflochtener Fingerring auf die 
früheren Jahrhunder te erinnert. Das Auflassen der Reihengräber und das Verschwinden der «reiter-
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nomadischen Elemente» wäre im Gegensatz zur Tracht des Haarringes so belanglos, daß selbst die 
«Kultur» sich nicht geändert hä t t e , sondern bloß in eine Spätphase7 getreten wäre? Und steht dies 
nicht im Widerspruch am E n d e des Buches mit der gleichfalls widerspruchsvollen, aber denrioch 
ausgesagten ethnischen Best immung: «die Ausweitung des ungarischen Herrschafts- und Sied-
lungsbereiches den Mieresch aufwärts» (S. 71)? 
Da die «stufenbildende» Bestrebung des Verfassers auch diesmal die historische und archäo-
logische Reali tät besiegt hat , können wir nicht seine selbstbewußten Zusammensetzungen des 
Citfaläu-Problems in vollem Maße für positiv werten: «Die Gräber des 12. Jh . stellen die Spätphase 
der Bjelo-Brdo-Kultur dar u n d könnten als Stufe von Citfaläu bezeichnet werden, da sie hier ein-
gehend und zuerst untersucht wurden» (S. 64) und «Sie kann als Citfaläu-Stufe bezeichnet werden, 
da sie hier zuerst und überzeugend nachgewiesen wurde» (S. 71). 
D I E P R O B L E M A T I K D E S T O N K E S S E L S 
Trotz aller scheinbarer Neutral i tät und der Bestrebung des Abseitsstehens fügte К H der 
Wissenschaft mi t seiner unklaren, nicht begründeten Theorie über die Herkunf t des Tonkessels 
und seines Kreises einen ausgesprochenen Schaden zu und zwar in einer solchen, in Westeuropa 
erschienenen Monographie, die lange Zeit f ü r die sich in den osteuropäischen Fragen zurechtzufin-
den wünschenden Fachkreisen ein Nachlagewerk sein wird. 
Verfasser informierte sich nicht im voraus auf gehörige Weise in der Richtung der Wurzeln 
des Problems, so benutzt (oder zitiert) er nicht die erste Zusammenfassung der Tonkesselfunde, 
die aus dem Bereich der ungarischen Komi ta te Pest, Szolnok, Csongrád, Győr, Komárom, Hont 
sowie aus dem einstigen Komi t a t Torontál zahlreiche, unversehrte Exemplare angeführt und auch 
ihre Zeit zu bestimmen versucht hat (J. Höllriegl, ArchÉr t 46, 1932—1933, 85—93, deutsch: 
203 — 205) und er kennt auch - dem Anschein nach — die den vernichteten Dörfern in der Umge-
bung von Kecskemét gewidmete, auch gänzlich in deutscher Sprache erschienene, große Monogra-
phie von K. Szabó nicht, insbesondere seine zusammenfassende Feststellung: «Am meisten bezeich-
nend für die Siedlungsstellen aus dem X I I —XII I . Jahrhunder te und dort überall verbreitet sind 
die von den übrigen, um den Öfen vorgefundenen verschiedenen kesseiförmigen Kochgefäße, 
zumeist von grauroter oder roter , manchmal auch schwarzer Färbung» (Szabó 1938, 14, Abb. 1 — 2, 
20, 25, 34—35, 37 mit unversehrten Kesseln und Fragmenten). 
Den Ausgang für K H bildet der Aufsatz von P. Diaconu. der sich auf einige, in der Dob-
rudscha gefundene Tonkessel berufend, die im ganzen Bereich des heutigen Rumänien — auch 
Siebenbürgen u n d den östlichen Rand des Alföld mit inbegriffen — zum Vorschein gekommenen 
Tonkesselfunde als von petschenegischer Herkunf t vermutet ha t (SCIV 7, 1956). Für KH war die 
Theorie von P . Diaconu schon in ihrem Keim so überzeugend und vor allem richtunggebend, daß er 
selbst auf ihre in russischer Sprache erschienene, erweiterte, zusammenfassende Auslegung es nicht 
fü r nötig hielt hinzuweisen (Dacia 8, 1964). Ebenso setzte er sich über die echte bzw. unechte 
(«petschenegische») Herkunft des Kessels entbrannte Polemik hinweg, zu welcher er bloß den 
— Diskussion einleitenden — ungarischen Aufsatz von I. Fodor (ArchÉrt 102, 1975) anführ t , die 
große deutsche Zusammenfassung aber (schon?) außer acht läßt (ActaArchHung 29, 1977). Die 
Diskussion soll hier nicht angeführ t werden, es hä t t e auch keinen Sinn, da es für einen jeden 
zugänglich ist. Das Wesentliche besteht nämlich darin, daß die Tonkessel der Dobrudscha und des 
Karpatenbeckens nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen, sondern auf gemeinsame Wur-
7
 Leider s t e h t er damit n ich t allein. Der auf theo-
retischer E b e n e konservat ive Forscher J . Giesler 
favorisiert gleichfal ls diese Terminologie, wobei er 
sich auch noch auf meine Ergebn i sse in Alba Reg ia 
16, 1978, 99 ff . be ru f t , — obwoh l von mir we i t ent-
fernt ges tanden ist, diesen totgeborenen Te rminus 
technicus zu gebrauchen: P Z 56, 1981, 6, Anin. 5. — 
übrigens h a t Giesler schon vor drei J a h r e n jene Arbe i t 
benu tz t , die K H selbst 1984 nicht berücksicht igt ha t . 
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zeln, auf die Saltowo-Kultur zurückgehen. Das Merkwürdige ist, daß all dies auch K H weiß (S. 36 
bzw. 46) nur macht er weder zwischen den damaligen politischen, ethnischen und chronologischen 
Verhältnissen der beiden Gebiete, noch den Typen der Tonkessel einen Unterschied. E r untersucht 
das Problem aus dem Blickfeld des heutigen Rumänien und hält das Erscheinen des Tonkessels für 
die Verbreitung einer einheitlichen Kul tur . 
Betrachtet man die Erage oberflächlich, so h a t er auch in vielem Recht. In Dobrudscha 
(und auch in Nordbulgarien, was auch nicht zu vergessen ist !), können mit der «Ciugud/Csüged-
Keramik» tatsächlich verwandte Gefäße vorgefunden werden, die Gefäße mit Zylinderhals, auch 
die auf den in Moresti häufigen Typ erinnernden Formen mit inbegriffen. Die Erklärung der Ver-
wandtschaf t ist in der Ta t die gemeinsame Herkunft : die Keramik von Saltowo-Typ des 9—10. 
Jh . t r i t t mit der ungarischen Landnahme massenhaft und allgemein im Karpatenbecken auf, die 
Saltowo-Keramik des 8—9. Jh . hingegen mit den Donaubulgaren an den beiden Ufern der Unteren 
Donau. Da aber die Donaubulgaren bis zu ihrem Fall im 11. Jh . enge Beziehungen mit ihren im 
Gebiet der Saltowo-Kultur gebliebenen östlichen bulgarischen Verwandten unterhielten, verbreite-
ten sich auch die neueren Produkte und Ergebnisse der Saltowo-Töpferei im bulgarischen Donau-
khaganat . Ausgezeichnet erblickt dies auch KH im Falle der auch laut ihn von der Saltowo-Kultur 
s tammenden, jedoch im Karpatenbecken (oder zumindest im heutigen Ungarn) auch seiner Ansicht 
nach als typisch ungarisch geltenden Gefäße mit Zylinderhals. KH verwirft — sich auf Saltowo-
Vorbilder berufend — mit Recht die über den choresmischen Ursprung des betreffenden Gefäß-
typs verkündete, jedoch von der ungarischen Forschung eigentlich nie akzeptierte Theorie (S. 46). 
Was den fachlichen Teil der Angelegenheit anbelangt, hä t t e KH die aus der Dobrudscha 
und aus Bulgarien zum Vorschein gekommenen Tonkessel eingehender untersuchen müssen, so 
wie dies der Verfasser dieser Zeilen auch getan hat . Wenn wir nicht aus den Zeichnungen und Pho-
tos der Publikationen ausgehen, sondern aus den tatsächlichen Tonkesseln, so springt es einem in 
die Augen, daß die an der südlichen Seite der Unteren Donau gefundenen, scheibengedrehten Kes-
sel von anderer Materie, Farbe, Größe und vor allem Verzierung sind, als die des Karpatenbeckens. 
Der einzige gemeinsame, jedoch vielmehr nur ähnliche Zug ist in ihnen die selbe Funkt ion wider-
spiegelnde Grundform und Struktur . Und da die handgemachten Varianten der Tonkessel mit den 
ungarländischen in gleicher Form und Ausführung auch in Bulgarien angetroffen werden können, 
hä t t e KH auch das beobachten müssen, daß die an der südlichen Seite der Unteren Donau in den 
Festungen des Bulgarischen Khaganats — auch die der Dobrudscha mit inbegriffen ! — und in 
seinen Dörfern gefundenen, handgemachten und scheibengedrehten Kessel sich eigentlich an die 
Bulgaren des 9—10. Jh s knüpfen lassen, und zwar an jene Bulgaren, die sich ebenso aus dem Gebiet 
der Saltowo-Kultur losgetrennt haben, wie im 9. Jh . die Ungarn. Dies auszusagen hä t t e aber früher 
K H kaum die Möglichkeit gehabt. 
Dank der im Gebiet der Saltowo-Kultur durchgeführten intensiven Siedlungsforschungen 
hat sich heute schon entschieden, daß sich der Tonkessel — sowohl in seiner handgemachten, als 
auch scheibengedrehten Variante — im Kreise der Völker des Chasarenreiches ausgebildet hat . 
Historisch wurde es nie bestri t ten, da die unmittelbaren und fast gleichaltrigen Quellen (vor allem 
Konstantinos Porphyrogennetos) dazu den Beweis liefern, daß der ungarische Stammesbund und 
die sich anschließenden kabarisch-chasarischen Stämme nach einem früheren, längeren Zusammen-
leben sich in den Jahren 830 von dem Chasarenreich getrennt haben. Seit Anfang unseres Jahr-
hunderts wurden die Chasar-Saltowo-Beziehungen der von 862 an allmählich in das in dem Karpa-
tenbecken erscheinenden Ungarn von der Geschichte, der Sprachwissenschaft und der Archäologie 
stets intensiver erschlossen, im Kreise dieser gehörte auch der Beweis des Chasar-Saltowo-Ursprun-
ges des Tonkessels (vgl. die oben angeführten Zusammenfassungen von I. Fodor). Dementgegen 
konnte bis heute nicht entdeckt werden, daß die mit den Chasaren, Ungarn und Bulgaren gleich-
falls befeindeten Petschenegen — vielleicht die ihrer Lebensweise entsprechenden Tonkessel abge-
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rechnet, vlg. die moldauischen Kesselfunde — die Saltowo-Kultur übernommen, ja sogar: in weitem 
Kreise ganz bis Preßburg verbreitet hät ten. 
К H hat t rotz alledem die Ursprungsfrage der Kessel in eine eigenartige «spätnomadische» 
Konzeption versetzt, die sich einerseits in nicht vielem von der heute auch schon von ihm heftig 
kritisierten «Wandervölker»-Konzeption8 unterscheidet, andererseits setzt er ein Gleichheitszeichen 
zwischen die Dobrudscha, Bulgarien und das Karpatenbecken im Sinne der in Wirklichkeit im 
10—11. Jh . nicht existierten «Einheit» des «Donauraumes». Über den Tonkessel sagt er folgendes: 
«ihre östliche Herkunft (ist) nicht zu bezweifeln und ihr Auftreten im Donauraum mit dem Vor-
dringen der späten Nomaden in Verbindung zu bringen» (S. 36 und 69). Wer alle wären aber diese 
«späten Nomaden»? Die Antwort ist seit der Theorie von P. Diaconu fertig: «Um Madjaren kann es 
anfangs nicht handeln, da sie niemals in der Dobrudscha . . . weilten, während dieses fü r diePetsche-
negen zutr iff t . Sie wurden von den Kumanen nach Westen gedrängt und ließen sich in Ungarn 
nieder, wo sie als Grenzwächter dienten» (S. 69). «So ist es zu erklären», daß sich der Tonkessel auch 
in Ungarn verbreitet ha t bzw. in der Abfassung von KH, daß «Das Verbreitungsgebiet . . . der 
Bjelo-Brdo-Kultur deckt» (ebd.), dieser letztere Ausdruck will vielleicht soviel heißen, daß der Ton-
kessel seinen ethnischen Charakter in Ungarn sofort verliert. Es t r i f f t zwar zu, daß er sich auch 
unter ungarischer Herrschaft bis 1300 weiterentwickelt, «dabei handelt es sich aber nicht mehr um 
eine ethnisch gebundene, sondern nur noch um eine wirtschaftlich bedingte Zweckform» (S. 36) — 
so weit Kurt Horedt. 
Die archäologische Evidenz haben wir bereits gesehen. Ihre historische Grundlage ist 
derart ahistorisch, daß wir damit nicht polemisieren können, s t a t t dessen verweisen wir auf die 
Antwort von I. Fodor. Es müssen aber dennoch einige Fragen gestellt werden: Wo und was für 
eine, auf die Moresti-B-Gruppe nur von weitem erinnernde Keramik KH aus den in der Moldau 
und in den weiten Gebieten Osteuropas durchaus nicht seltenen petschenegischen Gräbern und 
«ethnisch gebundenen» Siedlungen kennt? Welche Ähnlichkeit vermute t er zwischen dem aus Ost-
europa in das Karpatenbecken ziehenden und auch heute dort lebenden finno-ugrischen Ungar -
tum und den in den Jahren 880 aus Innerasien nach Osteuropa vorstoßenden türkischen Petsche-
negen zu entdecken, — die ersteren haben sich ja — wie es wohlbekannt ist, vor den letzteren in 
das Karpatenbecken geflüchtet. Vielleicht, daß beide Völker eine fü r die Reitervölker charakte-
ristische Kampfar t hat ten ? Auch dies ist keine bessere Typologie, als die der Kessel ! 
Das Problem könnte man hier abschließen, wenn es beendet wäre. Rumänische Forscher 
kümmerten sich anfangs wenig um die Kessel und bezeichneten sie objektiv als «Keramik des 
11—12. Jh.» (z. В. A. D. Alexandrescu, SCIV 6, 1955). Als K H sie in Siebenbürgen zuerst einge-
sammelt hatte, füh r t e er insgesamt nur von 7 Fundorten einige «slawische» Randfragmente vor 
(SCIV 2, 1951). Als dann P. Diaconu mit den seit 800 Jahren ausgestorbenen und je tzt niemanden 
mehr störenden Petschenegen Siebenbürgen und das östliche Alföld des 10 13. Jh . besiedelt hat, 
waren dort damals nur 10 (1956) bzw. 15 (1964) Kesselfundorte bekannt, in der Dobrudscha 
wurden zu dieser Zeit 7 solche Fundstellen registriert. Die Tonkesselfundorte Siebenbürgens und 
des östlichen Alföld begannen sich mit der Ent fa l tung der Siedlungsforschungen stürmisch zu 
vermehren, I. Fodor hat i. J . 1975 schon über 30, K. Horedt (nach M. Bläjan) i. J . 1978 schon 
über 60 Fundrote berichtet (SlovArch 26, 1978), ich selbst kenne aus der bis 1984 verfolgten 
Fachli teratur und aus den Museen Siebenbürgens heute schon mehr als 160 Fundorte . In der 
Umgebung von Arad auf der Ebene ist im Laufe der Geländebegehungen in 40 arpadenzeitlichen 
Dorfen der Tonkessel in 36 Fällen zum Vorschein gekommen. 
8
 K . HOREDT, Zei tschr i f t fü r Siebenbürgische Lan-
deskunde С (77) 1983, 175, Aran. 12. — Oder der 
noch schönere A u s d r u c k : «ethnische Wanderele-
mente», den man in K e n n t n i s des aus d e m f rühen 
Mit telal ter von der Gegend von Thessaloniki bis zu 
den südlichen K a r p a t e n nachweisbaren wandernden 
u n d t ranshumierenden Hir tenvolkes weiser gewesen 
wäre lieber n icht zu gebrauchen. 
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Diese erdrückende Menge konnte man immer schwerer an die auseinandergejagten, zer-
split terten Fragmente der in das Gebiet der Arpaden monarchie geflüchteten und dor t vor allem 
in West- und Südungarn angesiedelten petschenegischen Gruppen knüpfen. Ihre Bestimmung lau-
tete nur eine kurze Zeit «petschenegisch» (S. Dumitrascu, Lucräri stiintifice InstPedagogie Oradea 
1, 1967, M. Bläjan, Apulum 10, 1972) bzw. «petschenegisch oder irgendein anderes türkisch» 
(S. Dumitrascu, Crisia 8, 1978). Parallel hiermit tauchte schon früh die Vorstellung über «vorsächsi-
sche Rumänen u n d Petschenegen» auf (Th, Nägler, Apulum 8, 1970), sodann erscheint seit 1977/78 
einheitlich eine neue Bestimmung: «örtliche einheimische Bevölkerung» (Gh. Anghel—M. Bläjan, 
Apulum 15, 1977), eine «autochthone Bevölkerung ohne Abbruch» aus dem 10—13. J h . (I. Uzum — 
D. Teicu, Acta Musei Napocensis 15, 1978), um schließlich zu einem neuen Resul ta t zu kommen: 
«Rumänen, da sie aus Siedlungen zum Vorschein kommen und diese Tatsache schließt aus, daß sie 
an Nomaden gebunden werden können». Die Grundlage hierzu bildet: die oben erwähnte Gelände-
begehung in der Umgebung von Arad, wo die Kessel an der Stelle der durch den Mongolenzug 
(1241/42) vernichteten 36 Dörfer eingeholt wurden (M. Bläjan—E. Börner, Probleme de demografie 
istorica, Ziridava 10, 1978,). 
Da aus der Walachei (Oltenien, Muntenien) bis heute kein einziger Tonkessel publiziert 
wurde (ihr dortiges völliges Fehlen hat gerade K H betont, SlovArch 26, 1978), behauptet die 
wenig durchgedachte Theorie nicht mehr und auch nicht weniger, als daß von den Südkarpaten bis 
zur Unteren Donau im 10 13. Jh . keine Rumänen-Wlachen gewohnt haben, während in den flachen 
Gebieten des Karpatenbeckens, auch das mit Kesselfundorten dicht bedeckte südwestslowakische 
Alföld mit inbegriffen, in denselben Jahrhunder ten eine einheitlich und dicht angesiedelte rumä-
nische Bevölkerung gelebt hät te . Eine bodenständige rumänische Bevölkerung siedelte sich an, 
da das ungarische «Wandervolk» 300—400 Jah re nach seiner Landnahme noch immer nicht vom 
Rosse gestiegen war. 
Hät te dies K H nicht wahrgenommen, sollte er es nicht wissen? Best immt weiß er dies 
alles und st immt damit auch nicht zu, was auch sein Buch beweist. Die Aufwärmung der Petsche-
negentheorie ist aber nur eine Steinschleuder gegen die Rakete . . . 
Aus den zwei Kreisen des mit dem weiter oben erwähnten Judetul Arad benachbarten 
Komitates Békés h a t I. Fodor i. J . 1977 nur noch 2 Tonkesselfundorte gekannt. Seitdem wurden 
aber in dem auch mit Rumänien angrenzenden Kreis Szeghalom an 125 Siedlungen Tonkessel aus 
dem 10—13. Jh . gefunden, dieses Ergebnis ist heute schon zugänglich.9 Im Gebiet des südlich vom 
Körösfluß gelegenen Kreises von Szarvas — im geographischen Zentrum des Karpatenbeckens ! 
wurden im Rahmen der systematischen Geländebegehungen und Sondierungsausgrabungen nicht 
weniger als an 485 archäologischen Fundorten (nicht in soviel Dörfern 1) in den vergangenen Jahren 
Tonkesselfragmente (2592 Randbruchstücke !) zutage gefördert, denen sich von 40 weiteren 
Fundorten handgemachte Tonkesselfragmente von bestrittenem Alter anschließen. In dem zur 
Zeit erforschten Kreis von Békéscsaba wurden bisher schon von 100 Fundstellen solche Funde 
eingebracht ! Unsrerseits blicken wir daher betreffs der arpadenzeitlichen Archäologie der Zukunf t 
ruhig entgegen. Denn während an den Ebenen und in den breiten Tälern des Karpatenbeckens 
auch das siebenbürgische Becken und die dortigen Täler mit inbegriffen — die Zahl der archäolo-
gisch erschlossenen Tonkesselfundorte zumindest auf 800 — 900 angewachsen ist, ha t sich ihre 
Zahl in der Dobrudscha bis 1984 auf 9 «vermehrt» (A. Lukács, SCIVA 35, 1984). — Demnach 
kann heute schon f ü r einen jeden klar sein, daß die Dobrudscha höchstens nur der Knopf sein 
kann zu dem P. Diaconu und K. Horedt das Kleid genäht haben . . . 
9
 Magyarország Régészet i Topográ f i á j a 6. Békés sehe Topographie des K o m i t a t s Békés IV/1. Der 
Megye Régészeti Topog rá f i á j a IV/1. A szeghalmi já rás Kre is Szeghalom). Bp . 1982. 
(Archäologische Topographie Ungarns 6. Archäologi-
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Zum Schluß versichere ich Prof. Kur t Horedt meiner unveränderten Hochachtung. Seine 
vier Jahrzehnte lang in Siebenbürgen ausgeübte Tätigkeit auf dem Gebiete der frühmittelalterli-
chen Ausgrabungen und Publikationen bildet auch heute noch die Grundlage, auf die man bauen 
kann und auch muß. Daß sich unsere Methode und historische Anschauung unterscheidet, haben 
wir schon früher geklärt , diese können aber nicht einen Augenblick sein neuestes Verdienst ver-
blassen: die Publikation der Siedlung von Moresti/Malomfalva und des Kirchhofes von Citfaläu/ 
Csitfalva. 
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L. Várady: Epochenwechsel u m 476. Odoaker, Theode-
rich d. Gr. und die Umwandlungen. Anhang ; Panno-
nica. Budapes t , Akadémiai K iadó — Bonn, Rudolf 
Habel t 1984, 150 S. 
I n der Einle i tung (7 ff. , bes. 13 f.) p räsen t ie r t Verf. 
wie in einer Diskussion h a r r e n d e n Disser ta t ion die 
Thesen seiner vorliegenden Arbe i t in sechszehn Punk-
ten ; zwölf von diesen be t re f fen den recht l ichen und 
polit ischen Charak te r der K ö n i g t ü m e r Odoakers und 
Theoderichs, bzw. die wicht igen sozialökonomischen 
Umwand lungen unter diesen germanischen Herr-
schern. In den vier letzten Thesen faß t dagegen Verf. 
un te r dem Titel Pannonica seine Forschungsergebnisse 
zusammen 1) über die antiqui barbari in Savia, 2) über 
den Aufen tha l t der Langoba rden in Pannonién , 3) 
Olympiodors Gesandtschaf tsre ise zu den Hunnen und 
4) über die Da t ie rung der Notitia Dignitatum Orientis. 
Anschließend gibt das Büchlein von S. 19-bis 127 die 
vorwiegend philologisch or ien t ie r te Dars te l lung der 
angezeigten Lei tsätze. Ein Quellen- und Li te ra tu rver -
zeichnis (S. 129—135), d a n n Stellen- Namen- und 
Sachregister (S. 137—150) besehl ießt das Büchlein. 
Die ausführ l iche Besprechung aller in diesem Buch 
vorgelegten Thesen mit ihren weitverzweigten histori-
schen Problemen würde den R a h m e n einer Rezension 
in dieser Zei tschrif t mi t archäologischem Profi l spren-
gen. D a r u m beschränken wir uns bei dieser Gelegenheit 
auf die vom Verf . un ter Pannonica zusammenfassend 
erör ter ten F ragen . Wie diese Teile beurtei l t werden 
können, das gilt im großen und ganzen auch f ü r die 
übrigen Teile des Büchleins. 
]) I n der Behand lung der antiqui barbari in Savia, die 
nur einmal von Cassiodor in Var . 5,14 e rwähnt werden, 
a rgument ie r t Verf . (S. 79—81 und 99 ff.) überzeugend 
gegen jene sich auf eine Prokop-Ste l le (BG I . 16) 
s tü tzende moderne Ansicht , wonach diese Ba rba ren 
die Sweben wären ; die eigene Ansicht jedoch, wonach 
diese antiqui barbari «die Abkömml inge der u m 427 
in den römischen Expedi t ionsheeress tand übernom-
menen hunnischen und alanischen Föderaten» wären, 
denen Odoaker oder Theoderieh «Siedlungsstätte in 
Savia zugewiesen hätte», ist über t r ieben. Die Exis tenz 
eines römischen Expedi t ionsheeres in Pannón ia zu 
jener Zeit s t eh t zwar von jeher fest a u f g r u n d der dies-
bezüglichen Angabe des Marcellinus Cornes (Chronicon, 
a. 427,1; vgl. auch Jord . , Get. 166 und 167), d a ß aber 
in diese Fe lda rmee hunnische und alanische Föde ra t en 
eingereiht worden wären, — diese B e h a u p t u n g en tbeh r t 
jeder Grundlage . Die Folgerung aus dieser unbewiese-
nen Prämisse , f ü h r t logisch auf Irrwege; u n d auf die-
sem können wir dem Verf . nicht folgen. Allenfalls 
wurde dieser ganze Problemenkreis nach d e n Ausfüh-
rungen des Verf . 's mi t einer neuen Hypothese reicher. 
Dagegen t r i f f t Verf . wohl das Richtige, d a ß die in Cas-
siodor., Var. 3,24 e rwähn ten Barbaren, die in diesem 
Er laß Theoder ich ' s den Goten gegenüberstel l t werden, 
die in Syrmien nach 504 zurückgebliebenen Gepiden 
sein könn ten . Es ist bekann t , daß ein großer Teil dieser 
gepidischen Volksgruppe, vor allem die waf fenfäh ige 
J u n g m a n n s e h a f t , im J . 523 von Theoderich nach Gal-
lien ver legt wurde . 
2) Der E x k u r s über den Aufen tha l t der L a n g o b a r d e n 
in Pannon ién (S. 105 — 122) beginnt mi t jener verblüf-
fenden Behaup tung , daß e t w a vom J a h r e 488 Pannó-
nia p r i m a und Valeria «von den großen (äußeren) Heru-
lern e rober t wurden.» Verf . verweist, als Beleg auf die 
Vita Antonii des Ennodius und auf die eigenen f rühe-
ren A u s fü h ru n g en im Buch «Pannonion» (S. 347 — 348). 
Aber die dor t igen Textexegesen sind nicht überzeugend 
und d a r u m müssen wir die ange führ t en Belegstellen 
wieder ins Auge fassen. 
D e r Bischof von Tic inum erwähnt in c. 12, daß 
Pannonién von den Einfäl len verschiedener, nicht nam-
haf t gemach te r Völker (per incursus variarum gentium) 
heimgesucht wurde . Die verheerenden Folge dieser 
Einfäl le schi ldert dann unser Gewährsmann in den cc. 
13—14 m i t den Grausamkei ten der F r a n k e n , Heruler 
und Sachsen. Die in diesem Völkertrio e r w ä h n t e n 
Heru le r sind of fenbar die in der N a c h b a r s c h a f t der 
F r a n k e n und Sachsen wohnenden Westheruler , die mi t 
ihren Schif fen im 5. J h . wohl die Küs ten Galliens und 
Hispaniens mehrmals he imsuchten , aber kein einziges 
Mal das innerkont inenta le Pannonién. F e r n e r , wäre 
der in Vita Severini e. 24 e rwähn te Maximianus pres-
byter de r Ki rche von I u v a v u m einer jener Kler iker , 
die die besagten Barbaren «quasi sereniores hostias im-
molabant», d a n n sollen die in d e m c. 12 der Vita Antonii 
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e rwähn ten «incursus variarum gentium» vor allem das 
Grenzgebiet Nor icuins getroffen haben . Darauf ver-
weist auch ziemlich e indeut ig der Schlußsatz des Kapi-
tels 14 dieser Vita: unter quas temporum procellas 
Constantius pontifex . . . humana lege liberatus est.» 
Constant ius war, wie bekann t , der Bischof von Laur ia-
cu in (Lorch). E n n o d i u s hat demnach in den besagten 
Kap i t e ln seiner Antonius-Vi ta zweifellos rhein- und 
donauländisches durche inander geworfen und Panno-
nién mit Noricum verwechsel t , ähnl ich wie etwa spä t e r 
de r Anonymus Vales ianus , der den in Nor icum u n d 
R a e t i e n tät igen Sever inus nach Pannon i én verlegte. 
N a c h alledem wird m a n die au fg rund der Vita Antonii 
geäußer te Meinung des Verf . ' s über die Eroberung der 
Gebiete der einst igen Provinzen P a n n ó n i a p r ima und 
Valer ia durch die «äußeren H eruier» als unbegründe t 
ab lehnen müssen. 
D a n n n i m m t V e r f . ebenfalls als eine gesicherte 
Ta t sache an, daß die siegreichen Langobarden nach 
der Niederlage des Herulerkönigs R o d u l f u m 510 sich 
in Pannónia nördl ich der Drau u n t e r ihrem König 
W a c h o niedergelassen hä t t en . D e r Fürs tens i tz der 
Langobarden lag jedoch auch un te r YValteri noch nörd-
lich der Donau. Die langobardische Über l ieferung 
kenn t demgemäß n i ch t einen fast sechzigjährigen Be-
si tzs tand Pannoniens , sondern nu r von einem zweiund-
vierzig-, bzw. zweiundzwanzigjähr igen Besi tzs tand 
w u ß t e (Origo, 5 bzw. cod. Goth. 2), was mi t der schr i t t -
weise Besetzung de r einstigen Provinz Pannónia — ers t 
n a c h dem Tod Theoder ieh ' s das Besitzergreifen größe-
re r Gebietsteile Pannoniens nördlich der Drau , und im 
J a h r e 546 die Ane ignung weiterer Gebiete außer Syr-
mien — im bes ten E ink l ang s teht . Die Argumente des 
Verf . ' s gegen die Angabe der Origo s ind nicht st ichhal-
t ig. — Im J a h r e 546 erhielten die Langobarden im 
R a h m e n eines e rneue r t en foedus vom Kaiser Iust inia-
nus nicht nur die befes t ig ten Siedlungen Pannoniens , 
sondern auch einen nähe r schwer bes t immbaren Ge-
bietsteil Nor icums. Prokop , BG I H . 33,10 schrieb an-
läßlich dieses Födera tenVer t rags : Langobárdas de basi-
leus Iustinianos cdörésato Nörikö te pólei . . . Die letz-
ten Wörter dieses von den codd. e ins t immig überliefer-
t en Textteils emend ie r t e J . H a u r y ein wenig apodik-
tisch auf Nörikön te pólei. I h m folgt Verf . (S. 107, A n m . 
233) und das Gleichsetzen dieser vermeint l ichen «Stadt 
der Noriker» mit de r S tad t , bzw. Diözese Poetovio h ä l t 
er, nach dem Vorbi ld von R . Egger , f ü r «durchaus rich-
tig.» Alle A c h t u n g f ü r diese feste Überzeugung, abe r 
wir können sie n i c h t teilen. Das Subs tan t iv pólis w a r 
nämlich im W o r t g e b r a u c h P rokop ' s ebenso mehrdeu-
tig, wie das S u b s t a n t i v civitas bei den spät la te inischen 
Auktorén, von denen es ebensogut f ü r die Bezeichnung 
einer S tadt , bzw. eines Stadtgebiets , wie auch f ü r die 
Bezeichnung einer Prov inz gebraucht winde . Zur letz-
te ren vgl. z. B. E n n o d . , Vita Antonii c. 7: Antonius h a t 
das Tageslicht «in civitate Valeria» (nicht Valeriae!) er-
blickt , wo die civitas Valeria k a u m die Stadt Aqu incum 
ist — wie es sich der Ver f .denk t —.sondern eher die Pro-
vinz Valeria. I n der letzteren B e d e u t u n g kommt das 
W o r t pólis auch bei P rokop vor. BV I I . 10,21 (CB) : 
. . . Phrúrion en Numidia pólei, hü nun pólis Tígisis 
esti — . J . H a u r y ließ das W o r t pólei nach Numidia 
weg, obgleich pólei in den p r i m ä r e n codd. P, V s t e h t 
(den letzteren benü tz te G. Dindorf nach der Abschr i f t 
des Holstenius), und nur die abgekürz t e Version im 
cod. 0 dieses W o r t außer ach t ließ. E s ist aber eine a l te 
E r f a h r u n g der Prokopius tex t -Forschung , daß wenn 
die codd. P und О nicht mi t e inander übere ins t immen, 
dann die Übere ins t immung des cod. V mi t einem von 
diesen maßgebend ist. So exis t ier te nach dem Wor t -
gebrauch Prokop ' s zweifelsohne eine Fes tung in der 
Provinz Numid ia , wo zur Zeit P r o k o p ' s sieh die Stadt 
Tigisis befand . Zusammenfassend , das Wesent l iche in 
diesem ganzen Fragenkomplex ist das Folgende: die 
Absicht der byzant in ischen Dip lomat ie war : mi t dem 
Überlassen der «Provinz» Nor icum f ü r die Langobar-
den den Weg vor dem weiteren Vordringen der F ran -
ken, die dama l s schon das obere Drau t a l in ih rem 
Besitz hielten, nach Osten zu versper ren . 
3) Die diplomatische Tätigkeit Olympiodor ' s behan-
del t Verf. kurz (S. 123 — 125) u n d gegen die Ansicht des 
Maenchen-Helfen beteuere neulich, daß Olympiodor 
— wie es u . a . s c h o n E . A . T h o m p s o n u n d Gy.Moravcsik 
r ichtig erkannt ha t t en — von der ost römischen Regie-
r u n g um 412 den Auf t rag erhiel t , eine Gesandtschaf t 
zu den H u n n e n zu leiten. E s w i rk t jedoch unter den 
vorgetragenen Argumenten s törend die Berufung des 
Verf . 's auf die Begegnung Olympiodor ' s «mit dem ehe-
maligen Gouverneur Valerius von Thrak ien u m 415.» 
Dieser Valerius war nämlich der konsulare S ta t tha l t e r 
Thrakiens u n t e r Constant ius H und so konn te er 
schwerlich u m 415 dem Olympiodor begegnen, — ab-
gesehen noch davon, daß den Geschichtsschreiber in-
formier te über die ganze Geschichte der en tais berne-
rais Konstantin tu basiléôs g e fundenen S ta tuen nicht der 
«ehemalige Gouverneur», sondern ein homonym Vale-
rius, — wie es aus dem über l ie fer ten Text sich klar 
herausstel l t . 
4) I m letzten E x k u r s (S. 125 — 127) m a c h t Verf . den 
Versuch den Dat ie rungswer t einer Verordnung vom 21. 
März 413 (C. Th. 6.13,1), als datum antequem bezüglich 
der Redigierung des Schemat i smus der Notitia Dignita-
tum Orientés, anzuzweifeln. E s wird in dieser Verord-
nung den Tr ibunen der kaiserl ichen Leibwache, wenn 
sie nachher auch die R a n g s t u f e eines comitis primi 
ordinis verdienten , die Ranggle ichhei t mi t den comiti-
bus Aegypti vel Ponticae dioeceseos zugesagt. A. H . M. 
Jones schloß ( L R E I I I . 351) — mit Rücks ich t da r au f , 
daß der Pos t en eines comitis Ponticae dioeceseos in der 
ND Or. feh l t — aus der besag ten Verordnung, daß 
«the Eas te r p a r t of the Not i t i a mus t be earlier t h a n 
413.» Dagegen wein let sich Verf . , und ve rmute t , daß 
«hinter dem Hinweis comes Ponticae dioeceseos (in C. 
Th. 1. c.) in Wirkl ichkeit der dux Armeniae» s t eh t . 
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Diese Fo lge rung m u ß m a n jedoch ab l ehnen , da zu r 
Zeit de r besag ten V e r o r d n u n g die duces provinciarum 
und folglich auch d e r dux Armeniae noch comités secun-
di ordinis waren , w ä h r e n d der comes Ponticae dioeceseos 
n a c h d e r B e s t i m m u n g de r V e r o r d n u n g v o m 21. März 
413 schon in die e r s t e Rangk lasse der comités gehör te , 
also m i t einer R a n g s t u f e h ö h e r s t a n d , a l s der dux Ar-
meniae. D e r W e r t d ieser V e r o r d n u n g als ein datum ante 
quem, f ü r die ND Or. b l e ib t also n a c h wie vor gül t ig . 
D ie im obigen b e s p r o c h e n e n Beispiele aus d e m 
Büch le in zeigen g e n ü g e n d m i t welcher Vors ich t m a n 
die v o m Ver f . p r ä s e n t i e r t e n «Ergebnisse» a u f n e h m e n 
m u ß . K ü h n e , u n b e w e i s b a r e n H y p o t h e s e n — v o m V e r f . 
m e h r m a l s v e r s c h ö n e r t a ls «logische Folgerungen» be-
ze ichne t — f i n d e t m a n au f Schr i t t u n d T r i t t auch in 
dieser Arbe i t , die sons t in vielen Fä l l en die sehr fragli-
chen f r ü h e r e n B e h a u p t u n g e n des Verf . ' s zu verb lüf fen-
den H y p o t h e s e n s t e ige r t . T. Nagy 
S. Bökönvi : Animal H u s b a n d r y and H u n t i n g in Tác-
Gors ium. T h e V e r t e b r a t e F a u n a of a R o m a n T o w n in 
l ' a n n o n i a . (S tudia Archaeo log ica 8.) B u d a p e s t , Akadé-
mia i K i a d ó , 1984. 238 S., 50 A b b . 
D ie l ang j äh r igen G r a b u n g e n in T á c h a b e n das z. 
Zt . g r ö ß t e Mater ia l v o n T ie rknochen a u s e iner römi-
schen Siedlung ge l ie fe r t , dessen B e a r b e i t u n g d u r c h 
einen d e r f ü h r e n d e n Pe r sön l i chke i t en de r Archäozoolo-
gie n u n vor l iegt . D a s Mate r i a l ist n i ch t n u r d a s bisher 
g röß t e bea rbe i t e t e a rehäozoologische F u n d g u t aus der 
R ö m e r z e i t , sondern w e g e n seines g u t e n E rha l t ungs -
z u s t a n d e s und seiner Mann ig fa l t i gke i t a u c h besonders 
geeignet f ü r eine wegwe i sende U n t e r s u c h u n g . Die Er -
gebnisse s ind d e m e n t s p r e c h e n d vielseitig, w a s freil ich 
vor a l lem d e m B e a r b e i t e r zu v e r d a n k e n is t , de r in sei-
nen f r ü h e r e n Arbe i t en n e u e Methoden e r a r b e i t e t und 
a n e inem beispiellos g r o ß e n Mater ia l aus verschiedenen 
Per ioden u n d L ä n d e r n e r p r o b t h a t . 
Bei e ine r F u n d g r u p p e , die in m a n c h e r Hins ich t 
noch allein s tehend is t , m u ß der Bea rbe i t e r d a s Ris iko 
provisor i scher B e h a u p t u n g e n t r agen , w ä h r e n d dem 
Rez . die ebenfal ls u n d a n k b a r e A u f g a b e zufä l l t , diese 
B e h a u p t u n g e n auf s p e k u l a t i v e m W e g e wei te rzuden-
ken. Z u n ä c h s t zum M a t e r i a l im a l lgemeinen: Gorsium 
war ke in «urban se t t l emen t» sch lech th in , sonde rn ein 
K o m p l e x v o n ve r sch iedenen Anlagen: zwei Auxil iar-
lager, de r Sitz des P rov inz i a l l and t ages , e inheimische 
Nieder lassung , S t r a ß e n k n o t e n p u n k t mi t den d a z u ge-
hör igen s p ä t a n t i k e n E i n r i c h t u n g e n usw. Die minut iö-
sen Ana ly sen von B . h a b e n d e m e n t s p r e c h e n d ein sehr 
bre i tes S p e k t r u m von T i e r e n und R a s s e n nachgewie-
sen, es lag a b e r wohl a n d e r S o n d e r u n g des Grabungs -
mater ia l s , d a ß die D i f f e r e n z i e r u n g der F a u n a n ich t auf 
die Di f fe renz ie rung de r S ied lungsob jek te bezogen wer-
den k o n n t e . Z u m Beispie l : 
E i n besonders i n t e r e s s a n t e s P r o b l e m wi rd d a d u r c h 
gestel l t , d a ß das T e m p l u m Prov inc iáé eine hochwich-
t ige O p f e r s t ä t t e w a r , wo sich die h ö c h s t e A r i s t o k r a t i e 
d e r P rov inz v o n Zeit zu Zeit v e r s a m m e l t h a t t e . Mit 
Opfe r r e s t en r e c h n e t auch B. (S. 12.), ich g laube a b e r 
n i c h t , d a ß sie e i n w a n d f r e i g e s o n d e r t we rden k ö n n e n . 
E s w u r d e n ja n u r gewisse Teile, z u m e i s t die E ingewe ide 
des Tieres geopfe r t , und der Groß te i l von den a m O p f e r 
t e i l n e h m e n d e n v e r z e h r t . Opfe r r e s t e lassen sich dem-
n a c h vom e in fachen K ü c h e n a b f a l l viel le icht gar n ich t 
un te r sche iden , vie l le icht n u r e inige K n o c h e n , die m i t 
d e n E ingeweiden v e r b r a n n t w u r d e n (die favissae blei-
b e n frei l ich a u c h in Gorsiuin ein unge lös tes Prob lem) . 
— W i r gewinnen a u c h einen E i n b l i c k in das T u n u n d 
T r e i b e n der Obe r sch i ch t der P r o v i n z , denn die regel-
m ä ß i g abgeha l t enen V e r s a m m l u n g e n des concilium 
w a r e n wohl a u c h m i t J a g d v e r b u n d e n , was die g r o ß e 
Vie l fa l t de r H u n d e e rk l ä ren k ö n n t e . B. h a t Schoß- u n d 
J a g d h u n d e u n t e r s c h i e d e n : be ides ein a r i s tok ra t i s che r 
Z u g de r F a u n a von Gors ium. Die W i n d h u n d e d ü r f t e n 
woh l a u s Gallien s t a m m e n (S. 92.), wobe i gleich die 
F r a g e gestel l t w e r d e n m u ß , ob m a n a n den vertragus, 
seguso usw. d e n k e n k ö n n t e u n d o b d e r pannon i sche 
J a g d h u n d (Nemes, cyneg . 126) e ine a n d e r e oder von 
d iesen gall ischen R a s s e n abhäng ige R a s s e war . Auf die 
a r i s t ok ra t i s chen J a g d s i t t e n wird a u c h de r von B. (S. 
98., 116. u. ö.) nachgewiesene Zug d e r in Gors ium als 
S p o r t be t r i ebenen J a g d z u r ü c k g e h e n , insofern a u c h 
a u f n i c h t eßbares W i l d ge jag t w u r d e . Merkwürd ige r -
weise ist abe r g e r a d e d a s «noble» Wi ld (1er R ö m e r n i c h t 
so s t a r k ve r t r e t en , wie m a n es a u f g r u n d de r auf das 
p a n n o n i s c h e Wi ld bezügl ichen A u s s a g e n e r w a r t e n 
k ö n n t e (z. B. C I L X I I 1122). I n d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g t a u c h t auch eine al lgemeine F r a g e a u f : wenn d a s 
W i l d in der F a u n a d e r mi l i t ä r i schen Siedlungen s t ä r -
k e r a l s in Gors ium v e r t r e t e n ist , d a n n m u ß ein s t r u k -
tu re l l e r Un te r sch ied zwischen de r J a g d de r Provinz ia l -
a r i s t o k r a t i e und d e r j e n i g e n des Mi l i t ä r s a n g e n o m m e n 
w e r d e n . 
D i e P f e r d e von Gor s ium ze ichnen sich d u r c h Qua-
l i t ä t u n d Q u a n t i t ä t g l e i che rmaßen aus . Ob hier, wie 
B . m e i n t (S. 17., 61. u . ö.) das Mi l i t ä r a ls A u f n e h m e r 
e ine Rol le gespiel t h a t , sollte noch a n h a n d von ein-
sch läg igem Vergle ichsmater ia l u n t e r s u c h t we rden . 
Die Te i lnehmer an d e n F e s t e n und V e r s a m m l u n g e n des 
concilium werden wohl ebenfal ls g u t e P f e r d e als Zug-
u n d R e i t t i e r e m i t g e b r a c h t h a b e n . D i e z u n e h m e n d e 
Zah l d e r P f e r d e (S. 18., Tabel le 3.) d ü r f t e in der E x p o -
s i t io t o t i u s mund i , c . 57. eine B e s t ä t i g u n g f inden , w e n n 
m a n iumenta n i ch t f ü r Zugt iere im a l lgemeinen , son-
d e r n m i t R o u g e ( Ü b e r s e t z u n g in Sources Chré t iennes , 
B d . 124) f ü r P f e r d e h ä l t . Ob diese iumenta die von B. 
g e s o n d e r t e n «guten» P f e r d e waren , o d e r i m Gegentei l , 
d ie k le ineren der U r b e v ö l k e r u n g , m u ß n o c h offen blei-
ben . A u f g r u n d v o n P f e r d e d a r s t e l l u n g e n au f pannon i -
s c h e n Grabs te inen (S. 62.) wi rd m a n d ie Größe der Sol-
d a t e n p f e r d e n ich t b e u r t e i l e n k ö n n e n , weil sowohl m i t 
d e r I sokepha l i e als a u c h m i t der p r i m i t i v e n S te inmetz-
a r b e i t ge rechne t w e r d e n m u ß (zur F r a g e s. C. M. Wells , 
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in Limes . A k t e n des X I . L imeskongresses , B u d a p e s t 
1977, 659 — ). Ü b e r h a u p t : es ist noch eine o f fene F r a g e , 
ob das H e e r z. B. in P a n n o n i é n Tiere in e igener l l eg i e 
gezüch te t oder r ege lmäßig a n g e k a u f t h a t t e . Be ides ist 
wahrscheinl ich , vgl. e inerse i t s z. B. die equatum ver-
s a n d l e Vexil lation au f d e m P r i d i a n u m H u n t , ande re r -
seits die m i t d e m ä r a r i s c h e m Vieh b e s c h ä f t i g t e n im-
munes d e r T r u p p e n . 
D a s Schwein w u r d e in G o r s i u m al lem Ansche in 
nach a u c h f ü r Ve rkau f g e h a l t e n . W o h i n die Tiere ge-
t r ieben oder woh in d e r b e a r b e i t e t e Schweinef le isch 
v e r s a n d t wurde , wissen wir n o c h n i ch t . Rez . k a n n d e m 
G e d a n k e n g a n g von B . (S. 103) n i c h t ohne Vorbeha l t 
folgen; k ö n n t e es sich n i ch t u m g e k e h r t d a r u m gehan-
del t h a b e n , daß Schweine i r gendwo in der Gegend ge-
züch te t u n d f ü r den V e r b r a u c h n a c h Gors ium g e b r a c h t 
wurden Ï Die bisher f r e ige leg ten Teile der S iedlung 
scheinen dieser A n n a h m e d e n Vorzug zu geben . 
Von d e n vielen n e u e n u n d au f ande re Weise n i ch t 
zu gewinnenden E r k e n n t n i s s e n k ö n n e n hier n i c h t alle 
e rö r te r t werden . Besonders w i c h t i g und f ü r die we i t e re 
F o r s c h u n g wegweisend is t de r Nachwei s v o n n e u e n 
Rassen , de ren H e r k u n f t B . in I t a l i en (z. B. R i n d ) , in 
dem sa rma t i s chen B a r b a r i k u m (Pfe rd) oder a u c h in 
den Os tp rov inzen s u c h t . Le ide r feh l t ge rade aus I ta l i en 
der schlüssige Beweis ; s icher ist dagegen, d a ß in der 
R ö m e r z e i t nicht n u r n e u e Tie re wie Gans, K a t z e , T a u b e 
und Ese l (ein mulio a u s A q u i n c u m : C I L I I I 10557), 
sonde rn auch bessere R a s s e n erschienen s ind. Die Er -
m i t t l u n g der W e g e (Mil i tär ode r Gutsbes i t ze r? ) , wie 
diese R a s s e n h i e rhe r ge lang t s ind , w ä r e eine ä u ß e r s t 
wicht ige Aufgabe . E b e n s o wich t ig sind B. 's Fes t s te l -
lungen ü b e r die R i c h t u n g e n de r Z ü c h t u n g u n d der 
H a l t u n g : während R i n d , Scha f , Ziege u n d H u h n viel-
fä l t ig ausgebeu te t w u r d e n ( Z u g k r a f t , F le isch, Leder , 
Wolle, Milch, Ei) , w u r d e d a s Schwein einsei t ig f ü r 
F le i schgewinnung geha l t en , obwohl in der E r n ä h r u n g 
das Rindf le i sch a n d e r e r s t e n Stelle s t a n d . Vergle iche 
mi t a n d e r e n p a n n o n i s c h e n Siedlungen w ä r e n auch 
diesbezüglich au f sch luß re i ch . 
E s soll keinesfal ls als U n t e r s c h ä t z u n g e iner ha lm-
b r e c h e n d e n Le i s tung kl ingen, w e n n Rez . die Bearbe i -
t u n g wei terer römerze i t l i che r F u n d k o m p l e x e f ü r not -
wend ig hä l t . Die F r a g e n w u r d e n k lar f o r m u l i e r t und 
i nne rha lb der m a t e r i a l b e d i n g t e n Mögl ichkei ten solid 
b e a n t w o r t e t , d a s W e r k m u ß a b e r n u r als ein g u t e r Be-
ginn gel ten, der n i c h t n u r u n s e r e Neugier e r w e c k t , son-
de rn a u c h übe rzeug t h a t , d a ß v o n der Seite de r Archäo-
zoologie his tor ische E r k e n n t n i s s e von e r s t r ang ige r 
Wich t igke i t e r w a r t e t w e r d e n können . .4. Mócsy 
I. Fodor : A l tunga rn , ß u l g a r o t ü r k e n und Ostslawen in 
Südrußland. (Archäologische Bei t räge) Szeged 1977. 
136 S., 15 Taf . 
D e r 20. Band d e r Serie A c t a A n t i q u a e t Archaeolo-
gica de r J ó z s e f - A t t i l a - U n i v e r s i t ä t zu Szeged e n t h ä l t 
d re i l ä n g e r e deu t schsp rach ige Studien d e s Verfassers , 
der Urgesoh ieh t l e r u n d Archao log in e iner P e r s o n ist . 
1. D i e bu lga ro tü rk i sc l i en L e h n w ö r t e r d e r ungar i -
schen S p r a c h e und die Archäologie . (7 — 64. S., T. I — 
X I . ) ; 2. Archäolog ische B e m e r k u n g e n ü b e r den Ur-
s p r u n g d e r ungar i schen W ö r t e r «sátor» (Zel t ) , «kemen-
ce» ( F e u e r h e r d ) u n d «pest» (Ofen). (65 — 86. S.) 3. Die 
besch lagene Tasche v o n Tschern igow (87—101. S., T. 
X I I - X V . ) . 
Die P r o b l e m a t i k de r b u l g a r o t ü r k i s c h e n L e h n w ö r t e r 
i m U n g a r i s c h e n v e r t r i t t in der unse re Urgesch ich te 
b e t r e f f e n d e n F a c h l i t e r a t u r eine der w i c h t i g s t e n , abe r 
sehr vie le Mißve r s t ändn i s se h e r v o r r u f e n d e n F r a g e n , 
de r b i s j e t z t übe rwiegend n u r die Sprach wissen t se lmft -
ler A u f m e r k s a m k e i t s c h e n k t e n . S c h a u p l a t z u n d Chro-
nologie unse re r b e d e u t e n d e n L e h n w o r t s c h i c h t von 
t s c h u w a s c h i s c h e m T y p , die einerseits au f d ie P f l u g b a u -
w i r t s c h a f t , ande re r se i t s auf die V i e h z u c h t h inweis t , 
s ind b i s h e r von den F o r s c h e r n u m s t r i t t e n . N a c h de r 
M e i n u n g von Z. Gombocz , der die F r a g e a u f w a r f und 
bis h e u t e bee in f luß te , h a t t e n die U n g a r e n u n d die Bul-
g a r o t ü r k e n ihren B e r ü h r u n g s r a u m e n t w e d e r in de r 
Mi t t e l -Wolga -Gegend n a c h d e m 7. J h . , o d e r im nördli-
c h e n V o r l a n d des K a u k a s u s noch vor d e m 7. J h . ge-
h a b t . A u f g r u n d V á i n b é r y ' s Arbe i ten w a r e n abe r Ele-
m é r Moór , Gyula Lász ló , P é t e r T o n i k a u . а . de r Mei-
n u n g , d a ß die e r w ä h n t e n tü rk i schen L e h n w ö r t e r , die 
au f in t ens ive re P r o d u k t i v w i r t s c h a f t h i n d e u t e n , h a u p t -
säch l i ch in d e m K a r p a t e n h e c k e n in d ie Sp rache de r 
l a n d n e h m e n d e n U n g a r n E i n g a n g g e f u n d e n h a t t e n . 
D a g e g e n ve r foch t A n t a l B a r t a f r ü h e r nachd rück l i ch 
die A n s i c h t , nach d e r die ominösen W ö r t e r w ä h r e n d 
d e s 8 — 9. J h - s in d a s Ungar i sche h i n e i n k a m e n , und 
z w a r in de r P o n t u s - G e g e n d — auf d e m T e r r i t o r i u m des 
Chasa r i s chen K a g a n a t s —, wo sich die sog. Sal tovo — 
M a j a k - K u l t u r e r s t r e c k t e . Seines E r a c h t e n s ge langten 
die s ich bis dah in m i t nomad i sche r V i e h h a l t u n g be-
s c h ä f t i g e n d e n U n g a r n u n t e r E i n f l u ß d e r i m K a g a n a t 
l e b e n d e n s e ß h a f t e n t ü rk i s chen und i r an i schen Völker, 
d ie e ine P f l u g b a u w i r t s c h a f t t r i eben . H i e r l e rn ten die 
U n g a r n den A c k e r b a u u n d die V i e h z u c h t kennen . 
D é n e s Sinor bezweife l te a b e r s u m m a r i s c h d a s tü rk i sche 
E t h n i k u m des Ü b e r g e b e r s , d a der g r ö ß t e Teil dieser 
W ö r t e r — wie b e w u ß t — auch im Mongol i schen nach-
w e i s b a r ist, obwohl d iese — wie es s p ä t e r gek l ä r t wur -
de — a u c h in Mongol ischen L e h n w ö r t e r v o n tü rk i sche r 
A b s t a m m u n g s ind. I . F o d o r zog die a rchäo log ischen 
A n g a b e n in die U n t e r s u c h u n g de r u m s t r i t t e n e n F rage , 
v o r a l l em auch die neues t en E r g e b n i s s e de r sowjet i -
s c h e n Forscher h ine in . Diese s t e h e n h a u p t s ä c h l i c h mi t 
d e n F re i l egungsa rbe i t en der Sa l tovo — M a j a k - K u l t u r 
in Z u s a m m e n h a n g , a n denen sich a u c h die ungar i schen 
F o r s c h e r in den l e t z t e r en J a h r e n be te i l igen können . 
Ver fasse r m a c h t e inlei tend die n e u e s t e n Ergebnisse 
d e r sowje t i schen u n d bulgar i schen Archäo logen be-
k a n n t , d a n n u m r e i ß t e r die H a u p t z ü g e de r Sal tovo — 
M a j a k - K u l t u r , die F r a g e ihrer e t h n i s c h e n Zugehörig-
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kei t bzw. die Forsehungsgeschichte . Der archäologi-
sche Komplex Sa l tovo-Kul tu r besaß einen riesigen 
R a u m . E r faßt be inahe die ganze osteuropäische Step-
pe in sieh, auch den Großtei l des Auengefi ldes einbe-
griffen. D i e S a l t o v o - K u l t u r w a r von dem Nordkaukasus 
und v o m Asowischen Meer bis z u m Karpa tenbecken , 
bis Baschkierien u n d bis die Volga —Kama-Gegend 
verbre i te t , sogar ist sie noch auch in West-Bulgar ien 
nachweisbar . V. A. Gorodcov, A. A. Spicyn, J u . V. 
Got jo , D . Jo. , M. I . A r t a m o n o v , J . J a . Merper t , N . I . 
Gumilev, A. V. Gadlo und S. A. P l e tnëva beschäft ig-
ten sicli mi t der Fo r schung dieser K u l t u r . 
f n den dreißiger J a h r e n t a u c h t e berei ts der Ge-
danke auf , nach d e m die Sa l tovo-Kul tur vol lkommen 
die Hin te r lassenschaf t der U n g a r n wäre . Durch diese 
Über t r e ibung angeregt zogen spä te r A r t a m o n o v und 
P l e tnyova die möglichen Beziehungen der Saltovo-
K u l t u r mi t unseren Vor fah ren kategorisch in Zweifel, 
obwohl sie die tü rk i sche Lehnwor tsch ich t der ungari-
schen Sprache n ich t k a n n t e n . Doch stellte es sich spä-
ter heraus , daß unsere Lehnwör te r von tschuwaschi-
schem T y p — haup tsäch l i ch Viehzucht und Ackerbau 
be t re f fend —, wie z. B. «eke» (Pflug) , «béklyó» (Fessel), 
«búza» (Weizen), «árpa» (Gerste), «bika» (Stier) usw. — 
m i t d e m freigelegten archäologischen Mater ia l der in 
der S teppe der Pontus-Gegend im 8 — 9. J h . exist ierten 
K u l t u r enge Übere ins t immungen haben. 
Das archäologische Material der osteuropäischen 
S teppen analysierend zieht I . Fodor die Folgerung, 
daß unsere Vorfahren die Wi r t scha f t des 10—11. Jh - s 
von der Pontus-Gegend m i t b r a c h t e n und im Karpa ten -
becken wei terentwickel ten. Das U n g a r t u m von Lewe-
dien n a h m höchstwahrscheinl ich a m Ansiedlungs-
prozeß der nomadischen Völker teil, dessen Spuren 
in der Saltovo —Majak -Ku l tu r von den Archäologen 
nachgewiesen sind. Seines E rach t ens dü r f t e das Ungar-
t u m die Lehnwör te r von tschuwaschischem T y p ir-
gendwo in der Don-Gegend, in einer bulgarisch-türki-
schen N a c h b a r s c h a f t übe rnommen haben. Diese Vor-
aussetzungen sind d u r c h die s t rukture l le Ähnlichkei t 
zwischen den Siedlungen beider Ku l tu r en , ferner durch 
die an die ha lbnomadische Ansiedlung he rankommen-
de wir tschaft l iche S t r u k t u r — einbegriffen auch die 
P f lugbauwi r t s cha f t — der érpádenzei t l ichen U n g a r n 
und der Sa l tovo-Kul tur un te r s tü t z t . E in weiterer Be-
weis d a f ü r ist, daß es auch in der Zusammense tzung 
des Viehbestandes i m K a r p a t e n b e c k e n und auf dem 
davon östlich l iegenden Gebiete eine bedeutende Über-
e ins t immung gab. Die charakter is t i schen Tonkessel 
zeigen einen wei teren gemeinsamen Zug auf . Auf die 
Tonkessel machte u n s neuerdings eben I. Fodor auf-
merksam, als er nachwies , daß die in der südlichen Va-
r ian te der Sa l tovo-Kul tur a m Anfang des 9. Jh - s er-
schienenen Tonkessel von den Os t -Karpa t en über das 
Ka rpa t enbecken bis zu den Alpen überal l verbre i te t 
waren . I . Fodor n i m m t an, daß die in der Auens teppe 
seßha f t en Alanen, die zu r Zeit des hiesigen Erscheinens 
der U n g a r n von den Türken schon assimiliert waren 
u n d schon türkisch sprachen, auf unsere Vorfahren die 
bedeu tende wir tschaf t l iche W i r k u n g ausüb ten . 
I n Zusammenhang damit ist es e rwähnenswer t , daß 
m a n die aus diesem Zeitalter s t a m m e n d e Terminologie 
des P f l anzenbaus von iranischer H e r k u n f t — im Ge-
gensatz zu den zahlreichen Ü b e r n a h m e n von zweifellos 
t schuwaschischem T y p — in unsere r Sprache bisher 
noch n ich t nachweisen konnte . E s ist umso mehr merk-
würdig, da die Sal tovo-Kul tur , f ü r die die P f lugbau-
wi r t s cha f t charakter is t isch ist, nach Meinung der Mehr-
he i t der Forscher durch aus dem K a u k a s u s ausgegan-
gene alanische W i r k u n g en ts tand . 1. Fodor e rkannte 
den Widerspruch r icht ig und er woll te es du rch Erklä-
r u n g eines Sprachwechsels lösen. Seine Hypo these ist 
n i ch t unvorstel lbar , aber in K e n n t n i s der zahlreichen 
a lanischen Lehnwör te r von a n d e r e m T y p in unserer 
Sprache, wäre es der Mühe wert , diese Frage auch vom 
S t a n d p u n k t der im Nord -Kaukasus einheimischen 
Adige — (tserkessisch-kabardischen), tschetschen-
Ingusch — und dagestanischen Sprachen aus zu unter-
suchen bzw. den bedeutenden Wor t scha t z von unbe-
k a n n t e r H e r k u n f t der ungarischen Sprache zu studie-
ren. U m s o mehr, da die gemeinsame iranische Termino-
logie f ü r Ackerbau, innerhalb dessen — die Hirse aus-
genommen — fü r Pf lanzenbau , in der Sprache der mit 
d e m U n g a r t u m in Lewedien, d a n n in Etelköz in Bezie-
h u n g gera tenen kaukasischen Alanen , wie in der ihrer 
ossetischen N a c h k o m m e n völlig feh l t . Die fehlende 
Terminologie ist du rch Ü b e r n a h m e n aus den kaukasi-
schen Sprachen erse tz t . Neuerdings t a u c h t e aber die 
Voraussetzung auf , wonach auch die Adigen (Kabar-
den) bei der Ausbi ldung der Sa l tovo—Majak -Ku l tu r 
eine anregende Rolle gehabt h ä t t e n . Die Siedlungen 
der e rwähn ten Popula t ionen — wie allgemein be-
k a n n t — lagen bis in die Neuzeit im Steppenvor land 
des Kaukasus . Auch der nähere os teuropäische Schau-
platz der türkischen-ungarisehen Be rüh rungen ist 
bes t r i t t en . Einige brechen fü r die Auens teppe eine 
Lanze, andere b e h a u p t e n aber, d a ß dieser Schauplatz 
südl icher in den t rockenen poli t ischen Steppen gewe-
sen wäre . 
I . Fodor n i m m t Stellung zwischen den beiden Vor-
ausse tzungen. E r me in t , daß (las U n g a r t u m den Süd-
ural beiläufig u m 700 dür f t en verlassen haben . Sie 
d ü r f t e n ungefähr im 8. J h . aus Baschkir ien in die Don-
Gegend übergesiedelt haben. Verfasser n i m m t an, daß 
die For tbewegung der Ungarn in nord-südlioher Rich-
tung , also ihr Ansiedlungsprozeß in der Steppe, weit-
gehende Folgen h a t t e und l angandauernd war. I n der 
ers ten Häl f te des 8. Jh . - s ha t ten auch die Volga-Bulga-
ren f a s t die gleiche Strecke begangen, jedoch umge-
k e h r t : in nördlicher R ich tung . So d ü r f t e n die Wohn-
s t ä t t e n der beiden verschiedenen Völker lange Zeit un-
mi t t e lba r aneinander gegränzt haben . Die e thnokul tu-
rellen Beziehungen der Ungarn m i t den Vor fahren der 
Tschuwaschen gingen den Nachba rve rb indungen mit 
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den B i d g a r e n der D o n - G e g e n d zeitlich v o r a n . Das U n -
g a r t u m h a t t e höchs twahrsche in l ich nach 830 K o n t a k t e 
mi t den t ü rk i s chen G r u p p e n der Don-Gegend — m e i n t 
I . Fodor . 
2. I n d e r südruss i schen S t e p p e n d ü r f t e n a u c h bedeu-
tende s e ß h a f t e Vo lkse lemen te , die A c k e r b a u t r ieben , 
innerha lb des U n g a r t u m s ge leb t haben . Sie hö r t en m i t 
dem B a u de r Gebäude v o n s tänd igen C h a r a k t e r a u f 
den W i n t e r w o h n s t ä t t e n wahrschein l ich nie au f . D a s 
W o r t «sátor» (Zelt) m a g in d e m Unga r i s chen en twede r 
ein über f lüss iges t ü r k i s c h e s L e h n w o r t sein, oder a b e r 
konn te s ich auf einen b e s o n d e r e n J u r t e n t y p bez iehen. 
Auf den Sa l tovoer W o h n s t ä t t e n der D o n - G e g e n d leb-
ten die B e w o h n e r — so a u c h die U n g a r n — in Gruben-
häusern , die in den B o d e n ge t i e f t wa ren . Wahr sche in -
lich h ier l e rn t en sie d ie geschlossenen F e u e r s t ä t t e n 
kennen, d ie f ü r die os t s l awische W o h n k u l t u r cha rak -
ter is t isch wa ren . D e m e n t s p r e c h e n d ü b e r n a h m e n die 
U n g a r n d a s slawische W o r t «kenience» (Feue rhe rd ) . 
A u f g r u n d de r durch d ie a rchäo log i schen G r a b u n g e n 
gel iefer ten gegens tandsgesch ich t l i chen A n g a b e n s te l l t 
I . F o d o r d ie Meinung v o n I . Kniezsa te i lweise r icht ig . 
I . Kn iez sa e rk lä r te d a s ungar i sche W o r t durch die 
nords lawische Ü b e r n a h m e «kamenica» o d e r «kamnica» 
(«kamonica»), welches W o r t die B e d e u t u n g «Badeofen» 
hat . D ie neues t en a rchäo log i schen F u n d e beweisen 
nämlich , d a ß es in den W o h n g r u b e n des 6 — 8. J h - s au f 
dem v o n Ost lawen b e w o h n t e n Gebiet ü b e r a l l aus Stei-
nen gesch ich te te Ofen g a b . Diese S te inöfen verbre i te -
ten sich v o n dem 8. J h . Iiis in die M i t t e des 10. J h - s 
auch im Süden , so a u c h a u f dem Gebie t d e r Sal tovo-
K u l t u r . D i e in der A u e n s t e p p e gelebten U n g a r n konn-
ten es e in fach k e n n e n l e r n e n . Nach 950 b a u t e n die 
Osts lawen die Ofen a n s t a t t Ste ines aus L e h m . N u r eini-
ge nö rd l i che großruss i sche e t h n o g r a p h i s c h e G r u p p e n 
b e w a h r t e n die Ofen a u s S te in in den S a u n a - G e b ä u d e n 
als R e l i k t e n . E s ist a b e r m e r k w ü r d i g , d a ß m a n in Sie-
b e n b ü r g e n in den s l awischen Siedlungen, d ie zur Land-
na l imezei t schon seit m e h r J a h r h u n d e r t e n ex is t ie r t 
h a t t e n , solche G r u b e n h ä u s e r mi t S t e i n f e u e r h e r d e n 
fand . D a d u r c h wird d ie R o l l e des b e d e u t e n d e n ört l i -
chen s lawischen S u b s t r a t s be i der E t h n o g e n e s e de r 
U n g a r n u n d R u m ä n e n m i t t e l b a r bewiesen, worauf die 
alte s lawische t o p o n y m i s c h e Schicht e n t s p r e c h e n d hin-
weist. I n T r a n s d a n u b i e n u n d in der M á t r a - G e g e n d 
wurden d ie W o h n h ä u s e r i m 10—11. J h . ebenso m i t 
Ste inöfen geheizt . S p ä t e r k a m das W o r t «kemence» 
in den U r k u n d e n viel h ä u f i g e r als d a s süds lawische 
W o r t «pest» vor, welches W o r t aber ä h n l i c h e Bedeu-
tung h a t . N a c h der M e i n u n g des Ver fa s se r s war d e r 
Grund d a f ü r , daß sich d a s vorige W o r t a u f eine Feue -
rungsan lage im H a u s b e z o g und so w u r d e es d a r a u s 
viel r a r e r O r t s n a m e g e b i l d e t . I n Ost- u n d Mi t t e l eu ropa 
waren die Ofen aus S t e i n bzw. L e h m v o r der ungar i -
schen L a n d n a h m e z e i t b e k a n n t . 
Ver fasse r hielt die M e i n u n g des E t h n o g r a p h e n I. 
Tálasi f ü r beg ründe t , n a c h der das W o r t «kemence» 
i m Unga r i s chen e t w a s ä l t e r sein m a g als das W o r t 
«pest» v o n bulgar isch-s lawischer H e r k u n f t . 
3. I n d e m Aufsa tz ü b e r die besch lagve rz i e r t e Tasche 
von Tschern igow w i r f t I . F o d o r die Mögl ichke i t a u f , 
d a ß m a n bei den Verz ie rungen einiger os t s lawischen 
T a s c h e n p l a t t e n E i n f l ü s s e der u n g a r i s c h e n K u n s t su-
chen m u ß . 
D ie deu t schsp rach igen S tud ien des B a n d e s ermög-
l ichen f ü r die aus länd i schen F o r s c h e r , sieh n i ch t n u r 
m i t d e r Tä t igke i t von T. Fodo r , s o n d e r n a u c h m i t den 
wich t igen F r a g e n de r K u l t u r g e s c h i c h t e de r l andnah -
meze i t l i chen U n g a r t u m s b e k a n n t zu m a c h e n . 
P. Veres 
Archäologische F o r s c h u n g e n des J a h r e s 1982. Red. von 
I lona Czeglédy. Régésze t i F ü z e t e k ( = Archäologische 
H e f t e ) . Ser . 1. N o . 30 B u d a p e s t , M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m (Ungar isches N a t i o n a l m u s e u m ) . 1983. 149 S. 
1 K a r t e . 
D a s J ah re sve rze i chn i s der u n g a r l ä n d i s e h e n Aus-
g r a b u n g e n ist in d e r üb l i chen F o r m in unga r i sche r 
S p r a c h e ve rö f fen t l i ch t worden , w o n a c h i m Archaeolo-
giai É r t e s í t ő ( = Archäologisches Anzeiger) die 
deu t schsp rach ige V a r i a n t e desse lben T e x t e s fo lg t . 
I n de r L i s t e wurden die O r t s c h a f t e n , in d e n e n Ausgra-
b u n g e n v o r g e n o m m e n w u r d e n , l a u f e n d n u m e r i e r t . 
W u r d e n a n m e h r e r e n P u n k t e n de r se lben O r t s c h a f t 
A u s g r a b u n g e n d u r c h g e f ü h r t , so b e k a m e n a u c h diese 
l a u f e n d besondere N u m m e r n n a c h d e r N u m m e r de r 
O r t s c h a f t . D a s Verze ichnis u n t e r s c h e i d e t n i c h t g rößere 
u n d kle inere , p l a n m ä ß i g begonnene wissenschaf t l i che 
G r a b u n g e n und R e t t u n g s g r a b u n g e n , u n d a u c h n ich t 
die me i s t ens zufäll ig e r fo lg ten a rchäo log i schen Beob-
a c h t u n g e n . Dies m u ß m a n in Augen b e h a l t e n , w e n n 
m a n d ie fo lgenden z a h l e n m ä ß i g e n A n g a b e n bewer t en 
will. D ie u n t e r s u c h t e n O b j e k t e w u r d e n n a c h his tor i -
scher Pe r iod i s i e rung au fgezäh l t , i n d e m a u c h die lau-
f e n d e n N u m m e r n de r O r t s c h a f t e n b e i b e h a l t e n w u r d e n . 
Die A n z a h l der u n t e r s u c h t e n F u n d o r t e ist je n a c h Zeit-
a l t e rn , wie fo lg t : U r z e i t : 78; R ö m e r z e i t : 51; römerze i t -
l iches B a r b a r i c u m : 10; V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t : 30; 
Zeit d e r ungar i schen L a n d n a h m e : 16; A r p a d e n z e i t : 31; 
u n g a r i s c h e s Mi t t e l a l t e r u n d N e u z e i t : 113. Die L i s t e 
z ä h l t i n sgesamt 335 F u n d o r t e in 231 O r t s c h a f t e n a u f . 
Auf d e r beigelegten K a r t e b e k a m e n d ie O r t s c h a f t e n 
ihre l a u f e n d e n N u m m e r n nach der L i s t e , d a n e b e n wur -
d e n m i t besonderen Zeichen auch die h i s to r i schen Zeit-
a l t e r kenn t l i ch g e m a c h t . Mit r ö m i s c h e n Z i f fe rn g ib t die 
L i s t e die Museen u n d I n s t i t u t i o n e n a n , in d e n e n die 
F u n d e u n t e r g e b r a c h t w u r d e n . A m E n d e des Verzeich-
nisses f i n d e t m a n die Ind izes der d e n r ö m i s c h e n Zi f fe rn 
e n t s p r e c h e n d e n Museen , der O r t s n a m e n u n d der Ar-
chäo logen , die an d e n G r a b u n g e n t e i l g e n o m m e n h a t -
t e n . D ie Anzah l der F u n d o r t e u n d d ie jen ige de r an d e n 
A u s g r a b u n g e n t e i l n e h m e n d e n F o r s c h e r (157) ist im-
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p o s a n t ; diese A n g a b e n sp rechen f ü r die z u n e h m e n d e 
T e n d e n z der u n g a r i s c h e n a rchäo log i schen T ä t i g k e i t . 
D o c h sind die e inze lnen Pos ten , die sich meis tens n u r 
au f einige Zeilen e r s t recken , 
Zwecke n ich t b r a u c h b a r . 
f ü r wissenschaf t l i che 
L. Castiglione 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
H . Knül l : Die Mega l i thgräber von Lenger i ch -Wech te . 
(Kre i s S te infur t ) . ( B o d e n a l t e r t ü m e r W e s t f a l e n s 21.) 
A s c h e n d o r f M ü n s t e r 1983, 40 p . m i t 2 T e x t a b b i l d u n g e n 
u n d 63 Tafe ln . 
D ie Mega l i t hg räbe r sind cha rak t e r i s t i s che G r a b -
b a u t e des n o r d e u r o p ä i s c h e n N e o l i t h i k u m s , die zusam-
m e n m i t den T r ä g e r n de r sog. T r i c h t e r b e c h e r k u l t u r von 
de r E l b e bis z u m Weichse l e r sch ienen . 
U n t e r ihnen s ind m e h r e r e T y p e n b e k a n n t ; auf die-
s e m Gebie t t r e t e n die sog. G a n g g r ä b e r a m h ä u f i g s t e n 
a u f . I n den vor igen J a h r z e h n t e n w u r d e die F re i l egung 
vieler Mega l i t hg räbe r in N o r d w e s t d e u t s c h l a n d du rch -
g e f ü h r t , aber n u r e inige von i h n e n sind pub l iz ie r t . 
D e r Verfasser will m i t Hi l fe dieses B a n d e s zur bes-
seren K e n n t n i s d iese r G r a b s i t t e be i t r agen . I n d iesem 
B u c h werden die a u f zwei ve rsch iedenen P u n k t e n de r 
os twes t fä l i schen F u n d o r t e s L e n g e r i c h - W e c h t e freige-
legten Gräber p u b l i z i e r t . 
I n diesen zwei Mega l i t hg räbe rn f ü h r t e A. S t ie ren 
1928 eine N o t g r a b u n g d u r c h . 1934 über l ieß St ieren d a s 
W e e h t e r Mater ia l d e m Ver fasse r f ü r eine Dis se r t a t ion , 
die er 1934 bis 1936 beschr ieb . 
E i n Teil dieser D i s se r t a t i on erschien 1958 auch in 
de r F o r m einer P u b l i k a t i o n . D u r c h K r i e g s s t ö r u n g e n 
w u r d e d a s g röß te Teil des W e e h t e r Mate r ia l s w ä h r e n d 
des 2. Wel tk r ieges v e r n i c h t e t ; die M a t e r i a l m a p p e n u n d 
P h o t o n e g a t i v e des Ver fasse r s b l ieben a b e r e rha l t en . 
Sie d i enen als G r u n d l a g e f ü r die D a r l e g u n g des r iesigen 
K e r a m i k m a t e r i a l s . 
D e r F u n d o r t ( B a u e r s c h a f t W e c h t e ) b e f i n d e t sich 
in N o r d w e s t p h a l e n , K r e i s S t e i n f u r t ( f r ü h e r Tecklen-
bu rg ) . E r liegt a m S ü d r a n d des T e u t o b u r g e r W a l d e s 
e t w a 10 k m südwes t l i ch von O s n a b r ü c k . 
D a s e r s te Grab w a r e t w a 2 k m südl ich von Tecklen-
b u r g z u f inden . Seine L ä n g e b e t r u g 35 m , de r G r a b b a u 
w a r - soweit m a n d a r a u f a u s d e n zur V e r f ü g u n g ste-
h e n d e n Ze ichnungen fo lgern k a n n — ein sog. G a n g g r a b 
gewesen . 
Als B e s t a t t u n g s w e i s e ist die K ö r p e r b e s t a t t u n g in 
g e s t r e c k t e r Lage nachgewiesen , wobe i die e inzelnen 
B e s t a t t u n g e n auf S t e i n p l a t t e n u n t e r l a g e n gelegen h a t -
t en . D ie hier g e f u n d e n e K e r a m i k ist f ü r die megal i thi -
sche B e s t a t t u n g s w e i s e c h a r a k t e r i s t i s c h : K r a g e n - u n d 
ve rz ie r t e F laschen , T r i c h t e r b e c h e r , Sehu l t e rge fäße u n d 
f l a c h e Becher w a r e n r e k o n s t r u i e r b a r . I h r e Verz ie rung 
b e s t e h t aus d u r c h Ka lke in l age e r f ü l l t e n ge r i t z t en 
M u s t e r n . Auch die z u m Vorschein g e k o m m e n e n G e r ä t e 
s ind f ü r diesen K u l t u r k r e i s k e n n z e i c h e n d : angeschl i f -
fene S te inäx te , versch iedene K n o c h e n g e r ä t e , Silex-
pfe i l sp i tzen . D a s G r a b en th ie l t a u c h ein längl iches 
R ö h r e h e n a u s K u p f e r . 
D e r Verfasser m a c h t a u c h die F u n d e des zwe i t en 
G r a b e s — abe r ganz ku rz — b e k a n n t . 
Die Belegung de r f re ige leg ten S t e i n g r ä b e r d a t i e r t 
e r in die u n g e f ä h r 500 J a h r e lange Z e i t s p a n n e von d e r 
M i t t e des 3. bis z u m Beginn des 2. J a h r t a u s e n d s . D i e 
k u r z e Besch re ibung des F u n d o r t e s u n d der F u n d u m -
s t ä n d e ist d u r c h e inen n u r die w i c h t i g s t e n A n g a b e n 
e n t h a l t e n d e n K a t a l o g e rgänz t , in d e m 594 Gegens tän -
de beschr ieben w u r d e n . Diese s ind a u f d e n 62 T a f e l n 
a u c h zeichnerisch u n d a u c h p h o t o g r a p h i s c h abgeb i lde t . 
Die Monograph ie e n d e t m i t de r f a r b i g e n Verbre i -
t u n g s k a r t e der wes t fä l i schen S t e i n g r ä b e r . 
Dieses schön a u s g e s t a t t e t e Bl ich is t u n e n t b e h r l i c h 
u n d b i e t e t A n g a b e n z u r besseren E r k e n n u n g des no rd -
eu ropä i s chen S p ä t n e o l i t h i k u m s . M. Bondár 
Y. Mothe r : Das mi t t l e re Neol i th ikum. Die d e u t s c h e n 
A u s g r a b u n g e n auf de r O tzak i -Magu la in Thessa l ien , 
B d . I I . Be i t r äge zur ur- u n d f rühgesch ich t l i chen Archäo-
logie des Mi t te lmeer - K u l t u r r a u m e s , h r sg . von V.Miloj-
6ic, B d . 22. B o n n , R u d o l f H a b e l t Ver lag , 1981. 175 S. , 
Ta fe ln I — X X V I , 1 — 77 und T y p e n t a f e l n A — F . 
N a c h einer z iemlich a n h a l t e n d e r A r b e i t w u r d e v o n 
de r Verfasser in d a s M a n u s k r i p t 1976 abgesch lossen 
u n d we i t e re 5 J a h r e verg ingen bis z u m Er sche inen . 
So h a t t e sie keine Mögl ichkei t m e h r , d ie Ergebn i sse 
einiger g r u n d l e g e n d e n W e r k e zu be rücks ich t igen . 
U n t e r d iesen seien n u r die fo lgenden e r w ä h n t : C. Bid-
ley— К. Wardle :, R e s c u e excava t i ons a t Serv ia 1971 — 
1973. A B S A 74, 1979, p p . 1 8 5 - 2 3 0 ; ( Ü b e r diese l e t z t e 
G r a b u n g erschienen 1972, 1973, 1974 a b e r kurze Vor-
be r i ch t e in AAA. Sie h ä t t e diese g e k a n n t u n d a n f ü h r e n 
müssen . ) A. Sampson : A S e t t l e m e n t of t h e «Sesklo» 
pe r iod a t X y n i a s O m b r i a k i . AAA 14: 1, 1981, pp . 104 — 
133; K. Kotsakis : T h r e e houses of t h e Se t t l emen t of 
Sesklo. A n t h r o p o l o g i k a 2, 1981, p p . 87— 108; K. Kotsa-
kis : K e r a m i k é tec lmologia ka i k e r a m i k é d iaphoro-
poiésé. Thessa loniké 1983; Aus d e m S t a n d p u n k t d e r 
v o r a n g e g a n g e n e n P e r i o d e : M. Vijnen: The E a r l y 
Neol i th ic I S e t t l e m e n t a t Sesklo. L e i d e n 1982. 
D ie Ver fasser in h ä t t e R a t s c h a f f e n müssen , Scha-
c h e r m e y e r ' s le tz tes W e r k über d a s N e o l i t h i k u m z u 
v e r w e n d e n . (Die ägä ische F r ü h z e i t , B d , 1. W i e n 1976. 
Die v o r m y k e n i s c h e n Per ioden . ) 
U n d d a s ist a b e r endgü l t ig une rk l ä r l i ch , w a r u m sie 
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sicli auf d a s H a u p t w e r k v o n Theochar i s (É a u g é tés 
Thessal ikés Pro is tor ias . Volos 1967) nicht b e r u f t . 
Aus d e r E in le i tung s te l l t s ich heraus , d a ß d ie Doku-
men ta t i on (S t ra t ig raph ie , b a u l i c h e Res te , Prof i lze ich-
nungen u n d wei tere U n t e r l a g e n ) der von V . Milojcic 
g e f ü h r t e n A u s g r a b u n g e r s t s p ä t e r im 20. B a n d der 
Serie В А М erscheinen w i r d . 
In b e t r e f f des wesen t l i chen Teiles der A r b e i t k a n n 
man sich ausschl ießl ich a u f die K e r a m i k s tü t zen , 
obendre in noch d u r c h die A u f f a s s u n g der Ver fasse r in . 
Sel tsamerweise sind — a u ß e r der S te inwerkzeuge 
insgesamt vier Gegens t ände , die keine G e f ä ß e oder 
G e f ä ß b r u c h s t ü c k e s ind, a u f d e n Tafeln zu s e h e n . (Taf . 
3,16; 24, 15; 50,13; und 61,25.) 
I m ke rami schen M a t e r i a l ist fe rner , a u ß e r der 
m o n o c h r o m e r W a r e und d e r r e c h t spezi f i schen F o r m e n 
(z. B. T r i ch t e r r andschüsse ln ) , ausschl ießl ich cha rak -
ter is t isches, verz ier tes M a t e r i a l zu f inden . Diese Ta t -
sache weis t da r au f h in , d a ß die A u s s o n d e r u n g des 
sesklozei t l iehen Mater ia l s i m L a u f e der A u s g r a b u n g , 
aber a u c h spä te r , h a u p t s ä c h l i c h auf G r u n d typologi-
scher u n d n ich t s t r a t i g r a p h i s c h e r G e s i c h t s p u n k t e 
d u r c h g e f ü h r t w u r d e . D a r i n soll m a n aber m i t de r Ver-
fasserin u n b e d i n g t ü b e r e i n s t i m m e n , daß d a s in de r stel-
lenweise 4,0 m m ä c h t i g e n Ab lage rungen d e r Otzaki-
Magula v o r g e k o m m e n e K e r a m i k m a t e r i a l bis h e u t e der 
reichste S e s k l o - F u n d z u s a m m e n h a n g ist, in d e n e n ach t 
B a u p e r i o d e n e r k e n n b a r w a r e n . Der D a r s t e l l u n g dieses 
ziemlich re ichen K e r a m i k m a t e r i a l s geh t e ine Bespre-
chung d e r Fo r schungsgesch ich te voran , d ie spä te r , 
vol l s tändig überf lüss ig , n o c h e inma l w i e d e r h o l t wi rd . 
An den 14 — 19. Seiten wiederho len sich die a n den 
Seiten 7 - 14 Gesagten, be s t en fa l l s sind sie e r g ä n z t . 
D a n n fo lg t eine ganz k u r z g e f a ß t e D a r l e g u n g des 
in vier U n t e r g a t t u n g (die m o n o c h r o m e W a r e , die plas-
tisch ve rz ie r t e W a r e , die r i t z - und e ins t i chverz ie r t e 
W a r e u n d endlich die r o t a u f weiß b e m a l t e W a r e ) ge-
tei l ten K e r a m i k m a t e r i a l s u n d die B e h a n d l u n g dessen 
Verz ie rungen und G e f ä ß f o r m e n . 
Die B e s p r e c h u n g d e r b e m a l t e n K e r a m i k a n insge-
s a m t vier Sei ten und n o c h in einigen Zeilen m i t 10(!) 
A n m e r k u n g e n ist f ü r b e s o n d e r s übere i l t u n d ober-
f lächl ich zu ha l t en . 
E s w ä r e f ü r die V e r f a s s e r i n n ich t unmög l i ch gewe-
sen, fal ls sie zur B e a r b e i t u n g der neues ten Fach l i t e r a -
t u r ke ine Gelegenheit h a t t e , sich m i n d e s t e n s mi t sol-
chen a l t e n P r o b l e m e n zu beschä f t i gen wie z. B. die 
j a h r z e h n t e a l t e , aber nie bewiesene V o r a u s s e t z u n g v o n 
A. Pe rk in s u n d S. S. W e i n b e r g e r über den E i n f l u ß der 
Ha la f - u n d O b é i d - K e r a m i k a u f die S e s k l o - K u l t u r . (Die 
A n g a b e n s. J . M a k k a y : Or i en t a l i a 37: 3, 1968. S. 274. 
Anm. 6.) 
De r D a r l e g u n g der o b e n e r w ä h n t e n 4 T y p e n schl ießt 
sich ein r e c h t übere i l tes K a p i t e l über die s e l t s a m e aus-
gewischte K e r a m i k . (S. 33 — 36.) 
E s ist a l lgemein b e k a n n t , d a ß die A u f f ü h r u n g die-
ser Verz i e rungsa r t ke ine «Auff indung» de r Verfasser in 
is t , d a bere i t s W a c e - T h o m p s o n d a r ü b e r gesehr ieben 
h a t t e n , soviel ist a b e r gewiß, d a ß sie «aus e i n e m spe-
ziellen G lä t t vo rgang , be i welchem die d u n k l e r wirken-
d e n S t re i fen m i t g r ö ß e r e m D r u c k po l ie r t wurden», 
n i c h t a b l e i t b a r ist . 
Die L ö s u n g dieses P r o b l e m s h ä n g t von e iner g ründ -
l ichen Ana lys i e rung de r so lchenar t ve r z i e r t en E x e m -
p l a r e a b , die die Verfasser in o f f e n b a r n i c h t du rch -
f ü h r t e . 
D i e hellen Linien scheinen a u c h so e n t s t e h e n zu 
k ö n n e n , d a ß es auf d e n Ü b e r z u g d e c k e n d e n d u n k l e n 
Ü b e r z u g do r t , wo s p ä t e r die hel len S t r e i f en zu sehen 
w u r d e n , keine Ma l f a rbe gab , abe r die d u n k l e n St re i fen 
d a m i t b e d e c k t w a r e n . Mi th in b e w a h r t e die obe r s t e 
S t r e i f e n b e m a l u n g den d u n k l e n Ü b e r z u g . W o a b e r die 
B e m a l u n g a u c h u r sp rüng l i ch fehl te , s p r a n g de r d u n k l e 
Ü b e r z u g a b u n d d a r u n t e r w u r d e de r helle s i ch tba r . 
D ie Ver fasser in n i m m t an , d a ß diese Ober f l ächen-
b e h a n d l u n g die N a c h a h m u n g von g e t r i e b e n e m u n d 
g e h ä m m e r t e m K u p f e r bezwecken k ö n n t e . (S. 35) 
Mi t d ieser Voraus se t zung k a n n m a n a b e r keinesfal ls 
ü b e r e i n s t i m m e n , d a s is t völlig u n v o r s t e l l b a r . 
D a s chronologische K a p i t e l b e s t e h t i n sgesamt aus 
2 Se i t en ( = 68 Zeilen) u n d ist n a t ü r l i c h d ie e in fache 
W i e d e r h o l u n g der A u f f a s s u n g von Milojcic. (S. 37 — 38.) 
H i e r ist un t e r a n d e r e n die F e s t s t e l l u n g z u lesen, 
d a ß «die s t ra f f u n d g e n a u geze ichne ten Muster» f ü r die 
f r ü h e r e v o n den «drei i ne inande r f l i eßenden E n t w i c k -
lungsphasen» der Sesk lo -Ku l tu r k e n n z e i c h n e n d s ind; 
f ü r die spä t e r e abe r , d a ß «die Z a h n m u s t e r b a r o c k aus-
gezogene Zacken» h a b e n . 
Solche Meinungen können h e u t e schon n u r den 
Zielen d ienen, die a u c h sonst im M i t t e l p u n k t d e r Kri t ik 
d e r N e u e n Archäologie s t ehende t r ad i t ione l l e a rchäolo-
g ische- typologische Methode we i t e r zu k o m p r o m i t t i e -
r e n . 
F ü r Mot t i e r s A r b e i t ist auch die s t ä n d i g e Wieder -
h o l u n g völlig übe rho l t e r Theor i en cha rak t e r i s t i s ch . 
(y.. B. S. 20. d r i t t e r Absa tz ) D a z u k o m m e n noch solche 
u n b e d e u t e n d e n A r g u m e n t e h inzu , wie z. В. , d a ß die 
g r u n d l e g e n d e Ähn l i chke i t zwischen Serv ia u n d Argissa 
d a r i n bes t eh t , d a ß alle be iden S ied lungen an e inem 
F l u ß u f e r liegen. (S. 52.) 
R i c h t i g s te l l t a lso die Ver fasser in fes t , d a ß m a n 
n a c h de r Pub l i z i e rung der Sesk lo -Funde a u s de r Otza-
k i -Magula wirkl ich ve r suchen k ö n n t e , e ine Syn these 
de r Sesk lo -Ku l tu r zu schreiben. 
Mi t B e d a u e r n m u ß m a n fes ts te l len , d a ß die vorlie-
g e n d e Monograph ie von Mot t i e r ke ine wesent l iche 
Hi l fe d a z u leisten wi rd . 
I h r einziges E r g e b n i s ist b loß die P u b l i z i e r u n g solch 
e ines F u n d m a t e r i a l s , d a s zur Zeit des E r s c h e i n e n s die-
ses I inches seit 27 J a h r e n und h e u t e schon se i t d reß ig 
J a h r e n freigelegt w u r d e . 
D e m g e m ä ß ist d ie A u s s t a t t u n g des Buches zu ele-
g a n t u n d sein P re i s zu hoch. 
J. Makkay 
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H. Haup tmann : Das späte Neoli thikum und das Chal-
koli thikum. (Die deutschen Ausgrabungen auf der 
Otzaki-Magula in Thessalien Bd. I I I . Beiträge z u r ur-
und frühgeschicht l ichen Archäologie des Mit te lmeer-
Kul tu r raumes , hrsg. von V. Milojèic. Bd. 21. B o n n , 
Rudol f Habe l t Ver lag 1981. 320 s., A b b . 1 - 7 , Taf . A — 
F , I V - X X I I , 1 - 9 6 , Beilage 1—13. 
Vor mehr als 20 J a h r e n b e k a m e n die besten F a c h -
leute zweier neuer Generat ionen de r deutschen Archäo-
logie die Aufgabe, das F u n d m a t e r i a l der unter de r Lei-
t ung von M. Milojcic du rchge führ t en vorgeschichtli-
chen Ausgrabungen irr Thessalien zu bearbei ten. 
Milojcic selbst n a h m an dieser gewaltigen Arbe i t 
k a u m teil; im allgemeinen beschäf t ig te er sich n u r m i t 
der Beschreibung der F u n d u m s t ä n d e , der Grabungs-
methoden , der Stra t igraphie , sowie der Bauten u n d 
Baube funde . 
Das bedeute t , daß er in den u n s interessierenden 
a c h t Bänden (ВАМ 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22) von 
1300 Seiten insgesamt nur 46 Sei ten schrieb. Unse re s 
E r a c h t e n s überl ieß er dami t vollständig die z u m 
Schreiben der Monographien nö t igen Kle inarbe i ten 
seinen Anhängern die Veran twor tung , fü r die A u s f ü h -
r u n g der Ausgrabungen aber n ich t . 
Die Verfasser der einzelnen B ä n d e s tanden vor 
einer schwierigen Aufgabe . Sie m u ß t e n sich sowohl 
von Milojcic's suggest iver W i r k u n g als auch von se inen 
Fehlern bezüglich der Grabungsmethoden und de r 
Auswer tung der F u n d e zu lösen. Einige von i h n e n 
waren dieser Aufgabe nicht gewachsen, fügten sogar 
zu den f rüheren Fehle rn noch neuere hinzu (z. B. Mo t -
t ier , ВАМ 22). F . H a n s c h m a n n (ВАМ 1 3 - 1 4 ) f ü h r t e 
einen fas t hoffnungslosen K a m p f gegen die von de r 
falschen Grabungsmethoden he r rührenden und d a h e r 
k a u m wer tbaren Angaben . Unte r den В AM-Verfassern 
ist bisher H. H a u p t m a n n der einzige, der sich m i t sei-
ner Arbei t smethode , Zielsetzung, Schlußfolgerungen 
sowie Ergebnissen von Milojcic's E r b e völlig losmachen 
konnte , obwohl er wuß te , daß (las v o n ihm bearbe i t e te 
Fundmate r i a l aus den von Milojcic geführ ten Ausgra-
bungen nur bedingt aussagekräf t ig u n d verwer tbar is t . 
Die bezieht sich selbstvers tändl ich n ich t auf die Be-
schreibung der S t ra t igraphie und d e r F u n d u m s t ä n d e 
auf der Otzaki-Magula, die Milojcic sich selbst vorbe-
ha l ten ha t t e . Aber diese handschr i f t l iche Arbei t v o n 
Milojcic, noch unredigier t , ist bis 1983 nicht veröf fen t -
licht (geplant im Band 20 der Serie В А М = Otzaki I I I ) . 
Mithin müssen wir also den g a r nicht e infachen 
I n h a l t und die Beweisführung des B a n d e s ohne nähe -
res Kenn tn i s der s t ra t igraphischen Belege zu vers te-
hen. 
Auch be ton t der Verfasser in d e r Einleitung, d a ß 
f ü r die in diesem Band behandel ten Epochen, also f ü r 
die mi t t le re und spä te Dimini-Zeit , d ie s t ra t igraphische 
Basis ungünst iger als f ü r (lie vorangegangenen S t u f e n 
Tsangli und Arapi ist . Le tz ten E n d e s s tanden ihm n u r 
die Abweichungen der drei auf der Otzaki-Magula 
freigelegten Gruben als «stratigraphische» H inweise zur 
Ver fügung (S. 7), da in den bekann ten F u n d o r t e n 
Thessaliens — auch Milojcic 's Grabungen inbegrif-
fen — bisher keine Bausch ich ten anget rof fen wurden , 
die das reiche keramische Material nach Zei ts tufen 
geschieden überliefern. Die typologischen Beziehungen 
dieser dre i Gruben kehren im Band mehrmal s wieder 
(S. 9, 18, 42, 45, 66), was zeigt , daß der Verfasser seine 
Fest legungen of t auf sie g ründen mußte . 
E r s c h w e r t wurde die Arbe i t von H . H a u p t m a n n 
weiterhin dadurch , daß die Publ ika t ion der einzigen 
Grabung von Milojcic, welche verwer tbare s t ra t igra-
phische D a t e n zu der ganzen Dimini-Abfolge lieferte, 
erst nach Beendigung seiner Dissertat ion erschien (die 
Ergebnisse der von 1966 an du rchge füh r t en Grabun-
gen auf der Agia Sofia-Magula erschienen erst 1976). 
Diese Ergebnisse konnte aber der Verfasser nicht, mehr 
in Be t r ach t ziehen, sondern sie nur als nachträgl iche 
Beweise f ü r die von ihm aufgeste l l te thessalische Chro-
nologie be t r ach ten (S. 8, 36, 44, 45, 57, 101), und den 
Typ Agia-Sofia als f rühe Phase der Otzaki A Phase 
annehmen. 
I n d e n neolit bischen chalkoli thischen Schichten 
der Otzaki-Magula kamen im L a u f e der Ausgrabungen 
beiläufig 30249 (oder 30804?) Gefäßscherben zutage . 
Daraus entfa l len insgesamt 2549 Stücke — überra-
schend wenig — auf das f r ü h e Neol i th ikum sowie auf 
die Phasen Tsangli und Arapi . Auf die ach t Perioden, 
die in d iesem Band behande l t sind, fallen also e twas 
mehr (oder weniger?) als 28 000 Stücke (Daten ausge-
zählt auf Grund der Angaben der Beilage 12). D a r u n t e r 
vertreten mehr als 22 000 Bruchs tücke die Grobkera-
mik. So blieb eine Scherbenmenge von 5 — 6000 Stiik-
ken, welche in 22 H a u p t t y p e n geteilt werden k a n n . 
H a u p t m a n n muß te also auf Grund der Verzierungen, 
Machar ten und Gefäßformen sowie anderer Gesichts-
punkte eine recht feine und wohlangebrachte Klassi-
f izierung ausarbei ten . 
Unseres Erach tens ist ein großer Vorteil des Ban-
des, daß der Verfasser mi t nach modernen Kr i t e r i en 
aufgestel l ten Keramikka tegor ien arbei te t . Diese Ka -
tegorien weichen mehrmals v o n denen Milojcic's ab , 
überholen sie, widersprechen ihnen sogar. E s hi l f t dem 
Leser, d a ß er verschiedentl icht auch auf die f rühe ren 
Keramikkategor ien (in e rs te r Linie auf die Ga t t ungen 
von Wace-Thompson) hinweist . 
Die Keramiks ta t i s t ik (Beilage 12) en thä l t einige 
auffal lende Angaben, die wieder Folgen der Arbeits-
und Grabungsmethoden von Milojcic sind. So sind 
z. B. im Fundmate r i a l der H a u p t f l ä c h e die Per ioden 
Otzaki A d u r c h 5, Otzaki В d u r c h 3, Otzaki С durch 2 
(darunter 1 Impor t s tück) , endl ich die Phase Dimini I I 
durch 2 Gefäß Scherben (!) repräsen t ie r t . (Die Phasen 
Dimini I I I — IV waren n ich t belegt.) 
Im Fal le der Larisa-Zeit t r e f f en wir eine umge-
kehrte Lage an . Hier ist das F u n d m a t e r i a l der H a u p t -
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f l ä c h e viel r e ichha l t ige r als d a s d e r F l ä c h e I V und d e s 
g roßen Prof i l s . 
Man k ö n n t e vielleicht sagen, d a ß de r Verfasser eine 
f a s t un lösbare Aufgabe gestel l t b e k a m , als er a u f G r u n d 
d e r F u n d e e iner eine m i n d e r w e r t i g e S t r a t i g r a p h i e auf-
weisenden A u s g r a b u n g (deren F u n d m a t e r i a l z u m Teil 
f e h l e r h a f t ausgesonde r t u n d / o d e r s chwer s t r a t i f i z i e rba r 
war ) , eine solche völlig n e u a r t i g e Chronologie au fze igen 
m u ß t e , m i t d e r e n Hilfe, die F o r s c h u n g de r thessa l ischen 
Vorgesch ich te a u s der Sackgasse h e r a u s k o m m e n könn-
t e . 
Die schwere A u f g a b e w u r d e a b e r von H a u p t m a n n 
ausgezeichnet gelöst . Mi t d iesem B a n d s e t z t e er seine 
Monograph ie übe r die F r ü h e D i m i n i Zeit f o r t ; er bear -
be i te te sogar noch die K e r a m i k g e s c h i c h t e der D imi -
ni-Abfolge fo lgenden Ü b e r g a n g s p e r i o d e ( R a c h m a n i 
Zeit) . 
Die V e r t r e t e r der m o d e r n e n , d e r «Neuen» Archäolo-
gie k ö n n t e n vielleicht p ro t e s t i e r en u n d sagen, d a ß die 
Keramik-Typologie kein g a n g b a r e r W e g zur L ö s u n g 
der urgeschicht l ichen P r o b l e m e is t . Auch sie m ü s s e n 
abe r einsehen, d a ß die u rgesch ich t l i che Archäologie 
solcher K e r a m i k a n a l y s e n , wie z. B . die der vorl iegen-
den Monographie , b e d a r f . So e ine A r b e i t k ö n n t e viel-
leicht langweil ig e rscheinen , a b e r o h n e solche S tud ien 
gibt es ke ine Möglichkei t , g roßange leg te h i s tor i sche 
Monograph ien über «moderne» sozia lgeschicht l iche 
F r a g e n zu schre iben . 
H a u p t m a n n s Ergebnisse k ö n n e n abe r vie l le icht 
auch die A n s p r ü c h e de r «New Archaeology» befr iedi -
gen, weil sie s t e t s un t e r s t r e i chen , d a ß die E n t w i c k l u n g 
Thessal iens von der Sesk lo-Per iode f a s t bis z u m E n d e 
des Neo l i t h ikums oder der F r ü h b r o n z e z e i t a u t o c h t h o n 
verl ief . 
Bezüglich der Lar i sa -S tu fe , m a n m u ß j e t z t vor 
Augen h a l t e n , daß die L a r i s a - K e r a m i k in de r Fach l i t e -
r a t u r bis j e t z t eher als eine K u r i o s i t ä t d e n n als Gegen-
s t a n d e rns t e r wissenschaf t l i cher S t u d i e n galt u n d ihre 
ers te e r n s t h a f t e Analyse in d e m vor l iegenden B a n d zu 
lesen ist (S. 75—110). E s sche in t wahrsche in l i ch , d a ß 
die L a r i s a - K e r a m i k mi t der V inca -A S t u f e gleichzeit ig 
ist . Bezügl ich der thessa l ischen Para l le len e inzelner 
G e f ä ß t y p e n de r Vinca-C Phase , in e r s t e r L in ie de r 
metal l ischen F o r m e n m i t kane l l i e r t em u n d ger ie fe l tem 
Dekor , v e r m u t e t H . H a u p t m a n n , d a ß sie die D a t i e r u n g 
der L a r i s a - K e r a m i k ä n d e r n wi rd . D a r u m wies er au f 
die mögl ichst f r ü h e s t e n V i n c a - T y p e n als Pa ra l l e l en 
hin . Bekann t l i ch legte K . Gallis au f G r u n d seiner Gra-
bungen in Makrochor i u n d P l a t e i a Magu la Z a r k o u in 
den J a h r e n 1083 u n d 1984 k la r , d a ß die bis j e t z t f ü r 
spä tneol i th isch geha l tene , s chwarzpo l i e r t e Lar isa-
K e r a m i k in Gesel l schaf t de r Tsang l i -Phase in d e n un-
tersten Sch ich ten de r spä tneo l i t h i s chen A b l a g e r u n g 
v o r k o m m t (sein V o r t r a g an d e r K o n f e r e n z in X a n t h i 
1983: Some h in t s for d i sce rn ing t h e m o v e m e n t of a 
pa r t i cu la r popu la t ion in L a t e Neo l i th i c Thessa ly , u n d 
seine münd l i che Mi t te i lung) . 
Die V e r a n t w o r t u n g von Milojcic ist klar , d a e r d ie 
s t r a t i g r a p h i s c h e Lage und Z u s a m m e n s t e l l u n g d e s 
F u n d m a t e r i a l s d e r an seinen G r a b u n g e n f r e ige leg ten 
u n d zu r D a t i e r u n g der L a r i s a - K e r a m i k v e r w a n d t e n 
G r u b e m i ß v e r s t a n d . F ü r die we i t e r e F o r s c h u n g is t a b e r 
wicht ig , d a ß d ie H a u p t t y p e n d e r Tsang l i -La r i sa -Kera -
mik hier zu r V e r f ü g u n g s t e h e n . D a s ist a u c h v o m 
S t a n d p u n k t d e r F o r s c h u n g des Donaugeb ie t e s a u s e ine 
g r u n d l e g e n d e T a t s a c h e . Von n u n a n fäll t es l e ich t , d ie 
s chwarzpo l i e r t e K e r a m i k de r F r ü h p h a s e de r V i n c a -
K u l t u r (Vinca-A) m i t den ä h n l i c h e n Typen des t hessa-
l ischen S p ä t n e o l i t h i k u m s — v o n j e t z t an des f r ü h e s t e n 
S p ä t n e o l i t h i k u m s , d . h. m i t d e n T y p e n der Tsang l i -
L a r i s a - P h a s e — zu para l le l i s ieren. 
Auf G r u n d d e r K o n t i n u i t ä t k a n n m a n a u c h die 
Mögl ichkei t e ine r h y p o t h e t i s c h e n D i m i n i - W a n d e r u n g 
(S. 9 und 13, w e i t e r h i n S. 21, A n m . 68) sogar m i t d e r e n 
Var i a t i on n a c h Milojcic endgü l t i g ab lehnen (S. 40 u n d 
43). Die F u n d e de r S tu fen C u c u t e n i A B bzw. G u m ó i -
mba I (der a l t e n E i n o r d n u n g n a c h ) h a b e n eine z u s p ä t e 
Zei t s te l lung a ls d a ß sie in de r A u s b i l d u n g der Di rn in i -
K u l t u r i r gende ine Rolle gespiel t h a b e n k ö n n t e n , u n d 
d ü r f t e n de swegen sogar auch die s p ä t e Phase d e r D imi -
ni-Abfolge (1Г IV) nicht b e e i n f l u ß t haben . M a n m u ß 
m i t d e m F o l g e n d e n völlig e i n v e r s t a n d e n se in : «Aus 
dem no rdös t l i chen Ba lkan s ind b i she r noch ke ine A n a -
logien b e k a n n t , so daß das E r s c h e i n e n dieser G e f ä ß -
g r u p p e in Z e n t r a l - und W e s t m a k e d o n i e n (d. h . d i e be-
m a l t e n V a r i a n t e der T r i ch t e r r andge fäße ) u n d in Thes-
salien n ich t a u f Cucuten i — ode r G u m e l n i t z a — E i n f l u s s 
z u r ü c k g e f ü h r t we rden kann» (S. 14). 
Bei d i e sem G e d a n k e n g a n g w i r f t eine der c h a r a k -
te r i s t i schs ten Verz ie rungen d e r R h y t o n - G a t t u n g f ü r 
uns eine w ich t ige F rage a u f . Sie is t eine in Thessa l i en 
f r e m d a n m u t e n d e Verz i e rungsa r t , welche a u f e iner 
f r e m d a r t i g e n G e f ä ß f o r m ersche in t (S. 35). Ihr H a u p t -
c h a r a k t e r i s t i k u m ist, daß s ich bei den g e r i t z t e n Mu-
s t e rn die hochpo l i e r t en B a h n e n m i t pas tos r o t b e m a l t e n 
Fe lde rn abwechse ln . F r ü h e r w a r a u c h ich der M e i n u n g , 
d a ß diese e igenar t ige Verz i e rungsa r t mit der S z a k á l h á t -
G r u p p e , e i n e m T y p der A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k im 
K a r p a t e n b e c k e n , in Z u s a m m e n h a n g zu b r i n g e n ist. 
(Angaben s. S. 38, A n m . 1821). J e t z t muß m a n m i t d e m 
Verfasser u n b e d i n g t ü b e r e i n s t i m m e n , daß m a n i rgend-
einen d i r e k t e n E i n f l u ß , oder e c h t e I m p o r t f u n d e der 
S z a k á l h á t - G r u p p e bei der R h y t o n - G a t t u n g te i ls wegen 
d e r e igens t änd igen F o r m «1er so lchera r t v e r z i e r t e n Ge-
fäße , te i ls wegen der O r n a m e n t e der ger i tz ten M u s t e -
r u n g wi rk l i ch f ü r ausgeschlossen hal ten k a n n . I c h 
d e n k e d a b e i an die Verz ie rungen , wo sich die M u s t e r 
a n der R h y t o n - G a t t u n g ü b e r d ie ganze O b e r f l ä c h e 
e r s t r ecken u n d in ihrer Anlage n i c h t die A b g r e n z u n g 
d u r c h d e n R a n d u n d den B o d e n be rücks ich t igen . Dies 
bez ieh t s ich n i c h t auf die v o n K . G r u n d m a n n in den 
30-en J a h r e n ve rö f fen t l i ch te G e f ä ß b r u c h s t ü c k e , die 
wahrsche in l i ch K o n t a k t f u n d e d e r S z a k á l h á t - G r u p p e 
s ind . I c h soll a b e r meine f r ü h e r e Meinung, n a c h d e r die 
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ger i t z ten M u s t e r ihre Pa ra l l e l en in der S z a k á l h á t -
Gruppe h a b e n , modi f iz ie ren . E s wird n ä m l i c h i m m e r 
e indeut iger , d a ß die r ich t igen Pa ra l l e l funde in d e r ge-
r i t z ten M u s t e r u n g zu f i nden s ind , die infolge d e r B e r ü h -
rung de r B ü k k e r - K u l t u r u n d de r S z a k á l h á t - G r u p p e 
zus t ande k a m . D a s eine technolog ische Cha rak t e r i s t i -
k u m dieser Verz i e rungsa r t («während an die Ste l le der 
t r e n n e n d e n e inger i t z ten L in i en die pas tos r o t b e m a l t e n 
Felder u n d die pol ie r ten B a h n e n werden in d e r B e m a -
lung d u r c h die t o n g r u n d i g e n hel len bzw. w e i ß e n u n d 
ro ten B ä n d e r e r se tz t , w ä h r e n d a n die Stelle d e r t r en -
nenden e inge r i t z t en Linien, die d u r c h S c h a t t e n w i r k u n g 
ein dunk le s A u s s e h e n erh ie l ten , die schwarzen R ä n d e -
rungss t re i fen t re ten») k o m m t a m f rühes t en in d e r der 
S z a k á l h á t - G r u p p e u n m i t t e l b a r v o r a n g e g a n g e n e n spä-
t en P h a s e d e r A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k ( im . sog. 
F u r u g y - T y p ) vor , abe r do r t n o c h m i t ger i tz ten M u s t e r n 
z u s a m m e n . 
E s ze i chne t sich aber a u c h a h , d a ß die g e n e t i s c h e n 
V e r b i n d u n g e n d e r S z a k á l h á t - G r u p p e und de r R h y t o n -
G a t t u n g n i c h t a u s chronologischen Gründen a b g e l e h n t 
we rden m ü s s e n (S. 38, A n m . 182), da die F r ü h p h a s e 
de r S z a k á l h á t - G r u p p e oder de r e inen U b e r g a n g a u s de r 
A l fö ld -L in i enbandke ramik b i l d e n d e F u r u g y - T y p de r 
D a t i e r u n g de r f r ü h e n R h y t o n - G a t t u n g , also d e r P h a s e 
Otzak i A, chronologisch r e c h t g u t en t sp rechen . 
Zahlre iche ähn l i che P r o b l e m e könn ten n o c h er-
w ä h n t w e r d e n , de r en Lösung f ü r die N e o l i t h f o r s c h u n g 
des Ba lkans , soga r auf die des K a r p a t h e n b e c k e n s , von 
g roßer B e d e u t u n g sind. Wegen d e m b e s c h r ä n k t e n U m -
fang habe ich a b e r hier d a z u ke ine Mögl ichkei t . 
Abschl ießend m ö c h t e ich aussprechen , d a ß m a n 
m i t diesem B a n d d e n bes ten B a n d der BAM-Ser ie in 
de r H a n d h a t , welcher in der N e o l i t h f o r s c h u n g Thes -
saliens, d ie f a s t vor e inem J a h r h u n d e r t b e g a n n , a ls 
Meilenstein ge l t en wird . I m F a l l e einiger f r ü h e r e n 
ВАМ Bände w u r d e b e a n s t a n d e t , d a ß der U m f a n g u n d 
die Qual i tä t des I n h a l t s m i t d e r e legan ten L u x u s - A u s -
s t a t t u n g n i c h t in E i n k l a n g s t e h t . Bei H a u p t m a n n ' s 
B u c h ist es a b e r ge lungen , d a s r i ch t ige Gle ichgewich t 
zwischen den be iden F a k t o r e n zu f i n d e n . Die A n e r k e n -
n u n g g e b ü h r t d e m Ver lag ebenso wie dem Ver fa s se r f ü r 
diesen w e r t b a r e n B a n d . J. Makkay 
Mitteleuropäische Bronzezeit . Be i t räge zur Archäo log ie 
und Geschichte. His tor iker -Gese l l schaf t der D D R . 
Hr sg . W . Coblenz u n d F . H o r s t . Ber l in , A k a d e m i e Ver -
lag, 1978. 326. 
Vom 2 4 . - 2 6 . Apr i l 1975 f ü h r t e die F a c h g r u p p e 
Ur - u n d F r ü h g e s c h i c h t e der Hi s to r ike r -Gese l l scha f t 
d e r D D R in V e r b i n d u n g mi t d e m L a n d e s m u s e u m f ü r 
Vorgesch ich te D r e s d e n ihre V I I I . Zen t ra le T a g u n g in 
Dresden durc h . 
Dieser B a n d e n t h ä l t die auf d e n Tagungen vorgele-
s e n e n Vor t räge , de r e r T h e m e n in e r s t e r Lin ie die sied-
lungs- u n d wi r t schaf t sgesch ich t l i chen bzw. sozialöko-
n o m i s c h e n F r a g e n b e h a n d e l t e n u n d sie in e iner wei ten 
P e r s p e k t i v e u n t e r s u c h t e n . So k a n n de r Leser die Er -
gebnisse de r na tu rw i s senscha f t l i chen U n t e r s u c h u n g e n 
der S ied lungen k e n n e n l e r n e n und ü b e r die D a t e n der 
C 1 4 -Messungen der t r o j a n i s c h e n B r a n d s c h i c h t e zu rech t -
k o m m e n . 
D e r B a n d e n t h ä l t a u c h die Ana lys i e rung eines mi t 
d e m Kul t lobon in V e r b i n d u n g s t e h e n d e n F u n d z u s a m -
m e n h a n g s usw. 
Auf G r u n d a u s f ü h r l i c h e r U n t e r s u c h u n g e n f a ß t 
К . H . O t t o den E n t w i c k l u n g s g a n g de r eu ropä i schen 
Bronzeze i t z u s a m m e n u n d weis t au f ihre h is tor i sche 
B e d e u t u n g h in . E r l eg t d ie in d e m fo r tge sch r i t t enen 
S t a d i u m de r Urgese l l scha f t s t e h e n d e n Menschenge-
se l l schaf ten u n d ihre K u l t u r e n da r , die die in de r For -
m a t i o n de r K la s sengeme inseha f t l ebenden Völker er-
r e i ch t h a t t e n . 
D e r B a n d e n t h ä l t d ie fo lgenden V o r t r ä g e : K.Horst : 
Vorderas ien und Ägäis . E i n Überb l i ck übe r den bronze-
zei t l ichen H a n d e l (5 — 25). H. Quitta: R a d i o k a r b o n d a -
t en u n d die Zei t s te l lung d e r «ve rb rann ten Stadt» von 
T r o j a (27 — 30). G. Bockisch: Sozia lökonomische Pro-
b leme d e r ausgehenden Bronzeze i t im ägä ischen R a u m 
(31—46). J. Bouzek : Ös t l i cher M i t t e l m e e r r a u m u n d 
Mi t t e l eu ropa . Die b ronzeze i t l i chen Bez i ehungen auf 
G r u n d de r a rchäologischen Quellen (47 — 56). К . H . 
Otto : D ie his tor ische B e d e u t u n g de r m i t t l e r e n und 
j ü n g e r e n Bronzezei t in Mi t t e l eu ropa (57 — 69). lt. Bred-
din : D i e mi t te l - und jungbronzeze i t l i chen S t ä m m e im 
süd l ichen Teil der D D R . (Laus i t ze r K u l t u r ) ( 7 1 - 8 6 ) . 
K. Peschel : Die Gl iederung de r j ünge ren Bronzeze i t in 
T h ü r i n g e n (87- 120). B.Schmidt: Die jungbronzeze i t -
l ichen S t ä m m e im Elb-Saa le -Gebie t (121 -136) 
F. Horst: Die jungbronzeze i t l i chen S t ä m m e im nörd-
l ichen Teil de r D D R . ( 1 3 7 - 1 9 4 ) . H. Wüstemann: Zur 
Soz ia len twick lung w ä h r e n d de r Bronzeze i t im N o r d e n 
de r D D R ( 1 9 5 - 2 0 9 ) . К. D. Jäger und V. Lozek : U m -
w e l t b e d i n g u n g e n u n d L a n d e s a u s b a u w ä h r e n d de r 
Urnenfe lde rb ronzeze i t in Mi t t e l eu ropa (211 - 2 2 9 ) . 
F. Horst : Z u m S tand d e r E r f o r s c h u n g des j ungb ron -
zezei t l ichen Siedlungswesens auf dem Gebie t der D D R 
( 2 3 1 - 2 3 8 ) . W. Coblenz: Zu den be fes t ig t en Siedlun-
gen de r Laus i t ze r K u l t u r in der D D R ( 2 3 9 - 2 5 3 ) 
Z. Kukowski : Offene u n d be fes t ig te bronzeze i t l i che 
S ied lungen in Polen (255 — 279). J. Dabrowski: Fe ld -
fo r schungen im S ied lungskomplex der Laus i t ze r K u l t u r 
bei W o r y t y , W o j e w o d s c h a f t Olsztyn ( 2 8 1 - 2 8 8 ) . 
B. Gediga : F o r s c h u n g e n z u m bronzeze i t l ichen Sied-
lungswesen im wes t l i chen Teil Po lens (289 — 305) 
H. Geisler: Die Opfe r schäch t e von F r a n k f u r t / O . - L o s -
sow (307 — 313). M. Albrecht : A n t h r o p o m o r p h e D a r -
s te l lungen de r jüngeren Bronzeze i t aus dem nö rd -
lichen mi t t e l - und südl ichen N o r d e u r o p a (315 — 323). 
E. Patek 
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Colin B. Burgess S. Gerloff: The Dirks and Rapiers of 
Great Britain and Ireland. (Prähis tor ische Bronzefun-
d e , A b t . IV, Bd. 7) München, Ch. Bcck'sche Verlags-
buchhandlung, 1981, 1 - 1 4 1 pp. , I 134 pis. 
The weapons or types of weapon published by 
Burgess and Gerloff in volume IV/7 of P B F are r a t h e r 
u n u s u a l but not u n k n o w n . The swords and dirks, suit-
ab l e only for t h r u s t i n g due to the i r fair ly t h in blades, 
cou ld also be t e r m e d épées or daggers . They are no t 
t o o f requent in t h e Carpath ian Bas in , b u t occur all the 
m o r e often in G r e a t Bri tain. 
As stated in t he in t roductory chap te r , covering the 
h i s to ry of the research, these b lades were usually lef t 
unregarded in t h e pas t and were mos t ly considered 
swords and dirks. I t was only a r o u n d the middle of the 
las t century t h a t exper ts f i rs t t e rmed them rapier-
shaped blades, t h u s t rying to emphas ize their narrow-
ness similarly t o t h e modern duell ing weapons. The 
specimens found in England a n d I re land were da ted 
t o t he Middle and L a t e Bronze Age, and were assumed 
t o be of Mycenaean origin. 
The authors o f f e r a good su rvey of the f u n d a m e n t a l 
works dealing w i t h the typology and classification of 
those weapons publ ished since t h e middle of the last 
cen tu ry . The monograph of M. J . Rowlands , regarded 
a s the latest and mos t concise s u m m a r y , contains 330 
such weapons, d iv ided into th ree groups. 
The formal character is t ics of these weapons and 
the i r ways of appl icabi l i ty a re surveyed in a separa te 
chap te r . The épée and the dagger a rc double-edged 
weapons with t h i n blades o f t en runn ing parallel or 
narrowing towards the point . Thei r h a f t is a f l a t , usual-
ly lamellar ex tens ion with bone, an t le r or somet imes 
ivory sheets a t t a c h e d to it. To be more exact , these are 
t he cases suppor ted by evidence, b u t t he most common 
h a f t s could obviously have been m a d e of wood. Solid 
metal hilts also occur, somet imes cast together with 
t h e haf t of t h e blade. 
I t is ra ther d i f f icul t to d raw a dist inct ion be tween 
daggers and épées; the au thors t e r m as épées the speci-
mens tha t are longer than 30 cms. Perhaps it is also 
w o r t h y of no te here t h a t all t h e daggers ( the shor t 
var ian t of this weapon) publ ished in this volume are 
double-edged, whi le the specimens of recent t imes are 
usually single-edged with ob tuse back . 
The observat ion tha t t he longest and for this reason 
r a the r breakable épées could no t have been used for 
duelling adds an interest ing deta i l to the his tory of the 
religion of this e r a . Since the i r overwhelming m a j o r i t y 
was found in r ivers , swamps or o ther waters i t m a y 
easily be supposed tha t t h e y wore accessories t o some 
sor t of water-religion, similarly to t he swords of the 
same period f o u n d in H u n g a r y , r ight ly regarded as 
votive relics. 
Burgess and Gerloff classify the near ly one thou-
sand English a n d Irish weapons published by t hem 
into four groups on the basis of the i r formal charac-
teristics. These include e.g. the t rapezoid or round-
cornered fo rm of t h e hil t , the n u m b e r and posit ion of 
the rivet-holes, t h e fo rm of the cres t of the blade, or 
the n u m b e r and charac te r of t h e incisions — or ful-
lers — runn ing paral lel with t h e crest . 
The ma jo r i t y of t he weapons in g roup 1 belong to 
the category of sho r t weapons (i.e. daggers), bu t t h e r e 
are longer épées as well, main ly f r o m Ireland or t h e 
environs of London (i.e. f rom t h e Thames) . On t he bas is 
of g rave f inds it can be established t h a t the weapons 
wi th round-cornered or trapezoid hilt and s l ight ly 
domed medial r idge da t e to the Wessex cul ture (which 
was coeval with t h e Locham period in Central Eu rope ) . 
The specimens belonging to t he numerous sub - types 
were found mos t ly in Ireland. 
The weapons in t h e considerably larger g r o u p I I 
dif fer very litt le f r o m those of g roup I. The au tho r s art) 
of the opinion t h a t t he épées and dagger-like d i rks 
were the p roduc t s of metal lurgists , whose p r o d u c t s 
were inf luenced by the Koszider -Locham-Wohlde 
t radi t ions as well. Accordingly, t he specimens belong-
ing to group II c ame into use somet ime in t he f ina l 
phase of the Wessex culture, b u t were still used in t h e 
Bri t ish Middle Bronze Age (contemporaneous wi th t h e 
Tumulus cul ture) . 
The épées in g roup 111 mainly f rom South-England 
are r emarkab ly long and their b lade is nar rower t h a n 
usual . P re sumab ly their origin can in most cases be 
connected wi th t h a t of group I I and al though t h e d i rks 
of the two groups had been used together for a long 
t ime, this weapons of group I I I were used for a con-
siderably longer t ime. They m a r k the Middle Bronze 
Age Taun ton phase and the L a t e Bronze Age P e n a r d 
phase alike. Thei r character is t ic f ea tu re is t h e t r ape -
zoid, sharp-cornered hilt wi th two sivet-holes. T h e 
cross-section of t he ribbing of the i r blade is consider-
ably profiled and , similarly to the weapons in t he f i r s t 
two groups, these can also be d iv ided into several sub-
types . 
The count less épées and daggers belonging to g r o u p 
IV const i tu te more t h a n the half of the mater ia l pub -
lished in t he volume. The wide r ibbing on the i r b l ade 
is especially character is t ic . The f inds of t he Middle 
Bronze Age T a u n t o n period include specimens of t h e 
so-called a rcha ic version wi th big, t rapezoid hi l ts , 
while in t he succeeding P e n a r d period the t y p e s w i t h 
smaller ha f t s , represen ta t ive of the so-called A p p l e b y 
t radi t ion , were used. These narrow-bladed weapons 
went ou t of use towards the end of the period, t e r m e d 
Penard-2, which is considered to be synchronous witli 
the middle phase of the Urnf ie ld cul ture (HA2), and 
in the succeeding Wilburdon period (= HB1) t h e only 
type they used was the wide, leaf-bladed di rk . 
One of t he conclusions the au tho r s arrive a t , n a m e l y 
their realization of the fact t h a t the two weapon t ypes 
— the épée used for th rus t ing and duelling, a n d t h e 
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heavy-b i aded c u t t i n g sword - i m p l y t w o rad ica l ly 
d i f f e r e n t t ac t i c s , deserves special a t t e n t i o n , s ince it 
leads t he r e a d e r on t o t h e r e a l m of h i s to ry . T h e changes 
in t h e t ac t i c of t h e age u n a m b i g u o u s l y ind ica te ce r t a in 
socio-poli t ical c h a n g e s s o m e t i m e in t h e P e n a r d pe r iod . 
Accord ing t o t h e a u t h o r s these changes can p e r h a p s 
be assoc ia ted w i t h t h e i m m i g r a t i o n f r o m F r a n c e . Th i s 
a s s u m p t i o n is s u p p o r t e d b y t h e Urn f i e ld R i x h e i m - t y p e 
swords w i t h t h o r n - s h a p e d h a f t f o u n d in t h e t e r r i t o r y . 
A n u m b e r of a p p e n d i c e s a re a d d e d t o t he de ta i led 
discussion of t h e ma te r i a l , compr i s ing t h e m a j o r sec-
o n d a r y f inds of t h e specif ied weapons , t h e known cas t -
ing mou lds a n d t h e r e su l t s of t h e m e t a l ana lyses of 
a b o u t a h u n d r e d daggers a n d épées. T h e a u t h o r s de-
se rve credi t fo r t h e m o r e de ta i led index , t h e list of 
abb rev i a t i ons a n d t h e e x p e r t l y compi led i l lus t ra t ions 
a n d m a p s t h u s m a k i n g t h e vo lume m o r e useful . 
F. Kőszegi 
T. Hader: Die Fibeln in R u m ä n i e n . (Präh i s to r i sche 
B r o n z e f u n d e . A b t . X I V , B d . 6.) M ü n c h e n , C. H . 
Beok 'sche V e r l a g s b u c h h a n d l u n g , 1983. 144 S. 62 T a f . 
De r A u t o r f a ß t e in fier Einleitung d ie spä tb ronze -
und f rühe i senze i t l i ehe K u l t u r e n u n d D e p o t h o r i z o n t e 
in eine Tabel le . E r b e s t i m m t e die g r u n d l e g e n d e n Fibel-
f o r m e n (ein- zwei- und mehr te i l ige) , d e n G r u n d s t o f f 
de r S c h m u c k s a c h e n (vor al lem Bronze , se l tener Eisen 
u n d Silber). D e n F u n d u m s t ä n d e n e n t s p r e c h e n d s t a m -
m e n die m e i s t e n r u m ä n i s c h e n F ibe ln a u s Gräbe rn , ein 
b e d e u t e n d e r Teil a u s D e p o t f u n d e n u n d n u r einige 
E x e m p l a r e a u s S ied lungen . Die spä tb ronzeze i t l i chen 
F ibe ln b e f a n d e n sich me i s t ens in H o r t f u n d e n , die 
f rühe i senze i t l i ehe k a m e n a u s G r ä b e r n zum Vorschein . 
E i n Viertel des g e s a m t e n F u n d s t o f f e s ge lang te von un-
b e k a n n t e m F u n d o r t a u s , o d e r aus u n b e s t i i n m t e n F u n d -
u m s t ä n d e n in d ie Museen . Dies w a r leider eine allge-
me ine E r s c h e i n u n g — besonders im v e r g a n g e n e n J a h r -
h u n d e r t , im F a l l e de r Archäo log ischen F u n d e , die v o n 
P r i v a t s a m m l e r n in die Museen g e l a n g t s ind. Mi t t e l s 
e iner Gra f ik w e r d e n die Zahl und F u n d u m s t ä n d e d e r 
F ibe ln , die i m v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t , in den J a h r e n 
zwischen 1 9 0 0 - 1 9 1 8 , 1 9 1 9 - 1 9 4 4 u n d 1 9 4 5 - 1 9 7 8 
z u m Vorschein g e k o m m e n w a r e n , da rges te l l t . 
D e r Fundstoff e n t h ä l t d ie e inzelnen Fibe ln — n a c h 
d e m üb l ichen S y s t e m d e r P B F - B ä n d e — nach T y p -
n a m e n . ( D a z u gehö ren die a l lgemeine T y p b e s t i m m u n g , 
F u n d o r t <ler e inze lnen F u n d e , F u n d u m s t ä n d e , Maße , 
we i te re E x e m p l a r e des F u n d k o m p l e x e s , A u f b e w a h -
r u n g s o r t u n d I n v e n t a r n u m m e r , A n g a b e n der F a c h -
l i t e r a t u r u n d z u m Schluß die B e s t i m m u n g der F u n k -
t ion , de r Chronologie u n d de r V e r b r e i t u n g des T y p s . 
Vielleicht d a s g r ö ß t e Verd iens t des B a n d e s b e s t e h t 
d a r i n - ü b e r d ie P u b l i k a t i o n der noch n i c h t ve rö f fen t -
l ichten oder be re i t s ve rö f f en t l i ch t en , a b e r in Fachkrei -
sen noch n i ch t g e n ü g e n d b e k a n n t e n F u n d e u n d F u n d -
komplexe h i n a u s —, daß d e r V e r f . die F a c h l i t e r a t u r 
sehr g ründ l i ch k e n n t , und F a c h k e n n t n i s s e be s i t z t , die 
e r sich d u r c h seh r gu te K o n t a k t e e rworben h a t t e . 
E s k o m m e be i i h m in der A u f z ä h l u n g bzw. Sys temat i s ie -
r u n g des F u n d m a t e r i a l s , d a s n i c h t in R u m ä n i e n z u m 
Vorschein g e k o m m e n war , m a n c h m a l Mißgr i f fe vor : 
z . B. im F a l l e von E s z t e r g o m - S z e n t g y ö r g y m e z ő , wo 
d e r Verf . zwei F u n d e z u s a m m e n z o g ( S . 13, A n m . 19.); 
u n d es ist w o h l auch e t w a s vorei l ig, den noch n i ch t 
pub l i z i e r t en H o r t f u n d von N a d a p zu da t i e ren (S. 14). 
E r n a h m u n t e r die P o s a m e n t er ief ibeln a u c h solche 
F r a g m e n t e a u f , übe r die m a n n i c h t B e s t i m m t h e i t wis-
sen kann , o b sie ü b e r h a u p t z u F i b e l n gehö r t en . E i n e 
D r a h t s p i r a l e (Aiud , Nr . 36) k o n n t e n u r als G r u n d s t o f f 
f ü r eine noch anzu fe r t i gende F i b e l oder einen a n d e r e n 
D r a h t s c h m u c k gewesen sein; d e r mi t g r av i e r t en Sräg-
s t r i c h g r u p p e n verzier te s t a r k e D r a h t m i t e l l ip t i schem 
Q u e r s c h n i t t ( R ä b ä g a n i , N r . 53) w a r vielleicht e in ha lb-
fer t iger G r u n d s t o f f f ü r Arm- o d e r F u ß r e i f e n ; de r s t a r k e 
D r a h t m i t r h o m b i s c h e m Q u e r s c h n i t t (Uioara d e Sus, 
N r . 58) k o n n t e v ie lmehr zu e ine r Armspi ra le gehör t 
h a b e n . A u f g r u n d des P o s a m e n t e r i e f i b e l f r a g m e n t e s des 
G r u p p e С v o n I spán laka ( S p ä l n a c a ) — und de r Suseni-
Fibel , nach d e r der T y p b e n a n n t wurde (Nr . 72.) -
n i m m t der V e r f . de r nicht n u r in diesem F u n d k o m p l e x 
a u f t r e t e n d e n , sonde rn die a n d e r e b l a t t f ö r m i g e n Gehän-
ge von R u m ä n i e n , als v e r m u t l i c h e F i b e l f r a g m e n t e in 
den K a t a l o g a u f . Ebenso f r a g l i c h ist die B e s t i m m u n g 
d e r F u n d e N r . 79 und 80, u n d insbesondere des F u n d e s 
N r . 427 als F i b e l . 
A u f g r u n d d e r in diesem B a n d publ iz ier ten Bri l len-
f ibe ln wird es i m m e r mehr e rs ich t l i ch , daß d a s u n g a r -
ländische F u n d m a t e r i a l , g e n a u e r gesagt d a s j e n i g e von 
T r a n s d a n u b i e n sowohl in typo log i sche r als a u c h in 
chronologischer Hins ich t v o n d e n F u n d e n R u m ä n i e n s 
abgesonde r t w e r d e n soll. 
I m f rühe isenze i t l i ehen F u n d m a t e r i a l s ind d ie aus 
G r ä b e r n zu T a g e ge fö rde r t en a u t h e n t i s c h e n K a h n -
f ibe ln (Nr. 350, T a f . 61 D ; N r . 352, Ta f . 61 A) u n d eine 
Sanguissuga-F ibe l (Nr. 302.) d ie wicht igs ten F u n d e . 
Diese F u n d k o m p l e x e e rmög l i chen , die F ibe ln m i t den 
O r t s b e s t i m m u n g e n «Muntenia», «Westliches Bana t» , 
«Siebenbürgen», «Rumänien» u s w . als Hande l sbez ie -
h u n g e n de r f rühe i senze i t l i ehen K u l t u r e n zu akzep t i e -
ren , wobei d e r neuzei t l iche K u n s t h a n d e l a u ß e r Be-
t r a c h t b le ib t . Na tü r l i ch bes i t zen wi r zur Zeit. n o c h we-
n ig a u t h e n t i s c h e F u n d k o m p l e x e u m Z u s a m m e n s e t -
zung , und I n t e n s i t ä t der Südos t ba lkan ischen , südos t -
a lpinischen u n d i tal ischen B e z i e h u n g e n beu r t e i l en zu 
können . D e r Ka ta log te i l w i rd d u r c h eine A b k ü r z u n g s -
liste, d u r c h d e n Verweis a u f d i e L i t e r a t u r , d ie Lis te 
de r Museen u n d S a m m l u n g e n , d ie Liste der r u m ä n i -
schen, u n g a r i s c h e n bzw. d e u t s c h e n Beze i chnung der 
F u n d o r t e u n d durch ein F u n d o r t v e r z e i c h n i s abge-
schlossen. 
Der auch u n t e r den W e r k e n d e r P B F - S e r i e he raus -
ragende B a n d , der f ü r d ie ungar i sche spä tb ronze -
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H a l l s t a t t - und sky tenze i t l i che F o r s c h u n g besonde r s 
w ich t ig ist, wi rd — wie gewöhnl ich — durch s c h ö n 
a u s g e f ü h r t e Z e i c h n u n g e n der pub l i z i e r t en F u n d e (Taf . 
1—39), durch z u s a m m e n f a s s e n d e (Ta f . 40) und n a c h 
T y p e n gegliederte V e r b r e i t u n g s k a r t e n (Taf. 41—52) , 
d ie Tabelle der in chronologischer u n d kul ture l ler Hin-
s ich t wicht igs ten F u n d k o m p l e x e (Ta f . 53 — 61) sowie 
d u r c h die chronologische Tabe l l e d e r in R u m ä n i e n 
f re igelegten F i b e l f o r m e n (Taf. 02) abgeschlossen. 
M. Fekete 
E . Caner: Fibeln in Anatol ien I. (P räh i s to r i sche B r o n -
z e f u n d e XIV, B d . 8.) München 1983. C. H . B e c k ' s c h e 
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g . 223 S., 5 A b b . , 85 Taf . 
Aus der E i n l e i t u n g stell t s ich he raus , daß es im 
vor l iegenden B a n d u m die F i b e l n a u s der h e u t i g e n 
z e n t r a l e n und wes t l i chen Türke i g e h t . Der Ver fa s se r 
f ü h r t kurz auch d ie f r ü h e r e , sich a u f die ana to l i schen 
F i b e l n bez iehende F a c h l i t e r a t u r a n . D a n n folgen die 
A u s f ü h r u n g der F u n d o r t e und d ie k u r z e Beschre ibung 
d e r Grabungen . W ä h r e n d dessen l e r n t m a n die wich t i -
g e r e n Orte und F u n d e der k le inas ia t i schen eisenzeitli-
c h e n U n t e r s u c h u n g e n kennen . 
Die chronologische T rennungs l i n i e der ph ryg i schen 
F u n d o r t e ist de r k immer i sche E i n s t u r m . Diese K a t a -
s t r o p h e wird nach Euseb ios im J a h r 696/5, nach Af r i ca -
n u s ins J a h r 676 v . Chr . d a t i e r t . I n der ph ryg i schen 
H a u p t s t a d t , G o r d i o n war ke ine Ze r s tö rungssch i ch t 
zwischen der he th i t i s chen u n d p h r y g i s c h e n P e r i o d e 
fes tzus te l len . Im Gegensa tz zu a n d e r e n S täd ten , z . B . 
B o g h a z k ö y , w u r d e n mehre re Bes ied lungssch ich te zwi-
s c h e n der L e t z t e n re in he th i t i s chen und der vo l len t -
wicke l t -phrvg ischen ange t ro f f en , i n Gordion w a r e ine 
Zers tö rungssch ich t w ä h r e n d des k immer i s chen Kr i eges 
z u beobach ten . N a c h einer s t e r i l en Erdsch ich t v o n 
e t w a 2,5 bis 4,0 m D i c k e folgen w e i t e r e Besiedlungs-
sch i ch t en . 
U n t e r den T u m u l i in der LTmgebung von G o r d i o n 
is t d e r sogenann te «Midas M o u n d Tumulus» d e r be-
d e u t e n d s t e . (Seine heu t ige H ö h e e r r e i ch t ca. 50 m . , 
se in Durchmesse r 300 m.) Die z e n t r a l e G r a b k a m m e r 
b e s t e h t wie übl ich a u s H o l z p l a n k e n , zusätzl ich ist 
diese K a m m e r v o n a u ß e n m i t g r o ß e n Blockste inen u m -
m a u e r t und der R a u m zwischen d i e se r Mauer u n d d e n 
W ä n d e n der K a m m e r mi t S te inen ange fü l l t . De r r e i ch 
b e s t a t t e t e Mann lag au f einem B e t t , das an der N o r d -
se i te der K a m m e r s t a n d . Außer d e n 1 66 Bronzege fäßen 
— u n t e r ihnen a u c h von U r a r t u i m p o r t i e r t e S tücke — 
e n t h i e l t das G r a b 176 Fibeln . N a c h d e m Da t i e rungs -
w e r t der zur Zeit d e s au f dem Iv r i z -Re l i e f darges te l l t en 
K ö n i g s W a r p a l a w a s (Taf . C) g e t r a g e n e Fibel m i t D o p -
pe lnade l war der T u m u l u s noch v o r d e m k i m m e r i s c h e n 
E i n f a l l gebau t w o r d e n . 
N a c h der B e k a n n t m a c h u n g d e r Tumul i von d e r 
LTmgebung von A n k a r a und n a c h d e r der S t äd t e b z w . 
H e i l i g t ü m e r u n d Tumul i v o n Midas -S tad t (Yazi l ikaya) . 
B o g h a z k ö y , Alisar, T ro j a , N e a n d r i a , E p h e s o s , D idy-
m a , Sard is , Assarl ik usw. leg t der Ver fasse r die in Ty-
pen e i n g e o r d n e t e n F ibe ln d a r . 
Die in (1er S tu fe P e s c h i e r a bzw. Мук I I I В erzeug-
ten Viol inbogenf ibe ln g e l a n g t e n ausschl ießl ich von 
u n b e k a n n t e n F u n d o r t e n in Museum. D i e pro togeô-
metr i seh d a t i e r t e n Bogen f ibe ln m i t hoehgezogendn 
Bügel s ind schon in m e h r e r e n E x e m p l a r e n u n d T y p e n 
b e k a n n t . 
Die k l e i n e n Bogenf ibe ln a u s d ü n n e r e m Blech (Va-
r i an te I l f 2.) d ü r f t e n n a c h i h r e n F u n d z u s a m m e n h ä q -
gon V o t i v g a b e n f ü r eine weib l iche G o t t h e i t gewosep 
sein. Die F i b e l n mit Kuge lg l i ede rn auf d e m Büge l , (ЦЬ 
in den N e k r o p o l e n des k le inas ia t i schen U f e r l a n d e s und 
der d o r t i g e n Insel als Be igaben e n t w e d e r d e n K ö r p e r -
b e s t a t t u n g e n oder den B r a n d b e s t a t t u n g e n i m P y t h o s 
beigelegt w a r e n , sind a n d e n A n f a n g de r Archa i schen 
Zeit d a t i e r t . 
F ü r d ie ungar ische F o r s c h u n g sind d ie Scheiben-
f ibeln die wich t igs t en F u n d e , die aus I t a l i e n , a u s d e m 
nörd l i chen B a l k a n und v o n d e n F u n d o r t e n de r Hal l -
s t a t t - K u l t u r b e k a n n t s ind . D ie in der U m g e b u n g von 
I zmi r z u m Vorschein g e k o m m e n e n S c h m u c k s a c h e n 
waren e n t w e d e r hieror ts o d e r auf d e n gr iechischen 
Inse ln (L indos , lalvsos) e r z e u g t worden . D e r Depo t -
f u n d v o n Besenyszög-Fokorú (in U n g a r n ) l i e fe r te sol-
che Sche iben de ren V e r z i e r u n g m i t j enen de r obener-
w ä h n t e n Sche ibenf ibe ln s e h r n a h e v e r w a n d t ist . 
Die e igen t l i chen p h r y g i s c h e n und ana to l i s chen 
Fibeln w u r d e n in 16 G r u p p e n (mit den B u c h s t a b e n 
A — S b e z e i c h n e t ) und d a r u n t e r in m e h r e r e T y p e n (mit 
römischen u n d a rab ischen Zi f fern beze ichne t ) einge-
o rdne t . D i e wicht igs ten K e n n z e i c h e n de r ph ryg i schen 
Fibeln ist ze ichner isch d a r g e s t e l l t (Abb. 2). In Gord ion 
t r i t t im 8. J a h r h u n d e r t d e r F i b e l t y p a u f , d e r schon 
phryg i sch z u nennen ist. D e r H ö h e p u n k t se iner E n t -
wicklung f ä l l t auf den l e t z t e n Vier te l des 8. J a h r h u n -
der t s . 
Die p h r y g i s c h e n F ibeln k a m e n a u ß e r d e m griechi-
schem F e s t l a n d auf den ägä i schen Inse ln , we i t e r in 
Tarsus , in Al Mina sogar in L a t i u m he rvo r . D ie F ibe ln 
k a m e n - n e b e n dem a l l t äg l i chen G e b r a u c h — auch 
als V o t i v g e g e n s t ä n d e in H e i l i g t ü m e r vor . 
I n P h r y g i e n h a t t e d ieser Schmuck i m T o t e n r i t u a l 
eine b e d e u t e n d e Rolle gespie l t . H a u p t s ä c h l i c h die 
Fibeln m i t Doppe lnade l u n d D e c k p l a t t e w a r e n in Gor-
dion die S c h m u c k e der u n t e r T u m u l i b e g r a b e n e n Aris-
tokra t i e u n d de r Mitgl ieder de r königl ichen Fami l i e 
gewesen (S I Typ . ) . E ine so lche Fibel t r ä g t d e r K ö n i g 
W a r p a l a w a s vor dem V e g e t a t i o n s g o t t T a r h u . Auch 
ande re F i b e l n m i t e in facher N a d e l von d e m B e s t a t t e -
ten zu L e b z e i t e n nicht g e t r a g e n , sondern f ü r die Be-
s t a t t u n g a ls To tengabe herges te l l t w o r d e n . 
Der V e r f a s s e r b e r ü h r t d i e F r a g e der D e u t u n g , Ver-
bre i tung , F u n k t i o n (Pek to ra l e , Amule t t e ) d e r H a l b -
mondf ibe ln böoth i scher A b s t a m m u n g . Diese F o r m u n d 
Acta Archaeoloijica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
RECENSION ES 251 
ihre V a r i a t i o n e n s ind a u c h u n t e r den Schmuekgegen-
s t ä n d e de r H a l l s t a t t - K u l t u r zu f inden . E r f ü h r t auch 
einige t r i a n g u l ä r e K n i e f i b e l n von zyp r i s chem und 
ös t l i chem T y p vo r . 
N a c h de r D a r l e g u n g de r F ibe l t ypen m a c h t er zwei 
B r o n z e f u n d e b e k a n n t , je eine aus der U m g e b u n g von 
Sile bzw. Midas -S t ad t . D a n a c h ana lys ie r t d e r Verfasser 
die Gr i f fbüge l von p h r y g i s c h e n Gür te ln , de r en Auss ta t -
t u n g mit den F i b e l n f a s t gleich ist . E n d l i c h br ing t er 
eine Z u s a m m e n f a s s u n g ü b e r die in d iesem B u c h ken-
n e n g e l e r n t e n k le inas ia t i schen F ibe ln . 
E . Ganor g e b ü h r t d e m Verd iens t , d a ß er a u ß e r der 
in e inigen Fä l len schon z u p räz i sen typologischen Auf-
te i lung, D a r l e g u n g d e r e t w a 1300 Bronzegegens tände 
und a u ß e r der A n a l y s i e r u n g de r Z u s a m m e n h ä n g e , uns 
die o s t m e d i t e r r a n i s e h e n , gr iechischen, fal lsweise aus 
de r K o b a n - G e g e n d s t a m m e n d e n u n d k le inas ia t i schen 
E l e m e n t e der e isenzei t l ichen K u l t u r e n k e n n e n l e r n e n 
ließ. 
D e m B a n d sch l ießen sich je eine a l lgemeine- und 
L i t e r a t u r a b k ü r z u n g , die A n f ü h r u n g der S a m m l u n g e n , 
Or t s reg i s te r , 3 m i t B u c h s t a b e n , 82 mi t a r a b i s c h e n Zif-
fe rn beze ichne te Tafe ln - u n t e r ihnen 7 K a r t e n - u n d die 
gewöhnl ichen schön a u s g e s t a t t e t e n Abb i ldungen an . 
M. Fekete 
Histoi re de la F rance u rba ine , tome I: P. A. Févr ie r— 
M. Fixot—Chr. Goudineau—V. K r u t a : La ville ant ique 
des origines au I X è m c siècle. (Ed i t ion du Seui l , P a r i s 
19S0, 605 pages , 447 i l lus t ra t ions dans le t e x t e , nom-
breuses p lanches en couleur) 
P a r m i les o u v r a g e s publ iés sous la d i r ec t ion de 
Georges D u b y , l '«Histoire de la F r a n c e rurale» a ob-
t e n u un succès pa r t i cu l i e r b ien mér i t é . E n f a i s a n t sui te 
à celui-ci, e t t o u t en c o n s t i t u a n t son an t ipode , se mani-
fe s t a i t l ' exigence de r éd ige r l 'h is toire de l ' u r b a n i s m e 
de F r a n c e d o n t la réa l i sa t ion réuss i te est n e t t e m e n t at-
t es tée p a r le p r emie r t o m e de la F r a n c e u r b a i n e que 
nous voudr ions p ré sen toi- d a n s ce qu i sui t . 
Bien qu ' i l ne soi t p a s i nd iqué , nous devons l 'organi-
sa t ion e t la concep t ion d u vo lume qui s ' occupe de l 'an-
t iqu i t é sans a u c u n d o u t e à Chr . Goud ineau , ancien 
professeur de l 'Un ive r s i t é d ' A i x en P r o v e n c e (actuelle-
m e n t p ro fesseur d u Collège de F r a n c e à Par i s ) , qu i est 
l ' a u t e u r d u p r emie r c h a p i t r e t r a i t a n t les sources e t les 
p rob lèmes . Ce t t e i n t r o d u c t i o n r e m a r q u a b l e , déve-
loppan t le s u j e t i nd iqué d a n s son t i t re , d o n n e u n e orien-
t a t i o n m é t h o d o l o g i q u e préc ieuse a u x c h e r c h e u r s de 
l ' u r b a n i s m e . D a n s le d e u x i è m e chap i t r e , l ' évo lu t ion du 
«réseau urbain» est t r a i t é sous l ' a spec t h i s to r ique , avec 
la co l labora t ion de d e u x a u t r e s a u t e u r s : P . A. F é v r i e r 
e t M. F i x o t . Ce t t e p a r t i e f a i t d é j à a p p a r a î t r e l 'é ton-
n a n t e r ichesse e t d ivers i t é de la F i a n c e u r b a i n e . C'est 
u n e image d a n s laque l le t i e n n e n t leur p lace auss i bien 
les colonies g r e c q u e s de t y p e Massal ia-Marsei l le q u e 
les agg loméra t ions p r o t o h i s t o r i q u e s d e la zone limi-
t r o p h e e t les villes d e la répub l ique r o m a i n e et de l ' I m -
p e r i u m R o m a n u m , pu i s les m é t r o p o l e s e t les civitates 
d u h a u t Moyen Age qu i r e f l è t e n t le décl in aussi bien 
q u e la p e r m a n e n c e . L e deux ième c h a p i t r e qu i soulève, 
d a n s son t i t re , la q u e s t i o n s cep t ique : «Y a-t- i l une ville 
p ro toh i s to r ique?» se cons t i tue de d e u x é t u d e s r e m a r -
q u a b l e s . Goud ineau r é s u m e la s i t u a t i o n d a n s la Gaule 
mér id iona le , t and i s q u e K r u t a celle d e la Gaule in té -
r i eu re . Goud ineau es t l ' a u t e u r du c h a p i t r e 3 aussi où il 
p r é s e n t e l ' u rban i sme des Ie" et I I e s iècles, de la pa ix 
r o m a i n e . La p a r t i e q u i t r a i t e le B a s - E m p i r e ( chap i t r e 
4) e s t l ' oeuvre de P . A. Févr ie r , le c h a p i t r e sur les 
villes d u h a u t M o y e n Age est s igné p a r M. F i x o t . 
L e v o l u m e est t r è s r i c h e m e n t i l lus t ré p a r des dessins 
d i d a c t i q u e s e t des p h o t o s (le b o n n e qua l i t é . Au b o u t 
d u l ivre le lecteur m o i n s e x p é r i m e n t é t r o u v e un glos-
sa i re , t a n d i s que les spécial is tes u n e r iche bibl iogra-
ph ie . 
L e n i v e a u t r è s é levé d u t ex te , la m a î t r i s e (les s u j e t s 
t r a i t é s e t des p r o b l è m e s é t o n n e n t p e u t - ê t r e m ê m e ceux 
q u i connaissent les «soubassements» m o n o g r a p h i q u e s 
s u r lesquels s ' a p p u i e c e t t e oeuvre d e s y n t h è s e e t qui 
s a v e n t bien que les r eche rches r e n o u v e l a n t nos con-
na i s sances sur l ' u r b a n i s m e de l ' a n t i q u i t é s ' a t t a c h e n t 
à la science f r a n ç a i s e p a r R . M a r t i n . I l es t i m p o r t a n t 
d e soul igner que m a l g r é le t i t r e q u i m e t en relief les 
c a d r e s n a t i o n a u x , l ' o u v r a g e évi te les p ièges d u néo-
na t iona l i sme ; c h a q u e fois où c 'est nécessa i r e et jus t i f ié , 
il f r a n c h i t , en r e s p e c t a n t le c o n t e x t e h i s tor ique , les 
f r o n t i è r e s de la F r a n c e . L a leçon qu ' i l o f f r e a u x spécia-
l is tes d u bassin d u M o y e n - D a n u b e , e s t mul t ip le , e t 
m é r i t e no t r e a t t e n t i o n s u r t o u t de d e u x po in t s de vue . 
D ' u n e p a r t elle conv ie à valoriser le f a i t c lair et logique 
q u e les f ron t i è res a c tue l l e s ne p e u v e n t p a s l imi ter la 
pe r sp i cac i t é des c h e r c h e u r s de l ' a n t i q u i t é ou de la 
p r o t o h i s t o i r e d a n s l eu r t r ava i l . D ' a u t r e p a r t le l ivre 
j e t t e la lumière s u r la s i tua t ion d e s r eche rches su r 
l ' âge de fe r de la c u v e t t e k a r p a t i q u e e t de l ' époque 
r o m a i n e de P a n n o n i é : a u point de v u e de l ' u rban i sa -
t ion elles son t en r e t a r d cons idé rab le p a r r a p p o r t 
à l ' a rchéologie f r a n ç a i s e . U n t r a v a i l s emblab le e t 
— j 'ose à peine le d i r e — de n i v e a u aus s i élevé semble 
en H o n g r i e p o u r le m o m e n t p r e s q u e u top i s t i que . 
T1 n ' e s t p a s possible d e fa i re , m ê m e t o u t b r i è v e m e n t 
qu ' i l so i t , l ' i nven ta i r e des r é su l t a t s d e c e t t e syn thèse 
d a n s les cadres de ce c o u r t r é sumé . N o u s voudr ions 
c e p e n d a n t m e t t r e en relief d e u x c o n s t a t a t i o n s d ' im-
p o r t a n c e théor ique c o n c e r n a n t l ' u r b a n i s m e proto-
h i s t o r i q u e . L ' u n e r e j e t t e l ' idée selon laque l le les con-
s t r u c t i o n s en pierre p o r t e n t la g e r m e de la «proto-
urban i sa t ion» . Les foui l les de T a r a d e a u n o u s m o n t r e n t 
c l a i r e m e n t que d a n s ce r t a ines rég ions d e la Gaule 
mér id iona l e , les t r a d i t i o n s locales d e l ' a r c h i t e c t u r e en 
p i e r r e p e u v e n t serv i r la f o r m a t i o n d ' u n vi l lage d 'agr i -
c u l t e u r s for t i f ié qui n e d o n n e lieu q u ' à d e s occupa t ions 
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occasionnelles . L a d e u x i è m e cons t a t a t i on es t encore 
plus i m p o r t a n t e d u p o i n t de vue de l ' é p o q u e de L a 
Tène de la c u v e t t e k a r p a t i q u e : selon V. K r u t a les 
théor ies t rad i t ionne l les q u i cons idéra ien t l ' a p p a r i t i o n 
des oppida c o m m e le r é s u l t a t d ' u n ré f lexe d e défense 
de la civil isat ion cel t ique, s o n t insuf f i san tes ; en réal i té 
ce t y p e d ' agg loméra t ion fo r t i f i ée est le p r o d u i t d ' u n e 
m u t a t i o n économique e t sociale dont les r a c i n e s doi-
ven t ê t r e recherchées a u I I I e siècle av. n. ô., é t a n t t rès 
p r o b a b l e m e n t en r a p p o r t a v e c l ' expér ience ce l t ique 
acquise en I ta l ie . 
Au lieu de con t inue r r e m u n e r a t i o n des idées a t t i -
r a n t e s e t t r è s ins t ruc t ives d e l 'ouvrage, n o u s n o u s con-
t en tons de v ivemen t r e c o m m a n d e r le p r e m i e r vo lume 
de la «France urbaine» à t o u t le m o n d e qui s ' i n t é r e s sen t 
à l ' u r b a n i s m e de la p ro toh i s t o i r e e t de l ' a n t i q u i t é . 
M. Szabó 
Etudes celtiques, XVIII , 1981. Ed i t i ons d u Cen t r e Na-
t ional de la R e c h e r c h e Scient i f ique , — P a r i s . 390 
pages, nombreuses i l l u s t r a t ions dans le t e x t e . 
F i d è l e m e n t à l ' e spr i t d e son fonda t eu r , J . Vendryes , 
la r e v u e E t u d e s Cel t iques f u t j u s q u ' a u x a n n é e s 70 u n 
pér iod ique l inguis t ique p a r excellence. L e s s ignes d u 
c h a n g e m e n t se m a n i f e s t e n t vers le mil ieu d e s années 
70. L 'a rchéologie g a g n e d u t e r ra in g r a d u e l l e m e n t , 
puis , a v e c le n u m é r o de 1979 ,a r r ive la r éo rgan i sa t i on : 
l ' un des d e u x secré ta i res d e la rédac t ion est l inguiste, 
l ' au t re , V. K r u t a , est a rchéo logue ; et p a r m i les mem-
bres co r r e spondan t s du c o m i t é les a rchéo logues son t 
éga l emen t p résen ts (B. J o v a n o v i c , V. Z i r ra , M. Szabó). 
Les pr incipes de r é d a c t i o n de la nouve l l e pér iode, 
se r e f l è t e n t dans le t o m e X V I I I de 1981 d o n t les 100 
p remiè res pages sont occupées p a r des é t u d e s archéolo-
giques . V. K r u t a c o n t i n u e sa série d ' a r t i c l e s consacrée 
a u x Cel tes d ' I t a l i e en a n a l y s a n t l ' hé r i t age archéologi-
ques des Sénons (Les Sénons de l 'Ad r i a t i que d ' a p r è s 
l 'archéologie) . E n p r é s e n t a n t le mobil ier c o m p l e t de la 
s é p u l t u r e fie Casa Se lva t i ea , l ' é tude exce l l en te de L. 
K r u t a Popp i c o n t r i b u e cons idé rab l emen t à mieux 
c o m p r e n d r e l ' image cu l tu re l l e des ce l to- l igures (La sé-
pu l t u r e de Casa Se lva t iea à Bercefo (p rov . fie P a r m e ) 
et la l imi te occ identa le d u faciès bo ïen a u I I I e siècle 
av . n . è.). Ch. Milan pub l i e le r épe r to i r e ut i le des 
chene t s zoomorphes de la Gau le p r é r o m a i n e e t romaine 
(Les chene t s zoomorphes de la Gaule p r é r o m a i n e e t 
romaine ) . L ' é t u d e fie C. B é m o n t enrichi t les sources 
de l 'h is to i re de la re l igion: la base tic son e x a m e n est 
cons t i t uée par la col lec t ion pou r le m o m e n t la plus 
complè t e îles n o m s d iv ins cel t iques e t ga l lo - romains 
(Observa t ions sur que lques divini tés ga l lo - romaines : 
les r a p p o r t s en t re la B r e t a g n e e t le C o n t i n e n t ) . 
La i s san t de côté la m a t i è r e l inguis t ique, d 'a i l leurs 
t rès r i che flu t ome , il f a u t a t t i r e r l ' a t t e n t i o n sur l ' im-
p o r t a n c e de l ' en t r ep r i se a rchéologique flu pér iod ique . 
E n p u b l i a n t la b ib l iograph ie ra i sonnée des é tudes celti-
q u e s en Hongr ie e n t r e 1945 et 1972, d a n s le t o m e X I V 
(1974) d e la r evue ( d o n t la suite, la b ib l iographie des 
a n n é e s en t r e 1973 e t 1978 se t r o u v e d a n s le t o m e 
X V I I ) , l ' au t eu r de ces lignes l a n ç a u n e série v isant 
à d o n n e r p a r pays l ' a p e r ç u de la l i t t é r a t u r e des recher-
ches a rchéolog iques . L e vo lume X V I I I p r é sen t e , g r âcé 
à la con t r i bu t ion de B . Jovanov ic e t fie P . Popovic , 
le b u l l e t i n des pub l i ca t i ons yougos laves consacrées 
à l ' é p o q u e de L a T è n e , p a r u e s e n t r e 1945 et 1975. 
D a n s la sui te le v o l u m e cont ient la p r e m i è r e p a r t i e 
d e la b ib l iographie d e B . F ischer c o n c e r n a n t la numis-
m a t i q u e cel t ique, c ' e s t - à -d i re les é t u d e s publ iées d a n s 
ce d o m a i n e en t r e 1962 e t 1979. 
T o u t cela m o n t r e i n c o n t e s t a b l e m e n t q u e la r e v u e 
E t u d e s Cel t iques e s t devenue f lans les 10 dernières 
a n n é e s u n pér iod ique q u i mér i t e é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n 
des archéologues . 
M. Szabó 
A. Furge r -Gun t i , P . Gutzwi l le r—R. H a n g g i — D . Hol-
s t e in—Th. Mäg l in—F. Mathias—С. Schucany: Die 
ke l t i schen Münzen der Sammlung R. F o r r e r / H . Herold 
im Rä t i schen M u s e u m Chur. Sch r i f t en r e ihe des R ä t i -
s c h e n Museums 25. Chur , R ä t i s c h e s M u s e u m . 1982. 
60 S . , 4 Taf . 
D e r Par iser B a n k i e r H . Herold h a t z u s a m m e n m i t 
d e m ausgeze ichne ten K e n n e r u n d F o r s c h e r der kelti-
s c h e n Münzen , R o b e r t Fo r r e r , eine S a m m l u n g zusam-
menges t e l l t , die d a n n durch Hero ld d e m neulich ge-
g r ü n d e t e n M u s e u m v o n Chur g e s c h e n k t w u r d e . Die 
a u s 119 S tücken b e s t e h e n d e S a m m l u n g u m f a ß t die 
G e s a m t h e i t der ke l t i s chen M ü n z p r ä g u n g . Die Bearbei-
t u n g u n d P u b l i k a t i o n er fo lg te u n t e r L e i t u n g fies Pro-
fessors der Basler U n i v e r s i t ä t von S t u d e n t e n (deshalb 
s ind so viele A u t o r e n n a m e n ) . Die e inze lnen K a p i t e l 
fo lgen einer geograph i schen R e i h e n f o l g e — v o m Wes-
t e n n a c h Osten . U n s in teress ieren v o r a l lem Stücke , 
die in de r U m g e b u n g des mi t t l e ren u n d u n t e r e n Donau -
lau fes z u m Vorsche in g e k o m m e n s ind . D a r u n t e r ka-
m e n ve rmut l i ch v i e r ( 9 8 - 9 9 , 102—103) in U n g a r n , 
zwei a b e r mi t S icherhe i t in Szekszárd (100 101) z u m 
Vorsche in und g e l a n g t e n in die S a m m l u n g . Le t z t e r e 
s ind D r a c h m e n fies T y p s Regöly . 
I n den B a n d w u r d e auch e ine S t u d i e von II". Ii. 
Stern a u f g e n o m m e n , fier einzelne F u n d e einer R ö n t -
g e n u n t e r s u c h u n g u n t e r z o g . D a r u n t e r b e f i n d e t sich 
a u c h d a s aus U n g a r n s t a m m e n d e S t ü c k N r . 98, dessen 
Z u s a m m e n s e t z u n g (1 Prozen t Gold, 96 P rozen t Si lber , 
3 P r o z e n t K u p f e r u n d Bleispuren) von de r j en igen d e r 
a n d e r e n F u n d e völl ig abweich t . Dies b e d e u t e t , d a ß 
w i r m i t Hilfe na tu rw i s senscha f t l i che r M e t h o d e n f ä h i g 
sein werden , P r ä g u n g e n aus U n g a r n a b z u s o n d e r n . 
E s w i r d eventuel l a u c h ihre n ä h e r e loka le B e s t i m m u n g 
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mögl ich . E s w ü r d e sich lohnen, u n d es w ä r e gewiß lehr-
re ich , ke l t i sche M ü n z e n m i t b e k a n n t e m F u n d o r t m i t 
d | ese r M e t h o d e u n t e r s u c h e n zu lassen . De r B e s t a n d 
d e r M ü n z s a m m l u n g des U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u -
s e u m s w ü r d e s ich dazu besonde r s g u t e ignen . 
M. Kőhegyi 
A. Page: Anc ien t Egypt ian Figured Ostraca in the 
Petr ie Collection. I n t r o d u c t i o n b y H . S. S m i t h . W a r -
mins te r , Aris a n d Ph i l l ips L td . , 1983. I X + 07 p p . 
3 Figs , 82 Drawings . 
T h e a u t h o r w o r k e d for fou r yea r s o n t h e ca t a logue 
of a c o m p a r a t i v e l y smal l , b u t one of t h e m o s t in te res t -
ing g roups of m a t e r i a l in t h e f a m o u s col lect ion accu-
m u l a t e d b y Sir F l i n d e r s P e t r i e d u r i n g his long E g y p -
t i a n s tud ies , n o w housed in t h e D e p a r t m e n t of E g y p -
tology of L o n d o n U n i v e r s i t y . As H . S. S m i t h w r i t e s in 
t h e i n t r o d u c t i o n : «Figured os t r aca a r e a m o n g t h e m o s t 
r evea l ing anil a m u s i n g of t h e m i n o r w o r k s of a r t t h a t 
h a v e su rv ived f r o m a n c i e n t E g y p t » (VII I — I X ) . 
T h e p a i n t e d d r a w i n g s on f r a g m e n t s of p o t t e r y a n d 
s tones shed l ight on t h e t e chn iques a n d c r ea t i ve 
imag ina t i on of t h e m a s t e r s of anc ien t E g y p t i a n a r t . 
These f r a g m e n t s w e r e n o t m a d e for t h e publ ic , b u t 
w e r e r a t h e r s k e t c h e s a n d pas s t ime scr ibbles which 
were f o u n d b y a rchaeo log i s t s or t r e a s u r e h u n t e r s on ly 
because t h e y w e r e on non-per i shab le m a t e r i a l . T h e i r 
a im w a s m a n i f o l d : ske t ches of a p a r t of a m o n u m e n t a l 
work , o r a c o p y of a l r e a d y exis t ing w o r k s of a r t , in 
which case the i r p u r p o s e was p rac t i ce or s t u d y . The i r 
s t y l e is bas ical ly ident ica l wi th t h a t of m o n u m e n t a l 
works . This ver i f ies n o t only t h e i d e n t i t y of t he mas-
te r s , b u t also t h a t w i t h i n a specif ic c u l t u r e a t least 
a s f a r as A n t i q u i t y a n d p r imar i l y A n c i e n t E g y p t a r e 
conce rned — t h e r e did n o t exis t two f u n d a m e n t a l l y 
d i f f e r ing a r t i s t i c c o n c e p t s , wh ich were a l t e r n a t e l y used 
b y t h e s a m e m a s t e r . Nonethe less , t h e r e a r e n u m e r o u s 
i n t i m a t e d rawings , f o u n d in t h e corners of t h e work-
shops , which d i f f e r f r o m those m a d e on off ic ia l o rde r s 
or for t h e publ ic , p r i m a r i l y in the i r s k e t c h i n e s s , - a n d , 
w h a t is more i n t e r e s t i ng , in the i r c o n t e n t . T h e r e a r e 
n u m e r o u s ca r i ca tu r i s t i c f e a t u r e s and h u m o r o u s ele-
m e n t s , and m o t i f s wh ich can neve r or v e r y ra re ly be 
obse rved on m o n u m e n t a l works . This n o t only p roves 
t h e i n t i m a t e n a t u r e of these ske tches b u t also t h a t t h e 
E g y p t i a n m a s t e r s were no t m e r e l y m e c h a n i c execu to r s 
of t he i r c u s t o m e r s ' w?" :hes a n d t h o u g h t s , a n d t h a t t h e y 
were a r t i s t s w i t h a n e q u a l m e a s u r e of c r ea t i v i t y of 
o t h e r cu l tu res a n d e ras . The i r t h o u g h t s soared f ree ly , 
even if w h e n w o r k i n g on m o n u m e n t s e r e c t e d t o e ter-
n i t y t h e y had to fo l low s t r i c t ly t h e conven t i ons d ic tu ted 
b y t h e P h a r a o h a n d t h e ru l ing class; b u t in t h e so l i tude 
of the i r w o r k s h o p s t h e y could a n d did indu lge in f l igh t s 
of the i r own i m a g i n a t i o n , a n d t o e x a g g e r a t e a l i t t le , 
in t h e express ion of their i n n e r t h o u g h t s . N a t u r a l l y , 
it is ve ry d i f f i cu l t to decide , w h e t h e r , bes ide t h e 
express ively non-confo rmis t d r awings , t he o t h e r s 
w e r e m a d e for t h e purpose of s t u d y , p lanning or p rac -
t ice. Nor would i t be easy t o d e f i n e to w h a t e x t e n t 
t h e i r n o n - c o n f o r m i s t cha rac t e r i s t i c t ra i t s r e p r e s e n t 
s o m e sor t of r evo l t against t h e confo rmism, a n d to 
w h a t e x t e n t t h e y a r e only p a s s t i m e works, t h e su rv iv -
ing tokens of f u n and a m u s e m e n t . E a c h piece of t h e 
s m a l l collection of 82 spec imens h a s been ca t a logued 
accord ing to t h e following p o i n t s : def in i t ion of t h e 
dep ic t ion , i n v e n t o r y n u m b e r , f a b r i c , dimensions, f i n d -
s p o t , da te , de t a i l ed desc r ip t ion , a n d in the case of 
inscr ibed pieces, t h e i n t e r p r e t a t i o n of the t e x t . Be-
s ides these, t h e a u t h o r i n c l u d e d t w o very i m p o r -
t a n t pa r t s , w h i c h exceed t h e bas i c r e q u i r e m e n t s of 
t h e ca ta logue , n a m e l y the l is t ing of paral lels a n d com-
m e n t a r y conce rn ing the a b o v e - m e n t i o n e d po in t s , t h e 
p r e s u m a b l e a i m of t h e d rawing , e t c . A review of t he 
m o s t l y h y p o t h e t i c a l views o f f e r e d in th is c o m m e n t a r y 
in t h e light of s imi l a r f inds in o t h e r collections exceeds 
t h e personal e x p e r t i s e of t he r ev i ewer . One t h i n g is 
c e r t a i n : t h e c a t a l o g u e rises a b o v e t h e average d u e to 
t h e c o m m e n t a r i e s and ana logues , th rough w h i c h it 
o f fe r s f a r more t h a n w h a t is in i tse l f a g rea t sc ien t i f ic 
p r o f i t , namely t h e analysis a n d pub l i ca t ion of a rela-
t ive ly small , b u t nonethe less v e r y in te res t ing collec-
t ion . L. Castiglione 
Miscellanea archaeologica Tobias Dohrn dedica ta . 
(Archaeologica 26.) Borna, Giorg io Bre t s chne ide r , 
1982. 129 S., 50 Taf . , 18 Abb . i m T e x t . 
D e r s iebz ig jähr ige Gelehrte , d e m diese F e s t s c h r i f t 
g e w i d m e t ist, h a t neben se inen b e d e u t e n d e n F o r -
schungse rgebn i s sen auf dem G e b i e t de r E t rusko log ie , 
die i m m e r im M i t t e l p u n k t se ine r wissenschaf t l i chen 
A r b e i t s t and , a u c h eine — im V o r w o r t des B u c h e s m i t 
R e c h t h e r v o r g e h o b e n e — w i c h t i g e wissenschaf tsge-
schicht l iche Rol le : i h m allein ist es z u ve rdanken , d a ß 
die g roßen T r a d i t i o n e n der d e u t s c h e n E t rusko log ie n . i t 
den ausgehenden dre ißiger J a h r e n n i ch t u n t e r b r o c h e n 
w u r d e n . E s ist a lso kein Zufall , d a ß die Miscel lanea in 
I t a l i en v e r ö f f e n t l i c h t wurden u n d d a ß ach t v o n d e n 
zwölf Verfassern i ta l ienische F r e u n d e des J u b i l a r s 
s i nd . 
Chronologisch umfassen die A u f s ä t z e r u n d ein 
J a h r t a u s e n d von d e r f r ü h e n E i senze i t bis in die f r ü h e 
Ka i se rze i t . Die E n t z i f f e r u n g de r e t rusk i schen I n s c h r i f t 
e ines in das a u s g e h e n d e 7. J h . d a t i e r b a r e n Amphor i s -
kos a u s Bologna (inzwischen ve rö f f en t l i ch t v o n C. 
Morigi Giovi und G . C o l o n n a in S E 49, 1981, 67 — 93) 
g ib t M. Pallottino Gelegenhei t (R i f l ess ion i sul c o n c e t t o 
di Vi l lanoviano, 67 71), seine f r ü h e r e V e r m u t u n g 
bezügl ich des An te i l s der E t r u s k e r a n der Vi l lanova-
k u l t u r Bolognas v o r der Certosa- P e r i o d e m i t n e u e n 
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A r g u m e n t e n zu u n t e r s t ü t z e n . Zugleich legt e r k l a r 
seine A u f f a s s u n g von der V i l l a n o v a k u l t u r , a ls e ine r 
wohl schon e t rusk i schen S t r u k t u r d a r , die sich a u f d e m 
K ü s t e n g e b i e t E t r u r i e n s im L a u f e des I X . J h . e n t f a l -
t e t e , in der h e u t i g e n Emi l i a schne l l a u f g e n o m m e n 
wurde , ja a u c h im Süden u n d O s t e n ihre R e f l e x e h a t t e . 
— M. Torelli (Veio, la c i t t à , Varx e il cul to di G i u n o n e 
Reg ina , 117 — 128) e r ö r t e r t d ie s t a d t b a u l i c h e E n t w i c k -
lung von Vej i ; n a c h seiner Vor s t e l l ung k o n n t e d i e 
P iazza d ' A r m i nicht in der g a n z e n vo r römischen E p o -
che als B u r g der S t a d t «im vol len pol i t i schen, s a k r a l e n 
und mi l i t ä ren S inne des Wor tes» f u n k t i o n i e r e n ; in 
einer zwei ten P h a s e de r B a u g e s c h i c h t e der S t a d t w u r d e 
sie ver lassen, sie b l ieb a u ß e r h a l b des großen S t a d t -
p l a t e a u s , d a s im 5. J h . m i t e ine r S t ü t z m a u e r u m g e b e n 
w u r d e . E i n e ähn l i che S i tua t ion is t in m e h r e r e n síid-
et rusk ischen S t ä d t e n (Narce , Fa le r i i , Ta rqu in i a ) zu 
e r k e n n e n . D e m e n t s p r e c h e n d s u c h t T . das H e i l i g t u m 
der S t a d t g ö t t i n J u n o R e g i n a e n t g e g e n f r ü h e r e n Mei-
n u n g e n n i ch t auf de r P i azza d ' A r m i , sondern i m N o r d -
teil des g roßen P l a t e a u s (Macchia Grande) , e ine H y p o -
these, die — ebenso wie die vor ige — noch d u r c h d i e 
Verö f fen t l i chung der Ergebn i s se ä l t e r e r A u s g r a b u n g e n 
und durch we i t e re F o r s c h u n g e n u n t e r s t ü t z t w e r d e n 
soll. — G. Colonna (Di A u g u s t o Cas te l lani e del cosid-
d e t t o Calice a ca r i a t id i P r e n e s t i n o , 33 — 44) z e i c h n e t 
ein deherois ier tes P o r t r ä t von A u g u s t o C'astellani, de r 
— nach d e m Ur te i l von Giglioli «ein K ü n s t l e r , o f t 
ein Mäzen, abe r vor a l lem ein K a u f m a n n war», illus-
t r i e r t m i t einigen Beispielen die Unzuve r l ä s s igke i t sei-
n e r F u n d a n g a b e n u n d gre i f t b is zu den ers ten Veröf -
fen t l i chungen des b e r ü h m t e n Bronzeke lches m i t w e i b -
lichen S tü t z f i gu ren in der Villa Giul ia zurück , u m dar -
an zu e r inne rn , d a ß d a s S tück n i c h t in P r a e n e s t e (wie 
es spä t e r von Cas te l lani b e h a u p t e t wurde) , s o n d e r n in 
de r Band i t acc i a -Nekropo le v o n Cerve te r i g e f u n d e n ist . 
C. deu te t die p las t i schen R o s e t t e n , die weibl ichen Ge-
s t a l t en und die e inger i t z t en ve r sch lungenen Sch langen-
p a a r e (das Mot iv , n i c h t iden t i sch m i t den e inze lnen 
Schlangen au f den H e n k e l n v o n f r ü h e n a t t i s c h e n u n d 
i ta l ischen Gefäßen , — f ü r seine d e k o r a t i v e A n w e n d u n g 
vgl . e twa die p r o t o k o r . P l a t s c h k a n n e bei K r a i k e r , Aigi-
na , N r . 350, T a f . 29 — k e h r t a u f zwei A m p h o r e n des 
E f e u m a l e r s wieder) als f u n e i ä r e Symbole , die a u f die 
u r sprüngl iche B e s t i m m u n g de r V a s e hinweisen sol len. 
— Der A u f s a t z von S. Steingräber (Übe r l egungen zu 
e t rusk i schen A l t ä r e n , 103- 116) i s t ein E n t w u r f se iner 
sich in V o r b e r e i t u n g be f ind l i chen Monograph ie ü b e r 
die e t rusk i schen Al t ä r e , wobe i einige s te ine rne Monu-
m e n t a l a l t ä r e a u s f ü h r l i c h e r b e s p r o c h e n werden . E s folgt 
eine f o r m a l e und eine f u n k t i o n e l l e Gl iederung de r 
Al täre , m i t n a c h d r ü c k l i c h e m H i n w e i s auf die W i c h t i g -
keit der e r h a l t e n e n bi ld l ichen Dar s t e l l ungen u n d zu-
letzt die A u f z ä h l u n g einiger w ich t ige r P r o b l e m e reli-
gionsgeschicht l ichen C h a r a k t e r s , d ie in der g e p l a n t e n 
Monograph ie b e h a n d e l t w e r d e n . — F. Jürgeit (E in 
e t rusk isches P l e k t r o n in K a r l s r u h e , 53 — 62) v e r ö f f e n t -
licht ein n e u e r w o r b e n e s P l e k t r o n a u s K n o c h e n in 
K a r l s r u h e , s te l l t einige w e i t e r e e t rusk i sche E x e m p l a r e 
der G a t t u n g z u s a m m e n , sch läg t f ü r d a s K a r l s r u h e r 
S tück e ine D a t i e r u n g in d a s ausgehende 6. J h . vor u n d 
besch re ib t — m i t E i n b e z i e h u n g bi ld l icher Dar s t e l l un -
gen — d i e fo rma len E i g e n t ü m l i c h k e i t e n d e r e t ruski -
schen P l e k t r a . — H. Blanck (Die Malere ien des sog. 
P r i e s t e r -Sa rkophages in Tarq in ia , 11—28) ve rö f f en t -
licht z u m e r s t enmal p h o t o g r a p h i s c h e A u f n a h m e n de r 
Malere ien des M a r m o r s a r k o p h a g e s , d e r vor m e h r als 
h u n d e r t J a h r e n in T a r q u i n i a im K a m m e r g r a b de r 
Fami l i e P a r t u n u g e f u n d e n wurde . M. Mar te l l i h a t in 
e inem g r u n d l e g e n d e n A u f s a t z in g r ö ß e r e m Z u s a m m e n -
h a n g bewiesen , daß de r Sa rkophag , sowie zwei Gegen-
s t ü c k e in K a r t h a g o woh l in Pa ros he rges te l l t w u r d e n . 
Oh de r P r i e s t e r - S a r k o p h a g u n m i t t e l b a r a u s P a r o s , 
oder m i t pun i sche r V e r m i t t l u n g n a c h T a r q u i n i a ge-
langte , ist zu r Zeit n i c h t z u en tsche iden , die f igür l iche 
Malerei w u r d e aber e r s t in E t r u r i e n a u f g e t r a g e n , wie 
das v o n B . m i t n e u e n a n t i q u a r i s c h e n , s t i l is t ischen 
und ikonograph i schen A r g u m e n t e n nachgewiesen wi rd . 
Von d e n zwei da rges te l l t en Szenen be s t eh t die Amazo-
n o m a c h i e , wie sonst , a u c h liier aus a l lgemein verbrei-
t e t e n E i n z e l m o t i v e n . A u s f ü h r l i c h wi rd die a n d e r e Dar -
s te l lung , die S c h ä c h t u n g d e r t ro j an i schen Gefangenen 
d u r c h Achi l l , b e h a n d e l t u n d f ü r das Urb i ld de r insge-
s a m t s i eben b e k a n n t e n W i e d e r g a b e n des T h e m a s einige 
K o r r e k t u r e n der zu G r u n d e l iegenden R e k o n s t r u k t i o n 
von D o h m vorgeschlagen . Die Malere ien w e r d e n auf 
G r u n d v o n nicht i m m e r sch lagenden s t i l i s t i schen Kr i -
te r ien in d ie Zeit zwischen 340 und 310 d a t i e r t . Ob das 
Urbi ld wi rk l i ch in Mi t te l i t a l ien , sogar in R o m selbs t 
e n t s t a n d e n ist , sei v o r l ä u f i g dah inges te l l t . - Die übr i -
gen B e i t r ä g e b e h a n d e l n einzelne K u n s t w e r k e oder 
M o n u m e n t e . D e m u n e r m ü d l i c h e n E r f o r s c h e r der e t rus -
k ischen B r o n z e n , F. Koncalli, ist es ge lungen ( U n b ron-
zo e t r u s c o della collezione Carpegna ne l Museo P r o f a n o 
della B ib l io t eca V a t i c a n a , 89 — 96), in de r ehema l igen 
S a m m l u n g des K a r d i n a l s Carpegna e inen b isher un-
v e r ö f f e n t l i c h t e n e t ru sk i s chen B r o n z e k o p f zu e r k e n n e n . 
N a c h sorgfä l t ige r t e c h n i s c h e r und s t i l i s t i scher U n t e r -
s u c h u n g des Vo t ivkop fe s wird eine D a t i e r u n g in die 
e rs te H ä l f t e des 4. J h . v . Chr . und v e r m u t u n g s w e i s e 
die Loka l i s i e rung auf e ine fal iskische ode r v o l t e r r a n e r 
W e r k s t a t t vorgesch lagen . Die to ta le H ö h e de r männ l i -
chen F i g u r , e twa 50 c m , w a r nach d e n ü b e r z e u g e n d e n 
A u s f ü h r u n g e n von R . d i e mensura lionorata (P l in . n . h . 
34, 24) d e r V o t i v s t a t u e n des vorhe l len is t i schen Mit tel-
i ta l iens u n d galt zu se ine r Zeit noch als «Monumenta l -
plast ik». — P. Pensabene (Su un f r e g i o f i t t i l e e u n ri-
t r a t t o m a r m o r e o d a P a l e s t r i n a ne l Museo Naz iona l e 
R o m a n o , 73 — 88) legt z u m e r s t enma l eine vo l l s t änd ige 
V e r ö f f e n t l i c h u n g von a c h t F r a g m e n t e n eines 1933 ge-
f u n d e n e n Tonrel iefs vor , das er m i t g u t e n G r ü n d e n als 
die D a r s t e l l u n g eines Fes t zuges i n t e r p r e t i e r t . Mögli-
che rweise h a t das s p ä t r e p u b l i k a n i s c h e Rel ief z u m E h -
r e n d e n k m a l eines P r a e t o r s von P r a e n e s t e gehö r t , des-
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sen P o r t r ä t er in d e m z u s a m m e n mi t den Re l i e f f r ag -
m e n t e n g e f u n d e n e n M a r m o r b i l d n i s a u s den J a h r e n u m 
1Q0 v. Chr . e r k e n n e n möch te . — i n d e m einzigen, de r 
gr iechischen Archäo log ie g e w i d m e t e n Art ike l ve r such t 
Th. Kraus (Zum D r a c h e n h a u s in d e r Ochi, 63- 66) d a s 
sog. D r a e h e n h a u s a u f d e m Gipfel d e s Berges Ochi in 
S ü d - E u b o i a als e inen Tempel zu b e s t i m m e n , der «nicht 
f r ü h e r als im 1. J h . v . Chr.» e n t s t a n d e n sein k a n n . 
M. Floriani Squarciapino (Corona c iv ica e c lupeus vir-
t u t i s d a Ost ia , 45 — 52) v e r ö f f e n t l i c h t die F r a g m e n t e 
e ines m o n u m e n t a l e n (Diam. 1,32 m) Marmorsch i ldes 
a u s Ost ia , auf d e m v o n einem E i c h e n k r a n z u m r a h m t 
d ie I n s c h r i f t ob civis [serjvatos zu lesen ist . Die Vf . 
v e r s u c h t es, den Schi ld auf G r u n d d e r Schr i f tque l l en 
(bes . R G 34,2) m i t d e m K u l t des A u g u s t u s in Zusam-
m e n h a n g zu b r ingen , u n d d e m e n t s p r e c h e n d wird die 
Mögl ichkei t e rwogen , d a ß er u r s p r ü n g l i c h die Giebel-
m i t t e des Tempio d i R o m a e A u g u s t o s c h m ü c k t e . — 
E i n e se l tene Glaspyx i s a u s Sizilien w u r d e von Cl. Capu-
to (Piss ide di ve t ro d e c o r a t a a r i l ievo d a P a l m a di Mon-
t e c h i a r o , 29 — 31) vorge leg t , auf (lie «si(Ionische» Pro-
d u k t i o n z u r ü c k g e f ü h r t u n d in d a s 1. J h . n . Chr . d a t i e r t . 
— D u r c h die B e h a n d l u n g des Marmorb i ldn i s se s e ines 
ju l i sch-c laudischen P r i n z e n (F. Russo, R i t r a t t o d i 
p r i n c i p e Giul io-Claudio nel R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e s 
M u s e u m di Colonia, 97—101), d a s in K ö l n e n t d e c k t 
w u r d e , wi rd der L e s e r an die engere H e i m a t des J u b i -
l a r s u n d an den O r t seiner a k a d e m i s c h e n Tä t igke i t 
e r i n n e r t . Die E rgebn i s se seiner viele Geb ie te der an t i -
k e n K u n s t u m f a s s e n d e n F o r s c h u n g e n w e r d e n in e inem 
vo l l s t änd igen Verze ichn is seiner S c h r i f t e n darge legt . 
.7. Gy. Szilágyi 
St. Steingräber: E t r u r i e n . S täd te—Hei l ig tümer—Ne-
k ropo len . München , H i r m e r Ver lag , 1981. 601 pp . , 
2 K a r t e n . 
D e r j u n g e M ü n c h n e r E t r u s k o l o g e , (1er sich schon 
d u r c h ein R e i h e v o n wich t igen A r b e i t e n ü b e r K u n s t 
u n d K u l t u r der E t r u s k e r ausgeze ichnet h a t , gibt in die-
s e m B u c h a u f g r u n d seines v i e l j äh r igen Z u s a m m e n -
l ebens m i t e t r u sk i s chen Orten u n d D e n k m ä l e r n eine 
a u s f ü h r l i c h e Ubers i ch t ü b e r die m a t e r i e l l e Hin te r las -
s e n s c h a f t der E t r u s k e r . Wie im V o r w o r t b e t o n t wi rd , 
k o n z e n t r i e r t e er sich d a b e i «bewußt a u f d ie Dar s t e l l ung 
de r h i s to r i schen T o p o g r a p h i e E t r u r i e n s . . . u n d au f 
d ie B e s c h r e i b u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n d e r archäologi-
s c h e n S t ä t t e n und F u n d e » (10). E i n g e l e i t e t wird diese 
D a r s t e l l u n g d u r c h e ine k n a p p e Z u s a m m e n f a s s u n g de r 
G e s c h i c h t e der E t r u s k e r (12- 20), d e r v ier ku rze K a p i -
te l ü b e r Grundlagen und G r u n d b e g r i f f e d e r Topograf ie , 
U r b a n i s t i k , Haus - , Sepulchra l - u n d S a k r a l a r c h i t e k t u r 
fo lgen ( 2 1 - 4 0 ) . 
D e r beschre ibende Teil ist d e r Zie l se tzung des 
B u c h e s en t sp rechend in t opog raph i s che Zonen geglie-
d e r t , d ie meis tens d e n Gebie ten de r w i c h t i g s t e n e t rus-
kischen S t ä d t e en t sp r echen (10). Die e inzelnen Zonen 
s ind, v o m nörd l i chen R a n d des a n t i k e n E t r u r i e n s an-
ge fangen , d ie fo lgenden : F lo renz u n d seine U m g e b u n g ; 
Arezzo und Casen t ino ; Cor tona ; d a s Gebie t u m Siena ; 
Vol t e r ra u n d N o r d w e s t e t r u r i e n ; Popu lon i a u n d sein 
Gebiet ; V e t u l o n i a u n d sein Geb ie t ; Rosel le u n d die 
M a r e m m a ; Vule i und sein H i n t e l l a n d ; Chiusi u n d sein 
U m l a n d ; Pe rug ia u n d das e t r u s k i s c h e U m b r i e n ; Orv i e to 
u n d de r L a g o di Bolsena ; das Vi t e rbese ; die s i ide t rusk i -
sche F e l s g r ä b e r z o n e ; T a r q u i n i a u n d sein Gebie t ; Cerve-
s ter i und sei n Gebie t ; Vej i u n d sein Gebie t ; das Fa l i ske -
r u n d C a p e n a t e n g e b i e t . Die Besch re ibung E t r u r i e n s 
w i r d d u r c h ein K a p i t e l übe r die e t rusk ische P a d a n a 
(534 - 562) u n d eine v e r b l ü f f e n d k u r z e B e h a n d l u n g de r 
E t r u s k i s i e r u n g K a m p a n i e n s (563 565!), (1er e t rusk i -
schen P e r i o d e R o m s (566 — 571) u n d de r e t r u s k i s c h e n , 
bzw. e t r u s k i s i e r t e n K u l t u r L a t i u m s (572 — 575) er-
gänz t . E s f e h l e n d e m B u c h auch die wich t igs ten Hi l fs-
mi t te l f ü r die B e n ü t z u n g des T e x t e s und f ü r even tue l l e 
wei te re O r i e n t i e r u n g n i c h t : ein Verze ichnis (1er F a e h -
ausdr i ieke , e ine aus füh r l i che und sorgfä l t ig z u s a m m e n -
gestel l te B ib l iog raph ie de r S e k u n d ä r l i t e r a t u r bis 1980 
(im T e x t se lbs t w e r d e n n u r a n t i k e A u t o r e n z i t i e r t ) , ein 
p r a k t i s c h vo l l s t änd iges Verzeichnis de r j en igen M u s e e n 
und S a m m l u n g e n Nordi ta l iens , E t r u r i e n s u n d R o m s , 
in denen sich be t r äch t l i ches e t rusk i sches Ma te r i a l be-
f inde t (in Laz io wird n u r Pa le s t r ina e r w ä h n t , K a m p a -
nien fehl t völlig) u n d ein N a m e n r e g i s t e r . 
In j e d e m K a p i t e l wi rd zue r s t die t o p o g r a p h i s c h e 
Lage u n d die Geschich te der b e t r e f f e n d e n Zone b e h a n -
del t , m i t re ich l icher E i n b e z i e h u n g de r a n t i k e n S c h r i f t -
quel len, d a n n fo lg t von der w ich t i g s t en , z e n t r a l e n 
Siedlung a u s g e h e n d , die B e s c h r e i b u n g der m o n u m e n -
ta len H i n t e r l a s s e n s c h a f t des b e h a n d e l t e n Gebie tes , 
m i t der E r w ä h n u n g der cha rak t e r i s t i s chen oder wich-
t igen F u n d e u n d F u n d g r u p p e n , d a z u eine k u r z e Be-
m e r k u n g ü b e r d a s lokale M u s e u m , fal ls ein so lches 
v o r h a n d e n i s t . E i n e organische E r g ä n z u n g des T e x t -
teils b ie ten d ie 347 Abb i ldungen ( m e h r als die H ä l f t e 
aus d e m F o t o a r c h i v des D e u t s c h e n Archäo log i schen 
I n s t i t u t s in R o m , 63 a u s d e m H i r m e r F o t o a r c h i v , e t w a 
ein Vier te l — P l ä n e , F u n d k a r t e n , Grundr i s se u n d R e -
k o n s t r u k t i o n e n — versch iedenen P u b l i k a t i o n e n en t -
n o m m e n ) , die neben H a u p t w e r k e n de r e t r u s k i s c h e p 
K u n s t viele m e h r oder weniger b e k a n n t e , m i t u n t e r 
p r ak t i s ch u n b e k a n n t e D e n k m ä l e r de r e t r u s k i s c h e n 
A r c h i t e k t u r u n d einige g u t a u s g e w ä h l t e L a n d s c h a f t s -
bi lder u n d S t a d t a n s i c h t e n zeigen. 
Die gesch ich t l i chen Teile s ind sehr k l a r u n d g r ü n d -
lich, den e igen t l i chen W e r t des B u c h e s geben a b e r 
zweifellos d ie Besch re ibungen und D e u t u n g e n de r Mo-
n u m e n t e , w o b e i m a n nicht n u r die e n o r m e n u n d er-
sichtl ich au f Au tops i e b e r u h e n d e n t o p o g r a p h i s c h e n 
K e n n t n i s s e des Vf . , sonde rn auch sein feines Ge füh l f ü r 
a r c h i t e k t o n i s c h e u n d d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e kul-
tu r - , vor a l l em re l ig ionsgeschicht l iche P r o b l e m e be-
w u n d e r n k a n n . M a n f inde t auch reichl ich sonst ige Be-
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i i ierkungen ü b e r Geschichte u n d K u n s t , ü b e r E n t d e k -
k u n g und w e i t e r e s Schicksal v o n M o n u m e n t e n , u sw . , 
die die Besch re ibungen e rgänzen und beleben; ep ig ra -
phische P r o b l e m e werden a u s f ü h r l i c h e r ö r t e r t , m i t u n -
t e r s t i l l schweigende K r i t i k a n m o d e r n e n A n s i c h t e n 
g e ü b t . Dies a l les a b e r ohne die A b s i c h t der Vol l s tändig-
kei t im Sinne e ine r u m f a s s e n d e n K u l t u r g e s c h i c h t e d e r 
E t r u s k e r . 
E s ist n i c h t l e ich t zu b e s t i m m e n , a n welchen Lese r -
kreis sich d a s B u c h wende t , u n d wie es a m b e s t e n zu 
b e n ü t z e n ist . D e r Vf . selbst s e t z t i h m das Ziel, «dem a n 
der e t rusk i schen K u n s t u n d Gesch ich te in t e re s s i e r t en 
La ien zu Vor- u n d N a c h b e r e i t u n g se iner E t r u r i e n r e i s e , 
d e m Spezia l is ten als kleines H a n d b u c h zu dienen» (11). 
Mit «Vor- u n d Nachbere i tung» wi rd n a c h d r ü c k l i c h 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß es sich n i c h t u m einen Re i se -
f ü h r e r h a n d e l t . E s wird keine W e g b e s c h r e i b u n g gebo-
ten , s t a t t dessen wi rd der Leser a u f die ör t l i chen Sehil-
de rungen , a u f die gebräuch l i chen K a r t e n und P l ä n e 
verwiesen. A u c h das A u f f i n d e n der be sch r i ebenen 
M o n u m e n t e w i r d d u r c h die M e t h o d e der B e h a n d l u n g 
n ich t i m m e r e r l e ich te r t (es g ib t z . B . s icherl ich n u r 
wenige, die d ie Bes ich t igung von T a r q u i n i a m i t d e m 
Piano délia C iv i t ä beginnen u n d die G r a b m a l e r e i e n 
— falls sie i h n e n zugängl ich s ind - n i ch t in t o p o g r a -
phischer , s o n d e r n in chronologischer O r d n u n g , wie sie 
im Buch a u f g e f ü h r t s ind, besuchen) . Z u s a m m e n m i t 
den heu te s i c h t b a r e n w e r d e n a u c h ze r s tö r t e Monu-
men te , e i ngeebne t e A u s g r a b u n g e n , ve rscho l lene 
Kuns twe i ke beschr ieben , die d e m Laien nach wie vor 
u n b e k a n n t b le iben . M a n c h m a l wird de r A u f b e w a h -
rungsor t d e r b e h a n d e l t e n W e r k e angegeben , a u c h w e n n 
er im Aus l and liegt, m a n e r f ä h r t a b e r n i ch t , wo d a s 
aus führ l i ch beschr iebene Mate r i a l von einigen n e u e r e n 
A u s g r a b u n g e n ( e twa P u n t a del la Vipe ra oder Grav i sca ) 
zu suchen is t . D ie Not izen ü b e r die Museen s ind mei-
s tens so a l lgemein geha l ten (13 Zeilen ü b e r d a s N a t i o -
n a l m u s e u m in T a r q u i n i a , 14 ü b e r d a s Museo Gregor ia -
no E t r u s c o i m Va t ikan ) , d a ß sie p r ak t i s ch w e d e r f ü r 
eine Vor-, n o c h f ü r eine N a c h b e r e i t u n g einen wesent l i -
chen N u t z e n h a b e n . 
Man m u ß a b e r dem Vf . völl ig z u s t i m m e n , d a ß er 
es n ich t u n t e r n o m m e n h a t , ein neues «Et rusker land» 
oder « I t ine ra r i etruschi» zu sch re iben ; von so lchen g ib t 
es genug (das be s t e ist zur Zeit wohl Torel l i ' s «Etrur ia» 
in der R e i h e Guide a rcheo log iche L a t e r z a , 1980). 
E r h a t d a s G e w i c h t ers icht l ich au f die zwei te Zielset-
zung seines W e r k e s gelegt : den Spezial is ten ein H a n d -
buch der M o n u m e n t e und F u n d e E t r u r i e n s — w e n n 
auch ke ine h is tor i sche T o p o g r a p h i e im s t r e n g s t e n 
Sinne — in d ie H a n d zu geben . D a s ist i h m w e i t g e h e n d 
gelungen. W o h l ist die V e r a r b e i t u n g der Sch r i f t que l l en 
in Solar i ' s T o p o g r a f i a s to r i ca d e l l ' E t r u r i a I I I I 
(1915 — 20, N e u d r u c k 1970) a u s f ü h r l i c h e r , u n d als er-
lebte T o p o g r a p h i e , als Z u s a m m e n s e h e n v o n A n t i k e m 
und M o d e r n e m ist das voin V f . zu R e c h t b e w u n d e r t e 
Cities a n d Cemete r i e s of E t r u r i a von Dennis u n ü b e r -
t r e f f l i ch , d a er die Ene rg ie u n d d ie vielleicht n ie m e h r 
w iede rkeh rende Möglichkei t h a t t e , «Etrur ien z u F u ß , 
auf K a r r e n u n d Eselsrücken» z u bereisen, a b e r der 
B e s t a n d a n D e n k m ä l e r n h a t sei t 1848 in so lchem 
M a ß e z u g e n o m m e n , die wissenschaf t l i ehe F o r s c h u n g 
w a r so e r t r ag re i ch , so viel h a t sieh im le tz ten J a h r h u n -
d e r t in de r T o s c a n a v e r ä n d e r t , d a ß die Zeit reif gewor-
den is t , e in Bild von der H in t e r l a s senscha f t d e r e t rus-
k ischen W e l t in heu t ige r Sicht z u geben. Die Bedeu-
t u n g v o n S. 's B u c h b e s t e h t v o r a l lem da r in , d a ß es die-
ser A u f g a b e völlig ge rech t g e w o r d e n ist . K a u m g ib t es 
ein a n d e r e s Buch , d a s eine ähn l i che Fül le von In fo r -
m a t i o n e n übe r e t rusk i sche M o n u m e n t e b ie te t , u n d die 
A u f m e r k s a m k e i t des Lesers o d e r Benu tze r s wi rd auf 
viele D e n k m ä l e r u n d D e n k m ä l e r g a t t u n g e n ge lenk t , 
die f r ü h e r wenig oder ke ine B e a c h t u n g f a n d e n . Möge 
de r Vf . bei e iner N e u a u f l a g e , die dieses B u c h f r ü h e r 
oder s p ä t e r s icherl ich e r f o r d e r t , das Z w i t t e r a r t i g e 
seines W e r k e s k ü h n e r b e s c h r ä n k e n (e twa d u r c h Anga-
be d e r g rund l egenden L i t e r a t u r ü b e r die b e h a n d e l t e n 
F u n d e u n d M o n u m e n t e , d u r c h d a s Weglassen ode r die 
E r w e i t e r u n g der kuns tgesch ich t l i chen-museo log ischen 
E x k u r s e , die me is tens k e i n e n organ ischen Teil e iner 
h i s to r i schen Topograph ie b i lden) . 
E i n e N e u a u f l a g e wird a u c h die B e h e b u n g einiger 
u n b e d e u t e n d e r V e r s c h r e i b u n g e n ermögl ichen (z. B . 
394, T . del Cardina le zweimal , u n t e r den noch zugäng-
l ichen u n d u n t e r den unzugäng l i chen G r ä b e r n aufge-
f ü h r t ; 459, T e m p e l A von l ' y r g i wi rd im T e x t in die 
Zeit u m 470, in de r Legende de r A b b i l d u n g — m . E . 
r i ch t ige r — gegen 460 d a t i e r t ) . Mit der Zeit w e r d e n 
aucli m a n c h e s t r i t t ige F r a g e n gek lä r t , die zu r Modifi-
ka t i on des v o m Vf . v e r t r e t e n e n S t a n d p u n k t e s f ü h r e n 
d ü r f t e n . So sche inen die t e c h n i s c h e n B e o b a c h t u n g e n 
von P . C. Bol (Großp las t ik a u s Bronze in Olympia , 
1978, 91) en t sche idend gegen die f rühk las s i sche Datie-
r u n g des Apollo von P i o m b i n o (129 — 1 30) zu sp rechen ; 
eine Loka l i s i e rung der V a n t h - G r u p p e in Vulci (201) ist 
ebenso f ragl ich (vgl. B e a z l e y , E V P , 303 u n d zule tz t , 
n i ch t völlig übe rzeugend , B . Adembr i , P r o s p e t t i v a 27, 
1981, 20—23), wie d ie j en ige der F u n n e l - G r u p p e in 
T a r q u i n i i (396; vgl. E V P , 133; F . Ser ra R i d g w a y , 
A r c h . Class. 27, 1975, 422; P . Bocci , ibid., 31, 1979, 300 
f f . ) ; d e r Cae re t ane r U r s p r u n g de r Loeb-Dre i füsse und 
de r Bronzebesch läge a u s Caste l S. Mar iano (453) ist 
— pace L . B a n t i — unbewiesen , auch n e u e — d e m Vf . 
noch n ich t zugängl iche — U n t e r s u c h u n g e n (U . Höck-
m a n n , Die B r o n z e n aus d e m F ü r s t e n g r a b von Caste l 
San M a r i a n o bei P e r u g i a , 1982, 127 —129) sprechen 
d a g e g e n . 
A b e r diese B e m e r k u n g e n können u n d sollen die 
A n e r k e n n u n g und den D a n k gegenüber d e m Vf . f ü r 
sein ge lehr tes u n d au f sch lußre i ches W e r k d u r c h a u s 
n i c h t m i n d e r n . U n g e a c h t e t seiner Absicht wird es 
s icherl ich viele be ru f l i che u n d unbe ru f l i che E t r u r i e n -
pi lger auf ih ren Re i sen d u r c h das L a n d d e r E t r u s k e r 
beg le i t en . ,7. Gy. Szilágyi 
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U. Fischer-Graf : Spiegelwerkstä t ten in Vulci. (Archäo-
logische Fo r schungen , B a n d 8). Ber l in , Gebr . M a n n 
Verlag, 1980. 143 S. + 29 Taf . 
D a s m o n u m e n t a l e U n t e r n e h m e n der Veröffent l i -
c h u n g des Corpus Speculorum Etruscorum i s t d e m zu-
n e h m e n d e n In te resse a n den P r o b l e m e n de r e truski-
schen Spiegel e n t w a c h s e n . Dasse lbe In t e r e s se h a t in 
den J a h r e n vor u n d w ä h r e n d der V o r b e r e i t u n g e n des 
CSE zur P u b l i k a t i o n w ich t ige r A r b e i t e n ü b e r die e t rus-
k i schen Spiegel g e f ü h r t , d ie sich s t a t t c o r p u s a r t i g das 
Mate r i a l z u er fassen, a n d e r e n A s p e k t e n des P r o b l e m s 
z u w a n d t e n , e n t w e d e r m i t e iner z u s a m m e n f a s s e n d e n 
N e u b e h a n d l u n g al ler e inschlägigen F r a g e n (wie I) . 
R e b u f f a t - E m m a n u e l , i m Z u s a m m e n h a n g m i t der 
ka ta log- u n d n i ch t c o r p u s a r t i g e n Ve rö f f en t l i chung der 
Spiegel de r B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e in 1973, ode r eine 
a m e r i k a n i s c h e G r u p p e von F o r s c h e r n , die vor k u r z e m 
einen von N . T h o m s o n de G r u m m o n d he rausgegebenen 
Guide t o E t r u s c a n Mi r ro r s zusammens te l l t e ) , oder mit 
K o n z e n t r a t i o n auf die m o n o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g 
einer zei t l ich oder ö r t l i ch beg renz t en G r u p p e de r Spie-
gel (wie e t w a G. P f i s t e r - R o e s g e n in ihrer A r b e i t übe r 
die e t ru sk i schen Spiegel des 5. J h s . v . Chr . , 1975). 
Zu den l e t z t g e n a n n t e n gehö r t das B u c h v o n F . - G., 
die e rwe i t e r t e F a s s u n g e iner T ü b i n g e r D i s se r t a t i on , 
in de r die nach 1975 v e r ö f f e n t l i c h t e L i t e r a t u r o f f e n b a r 
n i ch t m e h r b e r ü c k s i c h t i g t we rden k o n n t e . 
E s soll sofor t h i n z u g e f ü g t w e r d e n , (laß d a d u r c h 
de r W e r t des B u c h e s n i c h t v e r m i n d e r t wi rd , d a sein 
H a u p t t h e m a in der s p ä t e r e n F o r s c h u n g wen ig Beach-
t u n g f a n d . E s h a n d e l t sich u m die heikle F r a g e der 
A b s o n d e r u n g u n d Loka l i s i e rung von einzelnen Spiegel-
w e r k s t ä t t e n . Zuers t w i r d in der E i n l e i t u n g in aller 
K ü r z e d a s P r o b l e m d e r o f t b e h a n d e l t e n Spiegel von 
Beaz l ey ' s «Class Z» b e l e u c h t e t , wobe i die B e d e u t u n g 
des R a h m e n o r n a m e n t s als «des m a ß g e b l i c h e n Kr i t e -
r i u m s zu einer G r u p p i e r u n g der Spiegel» ( im Sinne von 
R . H e r b i g ) zu R e c h t e i n g e s c h r ä n k t u n d als Hers te l -
lungsor t de r b e d e u t e n d e rwe i t e r t en G r u p p e m i t gu t en 
G r ü n d e n eine Mehrhe i t v o n m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n 
no rde t ru sk i s chen W e r k s t ä t t e n a n g e n o m m e n wi rd . 
I m M i t t e l p u n k t des B u c h e s s t eh t jedoch die F r a g e 
der Sp iege lwerks t ä t t en in Vulci . I h r e B e d e u t u n g — be-
sonders in der e t r u s k i s c h e n Ze ichenkuns t des 5. und 
des f r ü h e n 4. J a h r h u n d e r t s — w u r d e l ängs t e r k a n n t . 
G. A. Mansuel l i h a t in se inen g r u n d l e g e n d e n (von der 
Ver fasse r in leider n i c h t g e n ü g e n d gewürd ig ten ) Aus-
f ü h r u n g e n (St . E t r . 19, 1946 — 47, 1 6 - 1 8 ) m i t s t i lkr i t i -
scher M e t h o d e eine R e i h e v o n W e r k e n ve r sch iedenen 
Meis te rn in Vulci b z w . W e r k s t ä t t e n dase lbs t zugewie-
sen. A. H u s (Vulci, 1971, 1 4 8 - 1 5 1 ) hiel t d ie Spiegel 
in se iner m e h r a l lgemein g e h a l t e n e n W ü r d i g u n g f ü r die 
or ig ine l l s ten küns t l e r i s chen Le i s tungen von Vulc i im 
5 — 4. J h . Die F ü h r u n g s r o l l e Vulcis in de r K u n s t der 
e t ru sk i schen Spiegel w u r d e auch v o n P f i s t e r - R o e s g e n 
(193 — 194) b e t o n t . Z u R e c h t w e n d e t sich a b e r F . -G. 
gegen die E inse i t igke i t ihrer M e t h o d e , die d a r i n be-
s t a n d , d a ß sie he i d e r B e g r ü n d u n g von W e r k s t ä t t e n 
ausschl ießl ich von d e n F u n d o r t e n d e r Spiegel ausge-
g a n g e n war . 
F . -G . such t e inen zuver läss igeren A u s g a n g s p u n k t 
z u r U n t e r s c h e i d u n g d e r P r o d u k t e v o n Vulci u n d f inde t 
i h n in der E f e u r a n k e des R a h m e n s d e r Spiegelbi lder . 
So ist das Ziel i h r e r Arbe i t , «nachzuweisen , d a ß das 
Z e n t r u m der E f e u r a n k e n s p i e g e l in Vulc i lag.» Dami t 
w i r d a u c h gesagt , d a ß sie sich n i c h t z u m Ziel se tz te , 
s ä m t l i c h e Spiegel v o n Vulci zu b e h a n d e l n ; ande re r se i t s 
b e s c h r ä n k t e sie sich n i ch t auf die E feu rankensp i ege l , 
s o n d e r n re ihte i h n e n — meis tens a u f g r u n d s t i l is t ischer 
Vergle iche — wei t e re E x e m p l a r e a n , die ebenfa l l s in 
Vulc i e n t s t a n d e n sein sol l ten. So s t e l l t e sie 110 Spiegel 
z u s a m m e n (davon dre i u n v e r ö f f e n t l i c h t , e t w a ein Vier-
te l n i c h t bei G e r h a r d - K ö r t e ) , die w e n i g s t e n s den K e r n 
d e r P r o d u k t i o n von Vulci , soweit sie u n s e rha l t en ist , 
a u s m a c h e n w ü r d e n . 
D ie B e h a n d l u n g s e t z t sich aus zwei ungle ich g roßen 
Tei len z u s a m m e n . I m ers ten (9—89) w e r d e n 53 zwi-
s c h e n d e m zwei ten Vie r te l des 5. u n d d e m d r i t t e n Vier-
te l des 4. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n e S t ü c k e in chrono-
logischer O r d n u n g h ins icht l ich des Sti ls u n d de r Iko-
n o g r a p h i e der Dar s t e l l ung , sowie d e r zur V e r f ü g u n g 
s t e h e n d e n A n h a l t s p u n k t e der D a t i e r u n g u n t e r s u c h t . 
D ie B e s c h r e i b u n g g r ü n d e t sich m e i s t e n s auf Au tops ie . 
F u n d o r t , museologische Angaben , L i t e r a t u r , F o r m , 
H e r s t e l l u n g s t e c h n i k u n d I n s c h r i f t e n w e r d e n in wohl 
d u r c h d a c h t e r K ü r z e regis t r ie r t . D i e D a t i e r u n g geh t 
m e i s t e n s von den Zeugnissen der a t t i s c h e n Vasenmale-
re i aus , die abe r s e lbs tve r s t änd l i ch n u r als termini post 
quos b e n ü t z t we rden . W e r k e e t ru sk i s che r K u n s t wer-
d e n in die s t i l is t ische Ana lyse m i t b e w u n d e r n s w e r t e r 
M a t e r i a l k e n n t n i s e inbezogen, bei de r D e u t u n g der 
D a r s t e l l u n g e n wird a u c h die l i t e ra r i sche Übe r l i e f e rung 
d e r gr iechischen Mythologie , sowie d a s e t rusk i sche 
I n s c h r i f t e n m a t e r i a l be rücks i ch t i g t . A m E n d e s t e h e n 
z u s a m m e n f a s s e n d e B e m e r k u n g e n ü b e r die cha rak t e -
r i s t i sche F o r m der b e h a n d e l t e n Sp iege lgruppe u n d 
ih re V e r ä n d e r u n g e n im 4. J h . , sowie ü b e r das R a h m e n -
o r n a m e n t (mi t g r a p h i s c h e r I l l u s t r a t i o n de r Va r i an t en ) , 
w o z u b e m e r k t wi rd , d a ß f ü r die Spiegel a u s Vulci die-
ser f r ü h e r e n Pe r iode «eine klare E n t w i c k l u n g und eine 
ze i t l iche Abfolge in d e r B i ldung des E f e u r a n k e n o r n a -
m e n t s n u r b e s c h r ä n k t f e s t z u h a l t e n ist» (87). 
Ähnl ich a u f g e b a u t , n u r k ü r z e r geha l t en ist de r 
zwei te Teil (90—120), in dem 67, d e r «spätklassischen» 
G r u p p e zugewiesene Spiegel a u s d e m le t z t en D r i t t e l 
des 4. u n d dem f r ü h e n 3. J h . b e h a n d e l t w e r d e n . Diese 
K ü r z e ist be rech t ig t , d a es sich m e i s t e n s u m küns t le -
r i sch wenig i n t e r e s s a n t e P r o d u k t e h a n d e l t , d ie mi t 
e ine r s ich m o n o t o n wiede rho lenden K o m p o s i t i o n von 
zwei n a c k t e n , e i n a n d e r gegenüber s i t zenden Jüng l in -
gen verz ie r t s ind . G e n ü g e n d A u f m e r k s a m k e i t wird 
dagegen den se l tenen , küns t le r i sch o d e r ikonographisch 
b e d e u t e n d e r e n S t ü c k e n gewidme t . D ie ganze G r u p p e 
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ist, besonders was den Stil der Zeichnung und des 
R a h m e n o r n a m e n t s b e t r i f f t , viel geschlossener als die 
f rühe re . Dem Katalogtei l folgt auch hier die i l lustrierte 
Behand lung des R a h m e n o r n a m e n t s , sowie eine kurze 
Beschreibung der Spiegelform und der gemeinsamen 
stilistischen Merkmale der Spiegelbilder. Da t i e rung 
und Lokalisierung der Spä tg ruppe b e r u h t vor allem 
auf d e m Vergleich de r Dars te l lungen mi t etruskisch 
ro t f igur igen Vasen, die von Albizzati u n d Beazley 
Vulcente r Werks tä t t en zugewiesen wurden . 
I n e inem Exkurs (121 — 124) werden die Fuß- und 
Deckelappl iken der Ficoronischen Ciste un tersucht , 
und es wird vermute t , d a ß alle in ein und derselben 
e t ruskisehen W e r k s t ä t t e , im künst ler ischen Umkre i s 
von Vulci hergestellt worden sind. Der kurzen und 
k laren Zusammenfassung (125—126) folgen Indices 
der Museen und Sammlungen , der behande l t en mytho-
logischen Darstel lungen, der Inschr i f ten und der Fund -
orte der Spiegel. Auf den Tafeln werden alle Stücke 
der f r ü h e n Gruppe u n d e twa ein F ü n f t e l der Exem-
plare de r späten G r u p p e wiedergegeben, die meisten 
in Fo tos , die verschollenen aufgrund der Zeichnungen 
in Ge rha rd ' s Spiegel we rk . Die Quali tät der Abbildun-
gen ist mit telmäßig, M a ß der Verkleinerung überwie-
gend 1 : 2. Die E r h a l t u n g oder die schlechte Beleuch-
tung de r Aufnahme m a c h t es m a n c h m a l unmöglich, 
die Beschreibungen z u kontroll ieren (Taf. 2,2; 4,2; 
13,3; 15; 23,1; 29,2). 
E s ist hier nicht de r Ort , die ungemein reichhalt i-
gen Ei'gebnisse dieses anregenden und problemhal t igen 
Buches über einzelne mythologische Dars te l lungen und 
ihre Geschichte in der e truskisehen K u n s t (s. den My-
thologischen Index), oder über die Chronologie einiger 
bei läufig behandel ter e t ruskischer W e r k e u n d Ga t tun-
gen (sehr bestechend scheinen jedenfal ls die Argumen-
te f ü r die Spä tda t i e rung der F resken der T o m b a 
de i rOrco I , erwägenswert die Bedenken gegenüber der 
F r ü h d a t i e r u n g der U r n e n s t a t u e n von Chiusi) ausführ -
lich z u besprechen. Exkursa r t ige Bemerkungen über 
Fä l schungen etruskischer Spiegel (vor al lem 2 = Ant i -
ke K u n s t 25, 1982, 1 1 7 - 1 2 3 ; 66; 8 4 - 8 5 , - zu 84, 
Nr . 4 vgl . eine andere Fä lschung aus d e m Besitz von 
Ro l fe in Debrecen, A c t a Ant iqua H u n g . 10, 1962, 
268 — 271) bieten wer tvol les Material zu einer Geschich-
te der Rezeption der etruskisehen K u n s t . E ine ganze 
Re ihe von einleuchtenden At t r ibu t ionen (s. besonders 
2 — 4, ad Nr. 15, 42, 45, 54, usw.), sowie berech t ig te r 
Zweifel an f rüheren Zuweisungen (z. B. 91 — 92, 98) 
sind wichtige Bei t räge zu einer kün f t i gen Wei te r füh-
r u n g de r bahnbrechenden Forschungen von Mansuelli 
über die Graveurpersönlichkei ten. Andererse i ts werden 
die Verdienste des W e r k e s durch die Vernachläss igung 
gewisser etruskischer K u n s t g a t t u n g e n (z. B. der spät-
schwarzfigurigen Vasen der Mical i -Werksta t t in Vulci), 
die sich zum Vergleich angeboten h ä t t e n , oder die 
Übe rwer tung von ande ren (wie e twa der ein wenig 
he run te rda t i e r t en Praxias-Gruppe) n ich t verminder t . 
E s sollen nu r drei Problemkreise herausgegr i f fen wer-
den, die die Gesamthei t von F.-G. 's A u s fü h ru n g en be-
t re f fen . 
1. Lokalisierung. Bezüglich der f r ü h e r e n Gruppe 
bes teh t kein Grund , die Lokalis ierung in Vulci zu 
bezweifeln. D a f ü r spr icht der Fundor t der H ä l f t e von 
Spiegeln mi t b e k a n n t e r Provenienz, an die sich auf-
g rund ihres Stils noch weitere anschl ießen. Über ein-
zelne Zuweisungen k a n n m a n natür l ich immer strei ten, 
der U r s p r u n g aus Vulci des Kerns der G r u p p e gilt aber 
nach den Unte r suchungen von F . -G. als bewiesen, 
auch wenn die Vergleiche mi t anderen P r o d u k t e n aus 
Vulci n ich t immer zwingend, m i t u n t e r gezwungen wir-
ken. Schwieriger ist die Frage bei der spä ten Gruppe, 
da ü b e r ihre Lokal is ierung — darauf weist F.-G. nach-
drückl ich hin — «anhand der F u n d o r t e keine Aussage 
sieh machen» läßt (116). E s bleiben so zwei gewichtige 
A r g u m e n t e übrig: der stilistische oder handwerkl iche 
Z u s a m m e n h a n g mi t der f rühen G r u p p e u n d die Ver-
w a n d t s c h a f t mi t ro t f igur igen Vasen, die ane rkann te r -
massen in Vulci ver fer t ig t worden sind. W a s den ersten 
be t r i f f t , ist der auffa l lends te gemeinsame Zug der 
Spiegel der f rühen und der späten G r u p p e die Efeu-
r a n k e des Rahmens , von der die Unte r suchungen von 
F . -G. ausgegangen s ind. Der Aussagewert dieses Kr i te -
r iums bleibt aber beschränk t , da einerseits, wie schon 
oben e r w ä h n t wurde , das R a h m e n o r n a m e n t der f r ü h e n 
G r u p p e keine klare Entwicklung, die e twa zu den 
E f e u r a n k e n der spä ten Gruppe g e f ü h r t h ä t t e , aufweist , 
und anderersei ts das Vorhandensein oder die Abwesen-
heit dieses R a h m e n o r n a m e n t s von F . -G. ganz r icht ig 
n ich t überschä tz t w i rd : einige sti l ist isch zusammen-
gehörige Stücke mit verschiedenem R a h m e n o r n a m e n t 
w u r d e n mi t guten Gründen in den K a t a l o g aufgenom-
men, andere dagegen t ro tz der E f e u r a n k e außer Acht 
gelassen. Da sich eine organische sti l ist ische Entwick-
lung von der f rühen zur spä ten Gruppe n ich t feststellen 
läßt , m u ß die Lokalis ierung der spä ten Gruppe unab-
hängig von der jenigen der f rüheren Spiegel begründet 
werden . E s bleibt also der Vergleich m i t den rotfiguri-
gen Vasen übrig, was zur Frage der Da t i e rung über-
leitet . 
2. Da t ie rung . Bezüglich der f r ü h e r e n Gruppe gibt 
es im ganzen auch hier keine Prob leme. Problemat isch 
ist abe r schon die Zeitgrenze zwischen den beiden 
G r u p p e n , da sie sich — diese Schwierigkeit wird von 
F.-G. n ich t verschwiegen (114) — zeitlich teilweise 
überschneiden und m i t u n t e r sieh auch stilistisch n ich t 
klar voneinander abgrenzen lassen. Sechs Spiegel der 
f r ü h e n Gruppe werden als «direkte Vorläufer» der spä-
teren P roduk t ion be t r ach t e t (114), gemeinsam sind 
aber n u r einzelne o rnamenta le Motive, die auch außer -
halb der beiden Gruppen vorkommen, nicht die A r t 
des Zeichenstils. Einige aus Vergleichen und F u n d -
u m s t ä n d e n gezogene Argumente wirken nicht immer 
überzeugend (so z. B . der angenommene Zusammen-
h a n g mi t den Kopfdars te l lungen auf griechischen 
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Klappspiegeln) , doch ist die Da t i e rung der späten 
Spiegel (insofern sie eine einheit l iche Gruppe bilden) 
in das le tzte Dri t te l des 4. und das erste Viertel des 
3. J h . völlig annehmbar . 
F.-G. geht aber in ihrer Beweisführung weiter , 
und versucht es, einen engen stilistischen Zusammen-
h a n g un te r den Spiegeln ihrer spä ten Gruppe (die 
gleichzeitigen Stücke der «früheren» Gruppe werden 
liier n ich t be t rach te t ) und einigen Malern und Grup-
j»en der etruskisch ro t f igur igen Vasenmalerei festzu-
stellen. E s handel t sich vor allern um den Maler Lon-
don F 484 und den Malern der Vat ikanischen Biga 
und Va t ikan G 111. Die sti l istischen Ähnl ichkei ten 
un te r ihren Vasenbildern u n d den spätklassischen Spie-
geln f i nde t F.-G. so f r a p p a n t und überzeugend, daß 
sie dadu rch nicht nu r Lokal is ierung der Spiegel in 
Vulci, sondern auch die gleichzeitige E n t s t e h u n g von 
Vasen und Spiegeln als erwiesen erachte t . Da aber 
die be t re f fenden Vasen f r ü h e r von Beazley, Shef ton 
und anderen (zuletzt R . Olmos, Revis ta de Archivos, 
Bibliothecas y Museos 79, 1976, 935) in die J a h r e um 
420 380 da t i e r t worden wa ren , u n t e r n i m m t sie eine 
radikale H e r u n t e r d a t i e r u n g der ganzen e rwähn ten 
Vasengruppe von Vulci (1 18- 120), wie sie es f r ü h e r 
(70 - 7 2 ) auch fü r die Schale Rod in versucht ha t t e . 
Wenn sie dabei einige wesent l iche Züge der Vasen 
(Kopierung von a t t i schen Vasen der 2. H ä l f t e des 5. 
Jh . ) , die auf ihre E n t s t e h u n g spätes tens u m die 
Wende des 5 — 4. J h . h inzudeu ten scheinen, m i t e inem 
Hinweis auf die auch in ande ren Bereichen der etruski-
schen K u n s t bemerkbaren «starken zeitlichen Rück-
griffe» zu erklären versucht , so ist ihr entgegenzuhal-
ten, daß eine solche Möglichkeit auch fü r die Spiegel 
bes teht . Die En t sche idung soll einer gründl ichen Un-
tersuchung der Vasenbilder, sowie auch der Vasenfor-
men vorbehal ten bleiben. R e z . muß aber mi t aller 
gebotenen Vorsicht gestehen, daß f ü r ihn die stilisti-
schen Ähnlichkei ten keine überzeugenden Arguniente 
f ü r die Gleichzeitigkeit von Vasen und Spiegeln, d. h. 
f ü r die Lokalisierung u n d Da t i e rung der spä te ren 
Spiegelgruppe sind. Nichtdes toweniger ist n ich t nur 
die von F.-G. vorgeschlagene Dat ie rung , sondern auch 
die Lokal is ierung in Vulci wenigstens fü r die Mehrhei t 
der Spiegel wahrscheinlich. Auch der Spiegel in Bu-
dapes t (Bull. Mus. H o n g r . B.-A. 40, 1973, 9 — 24) 
k a n n dieser Gruppe zugezähl t werden, und höchst-
wahrscheinlich auch der Spiegel E S V, Taf . 51 ( = 
CSE D e n m a r k I, Nr . 14), der n icht leicht von Nr . 
58 im K a t a l o g von F.-G. zu t r ennen ist (H. Salskov 
R o b e r t s h a t im Text zum Spiegel in Kopenhagen 
schon da rauf hingewiesen). Der enge stilistische Zu-
s a m m e n h a n g dieser beiden Spiegel mi t der Sokra-
G r u p p e (vgl. bes. Beazley, E V P , 203, Nr . 1 6 - 1 7 ) ist 
unve rkennbar , womit sich neue Wege zum Vergleich 
mit einer technisch den Spiegelgravierungen nahes te -
henden G a t t u n g der spä t e r en etruskischen Vasen-
malerei und vielleicht auch z u m neuen Durchdenken 
der D a t i e r u n g , der Lokal is ierung und eventuel l auch 
der Auf t e i lung der spä te ren Spiegelgruppe zu öf fnen 
scheinen. 
3. Ü b e r alle diese P rob leme kann m a n diskutieren 
und die Argumen te fü r und gegen die Vermutungen 
der Vf . sollen umsicht ig erwogen werden . Eines ist 
abe r die Vf. ihren Lesern sicherlich schuldig gehlieben: 
es hande l t sieh u m das Gefühl fü r die spezifisch etrus-
kischen Kuns tqua l i t ä t en . Die ganze e t rusk ische K u n s t 
wird folgerichtig von Griechenland aus be t r ach te t . 
Das ist berecht ig t , wenn wir A n h a l t s p u n k t e f ü r Datie-
rung , Quellen f ü r ikonographisehe Schemen, usw. 
suchen , n ich t aber , wenn wir den e t ruskischen Spiegel-
ze ichnungen als eigengesetzlichen K u n s t w e r k e n gegen-
übers tehen . W e n n im Buche von F . -G. eine etruski-
sche Le is tung gepriesen wird, geschieht dies immer mit 
der B e t o n u n g des (wirklichen oder vermeint l ichen) 
Nahes t ehens des be t re f fenden Stückes zur griechi-
schen K u n s t . Z. B. die Zeichnung des Spiegels Nr . 31 
ist «sehr qualitätvoll» u n d zäh l t zu den et ruskischen 
K u n s t w e r k e n , «die a m re ins ten griechische Klassik 
wiederspiegeln» (50). Nr . 42 mit seiner «außerordent-
lich feinen» Gravierung «gehört zu den wenigen etruski-
schen Werken , die den E i n f l u ß des re ichen Stils zei-
gen» (66). Die Spiegel 54 — 58 «haben . . . die elegante 
und a n m u t i g e Zeichenweise gemein, die eines griechi-
schen Meisters würdig ist» (91). U n d a m E n d e wird 
zusammenfassend behaup te t , daß die Graveure der 
qua l i t ä tvo l len f rühen Spiegel «sich . . . sehr eng an 
ihre griechischen Vorbilder hiel ten und keinen eige-
nen Sti l entwickelten», die spä tere G r u p p e dagegen 
«abgesehen von wenigen hervor ragenden Spiegeln, die 
noch i m m e r un te r dem E i n f l u ß der griechischen Klas-
sik stehen», nur «eine unbedeu tende Massenware» ist 
(126). E s fehl t völlig an d e m Bes t reben , die Wel t mi t 
den Augen der e t ruskischen Meister zu sehen und 
deu ten , die Exis tenz einer eigengesetzlichen etruski-
schen K u n s t anerkennen zu wollen (vgl. dagegen die 
t r e f f e n d e n Bemerkungen von Hus , а . O. 151). Das 
gilt a u c h f ü r die ikonographisehe D e u t u n g . Auf Nr . 
25 ist f ü r F.-G. t ro tz der e ingeri tz ten e t ruskischen 
mythologischen Namen und der diesbezüglichen wich-
tigen prinzipiellen Bermerkungen (97 mi t A n m . 891), 
«eine In t e rp re t a t i on des Spiegels als Gigantomachie-
szene» e inleuchtend. Der Gedanke einer «etruskischen 
Gigantomachie» und der Mehrdeut igkei t der Bild-
s c h e m a t a wird gar nicht erwogen. Was n i ch t exist ier t , 
ha t na tü r l i ch auch keine Geschichte. F ü r griechische 
Augen k o n n t e alles E t rusk i sche als gleichzeitig emp-
f u n d e n sein, das Gefühl des F r e m d e n oder Befrem-
denden h a t t e eventuell das Gefühl fü r das Zeitgebun-
dene u n t e r d r ü c k t . E t w a s ähnliches d ü r f t e auch F.-G. 
passieren, wenn sie e twa den S tamnos des Malers von 
London F 484 in Vieh mi t Zeichnungen der spä ten 
Spiegelgruppe vergleicht. 
D a d u r c h sollen aber die Qual i tä ten des Buches 
d u r c h a u s n ich t in Scha t t en gestellt werden . Die 
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E t r u s k e r von Gr i echen land aus zu b e t r a c h t e n , — d a s 
h a t seine B e r e c h t i g u n g : n ich t n u r e ine his tor ische, 
n o c h weniger eine e i n d e u t i g nega t ive . F . -G. ha t an 
d e n behande l ten Spiegeln viel gesehen, w a s m a n f r ü -
her übe r sah , viel Z u s a m m e n g e h ö r i g e s zusammenge-
b r a c h t und ihr W e r k k a n n als ein wesen t l i cher Beit rag 
zu r E r w e i t e r u n g u n s e r e r Kenntn isse ü b e r die K u n s t 
Vulcis und über viele A s p e k t e der e t ru sk i s chen K u l t u r 
ge l t en . 
J. Oy. Szilágyi 
G. Bordenache Ba t t ag l i a : Le ciste prenes t ine , I, Corpus , 
fasc . 1. Testo, T a vole. K o m a , Consiglio Naziona le delle 
R ice rche , 1979. X X V + 169 pp . + A — H t a w . 
P o c h e sono le o p e r e scient i f iche a cui il d e t t o di 
Te renz i ano Mauro sul f a t o dei libri si addice t a n t o 
q u a n t o a ques ta : la p r i m a p a r t e dé l ia qua le è use i t a 
o ra , q u a t t r o decenn i e mezzo dopo l ' inizio del lavoro. 
A q u e s t o h a c o n t r i b u i t o n o n so l t an to il c a m b i a m e n t o 
delle condizioni d i r i c e r ca doli' Au t r i ce , m a anche l ' in-
tens i f icaz ione de l l ' i n te resse per l ' I t a l i a med io repubbl i -
c a n a e ancora di p iù la fo rmaz ione del C e n t r a di S tud io 
del С. N . R . pe r l ' a rcheo log ia e t rusco- i ta l ica . Ques to 
C e n t r a , so t to la d i r ez ione di Mass imo Pal lo t t ino , ha 
cons ide ra to f in da l l ' in iz io corne u n o de i suoi compi t i 
p r inc ipa l i quello di of f r i re agli s tudiosi corne s t r u m e n t o 
d i lavoro il ma te r i a l e d i documen t i p e r v e n u t i c i da l l ' I -
t a l i a p r e r o m a n a , e l a b o r a t e s i s t e ina t i camen te e con-
f o r m e m e n t e aile es igenze scient i f iche m o d e r n e . I va r i 
t ip i di d o c u m e n t i e s igevano divers i m o d i di e labora-
zione e cosl sono s t a t e in iz ia te d iverse serie a cu ra del 
n u o v o I s t i t u to : c a t a l o g h i d i musei, r end i con t i di r icog-
niz ioni archeologiche, raccol te di s ingole elassi di 
m o n u m e n t i . 
I n breve uno dei t e m i cent ral i del le r icerche orga-
n izza t e dal Cen t ra è d i v e n t a t o il Laz io an t ico . Ai vo-
lumi di a rgomen to pr inc ipa l m e n t e t opogra f i co dél ia 
serie «Lat ium Vêtus» e al la serie «Archeologia Laziale» 
che j jubblica dei r e n d i c o n t i sulle r i ce rche si c o n n e t t e 
o r g a n i c a m e n t e la r a c c o l t a s i s t ema t i ca e per q u a n t o 
possibi le e saur ien ta d i u n mate r ia le t ip ioo di un g r a n d e 
c e n t r a laziale, cioè que l la delle c is te p renes t ine . Se-
c o n d e il piano ( d e t t a g l i a t a m e n t e d e s c r i t t o ne l l ' In t ro -
duz ione X I I I - X X I V ) l 'opéra e concep i t a in d u e 
g r a n d i pa r t i : la p r i m a p résen ta il c o r p u s del ma te r i a l e 
pe rvenu toc i , la s e c o n d a lo s tud io cr i t ico delle c is te . 
De i t r e faseieoli dé l ia p r i m a p a r t e f i n o r a ne è s t a t o 
p u b b l i c a t o uno che , d o p o l ' e laboraz ione di due ca té -
gor ie che cos t i tu i scono u n g r u p p o a pa r t e , per o r a 
n o n t r o p p o r icco, incominc ia la pubbl icaz ione delle 
t i p i che ciste b ronzee con coperchio e eorpo decora t i a 
incisione, ne l l 'o rd ine a l f abe t i co delle c i t t à dove a t t u a l -
m e n t e si t r ovano . Il secondo fasc icolo complé t e ra la 
pubbl icaz ione délia p iù ricca serie del le ciste. Ne l l a 
p r i m a p a r t e del t e r z o fascicolo s a r a n n o p r e s e n t a t e le 
c is te a corpo liscio (a cu ra di A. Emi lozz i Morandi) 
e i m a n i c i e peducc i r imas t i isolati (a c u r a di F . J u r -
gei t ) , la s econda p a r t e (a c u r a di M. Vavassor i ) , c o m e 
append ice , s a r à d e d i c a t e alle c is te d i f abbr icaz ione 
e t r u s c a . 
il secondo vo lume , in c o r r i s p o n d e n z a del p r o g e t t o 
a b b o z z a t o ne l l ' I n t roduz ione , c o m i n c e r à con l 'analisi 
dé l ia necropol i p r e n e s t i n a «dal r i t o di seppel l imento 
agli e lement i compos i t iv i délia t omba» e con la cono-
scenza de l l ' in te ro mate r i a le dei d o c u m e n t i p a s s e r à a l l o 
s t u d i o s i s t ema t i co delle c is te qua l i pezz i t ipici dei 
cor red i . Ciô si e s t ende rà a l l ' anal is i de l mate r ia le , a 
que l la délia f o r m a , délia t ecn ica d i fabbr icaz ione , e 
s o p r a t t u t t o a l l ' e same a c c u r a t e d e l l ' a r g o m e n t o e dello 
s t i le dei d isegni che deco rano le c is te , ai p rob l emi 
re la t iv i aile f o n t i tlei mo t iv i e a l la d a t a z i o n e dei pezzi . 
T u t t o ciô e s t a t o s t ud iu to di r ecen te d a Gabrie l la Foe r s t 
ne l suo v o l u m e (Die G r a v i e r u n g e n d e r Praenes t in i -
schen Cisten, 1978) uscito quas i c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
a q u e s t o l ibro, m a che non h a p o t u t o essere o r m a i 
u t i l izzato da l l 'Aut r i ce . 
Il p r o g e t t o qu i esposto c o m p o r t a a l io stesso t e m p o 
che gli a r g o m e n t i cos t i tuen t i l ' o g g e t t o del secondo 
vo lume sono esclusi in sos t anza da l l a p a r t e compren-
d e n t e il Corpus in cui i singoli pezzi f i g u r a n o con i loro 
d a t i museologici (numero d ' i n v e n t a r i o , misure, ecc.) 
segui t i dai d a t i r i fe ren t i s i al la loro s c o p e r t a e al la loro 
s to r i a u l ter iore , dal la b ib l iográf ia e da l l a descr izione 
dé l ia cista cominc i ando da i m a n i c i e p ied i fusi , prose-
g u e n d o con la l e t t u r a dei m o t i v i d e c o r a t i v i e delle 
scene f i g u r a t e incise — l i m i t a n d o l ' i n t e rp re taz ione 
a l la denominaz ione delle scene — e f i n e n d o con u n ' a n a -
lisi q u a l i t a t i v e de l disegno e dé l ia composiz ione . 
Il p r i m o fascicolo o ra p u b b l i c a t o cont iene quas i 
u n te rzo del Corpus. Nel la p r i m a p a r t e più b reve 
(1—38) sono desc r i t t i gli e s emp la r i pe rvenu t i c i delle 
r a r e ciste in b ronzo su corpo di l egno e cuoio. Delia 
loro p r i m a ca tegor ia (ciste c i l indr iche con decoraz ione 
incisa e a t r a fo ro ) sono not i 14 pezzi p i ù о meno in tegr i , 
il t i p o dei qua l i si puó i m m a g i n a r e in t u t t i i suoi ele-
m e n t i essenziali in base a l l ' e s emp la r e n u o v a m e n t e 
r e s t a u r a t o dél ia Villa Giulia ( t a v . X X ) . L a s econda 
ca tegor ia (ciste ovali deco ra t e a l inee d i p u n t i a sbalzo) 
è r a p p r e s e n t a t o in t u t t o d a sei pezzi f r a m m e n t a r i , 
t u t t i nel Museo di Villa Giulia a R o m a . 
L a p a r t e p r é p o n d é r a n t e del v o l u m e (39—169) 
descr ive i 56 esemplar i delle c is te b r o n z e e d e c o r a t e a 
incisione, nel m o d o sopra i nd i ca t e , cominc i ando d a 
B a l t i m o r e e f i nendo con P a l e s t r i n a (le g r and i colle-
zioni r o m a n e sono r imas t e d u n q u e p e r il fascicolo 
seguente) . Delle 76 ciste delle d u e p a r t i 5 e rano firio 
ad o ra del t u t t o inedi te , e 10 a l t r e sono s t a t e illu-
strate. qu i pe r la p r i m a vo l ta . F r a i pezzi p r e s e n t a t i 
ne f igu rano a n c h e a lcuni che d u r a n t e la seconda g u e r r a 
mond ia l e sono a n d a t i p e r d u t i , m a di cui sono s t a t i 
r i m a s t i dei d isegni e delle f o t o g r a f i e . Ol t re ai d a t i p re -
cisi e d e t t a g l i a t i conce rnen t i la s t o r i a e lo s t a t o d i 
Acta Archaeoloijica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
RECENSION ES 261 
conservaz ione de l pezzi , e alle descr izioni che si esten-
d o n o a t u t t i i m o m e n t ! mer i tevol i d ' a t t e n z i o n e della 
deeoraz ione incisa, u n va lore notevole del vo lume e 
cos t i t u i t o dal m a t e r i a l e i l lus t ra t ivo . D o v e e r a possi-
bile, sono s t a t e f a t t e n u o v e f o t o d e t t a g l i a t e delle eiste 
e d i u n te rzo di esse a n c h e dei n u o v i disegni . Siccome 
la deeorazione incisa spesso e d i f f i c i lmen te fo tog ra fa -
bile e lacunosa , q u e s t ! d isegni h a n n o u n a pa r t i co la re 
i m p o r t a n z a dal p u n t o d i v i s t a della l e t t u r a . Pere ié 
l 'Aut r ice h a p u b b l i e a t o t u t t i i disegni a n t i c h i utiliz-
zabil i sui singoli pezz i , in p a r t e u t i l i zzando le pubbl ica-
zioni p r eceden t i e in p a r t e il m a t e r i a l e i ned i to dell ' Is-
t i t u t o Archeologico G e r m a n i c o di R o m a . Sebbene 
gli Ind ic i use i ranno solo al ia f ine del t e rzo fascicolo e 
le i l lustrazioni n o n s i ano a c c o m p a g n a t e d a u n indice 
delle tavole , il fasc icolo pubb l i ea to , oons idera t i i cri-
te r i d i base di r e d a z i o n e e l ' a ccu ra t ezza del l 'e labora-
zione, cor r i sponde aile j)iù a l t e esigenze dei co rpora 
scient i f ie i e r a p p r e s e n t a u n a d o c u m e n t a z i o n e di pieno 
va lore dello s t a t o d i conse rvaz ione a t t u a l e dei pezzi 
t r a t t a t i , la quale p u ó essere a m p l i a t a , s e m m a i , dal la 
s e o p e r t a d i nuov i d e t t a g l i , o p p u r e da n u o v i da t i 
e m e r g e n t i da i n d a g i n i d ' a r c h i v i o e da i r i su l t a t i di 
n u o v i r e s t au r i (le Schede h a n n o t e n u t o con to so l t an to 
dei d a t i pubb l ica t i ) . 
Sebbene la t r a t t a z i o n e dei proble ini s tor ici , icono-
gra f ic i e di s tor ia d e l l ' a r t e , nonché la ver i f ieaz ione dei 
d a t i e l e t t u r e p u b b l i c a t i nel Corpus sa rà c o m p i t o del 
secondo volume, ciô n o n vuol d i re a f f a t t o ehe il corpus 
sia uti l izzabile solo c o m e documen taz ione . Già la de-
nominaz ione delle s cene r a p p r e s e n t a t e s u p e r a ques to 
livello, perché cos t i tu i sce u n a impl ic i ta c r i t i ca delle 
opinioni p r e c e d e n t e m e n t e a c c e t t a t e , anzi , in alcuni 
casi , an t i e ipando la t r a t t a z i o n e del secondo vo lume, 
d a u n a p a r t e c o n f u t a ( l e t t ag l i a t a inen te e convincen te -
inen te delle i n t e r p r e t a z i o n i anoora "ggi più о mono 
a c c e t t a t e , da l l ' a l t r a p r o p o n e a n c h e in t e rp re t az ion i 
n u o v e . Cosi nega che l ' i m m a g i n e del la c is ta n . 5 rap-
p re sen t i la nasc i t a d i M a r t e (ne l l ' in te rpre taz ione si 
seh ie ra eon l 'opinione d i E . S imon: S t . E t r . 40, 1978, 
135—147); r i t iene eon H. K a h l e r la r app re sen t az ione 
del la c is ta n. 7 u n a s c e n a t e a t r a l e invece d i u n «trionfo 
romano» (anche se la mo t ivaz ione del r i f e r imen to 
a l l 'Anf i t r ione di P l a u t o ô r i m a n d a t a al secondo vo-
lume); r igua rdo a l ia c i s t a n . 29 («cista Révil»), si pro-
n u n c i a di nuovo, c o n v i n c e n t e m e n t e , c o n t r o D o h m il 
q u a l e ce rcava il f a n t o i n a t i c o originale del la scena del 
sacr i f ic io dei pr igionier i t ro i an i nella p i t t u r a monu-
m e n t a l e m a g n o g r e e a ; r i g u a r d o al ia c is ta n. 30 («cista 
Pas inat i») , p o r t a degl i a r g o m e n t i nuov i pe r la diino-
s t r az ione ehe il cope rch io mol to discusso è u n a fal-
s i f icazione e un suo r i s u l t a t o i m p o r t a n t e eonnesso 
eon q u e s t o è che a n c h e il (lisegno r i inastoci sul corpo 
del la c is ta è falso; la scena del la c is ta n . 42 se-
öbndo l 'A. si r i fer isce «ad u n m o m e n t o a n t e r i o r e al 
sacr i f ic io dei pr igionier i romani» , ipotes i su cui s a rebbe 
ing ius to espr imere u n ' o p i n i o n e senza conoscere la 
a r g o m e n t a z i o n e d e t t a g l i a t a p romessa p e r il secondo 
vo lume , c o m e a n c h e a p ropos i to de l l ' i n t e rp r e t az ione 
p e r o r a assai poco c o n v i n c e n t e del d i s e g n o della c i s t a 
n . 45 h a s a t a sulla c o m p a r a z i o n e con u n a cista di Vil la 
Giul ia e r i fe ren tes i ai p r o t o t i p i p i t t o r i c i о t ea t ra l i . 
Vale la p e n a perô d i so f f e rmarc i su d u e conce t t i d i 
p r inc ip io che e v i d e n t e m e n t e d e t e r m i n a n o anche ne i 
pa r t i co l a r i le idee de l l 'Au t r i ce r i g u a r d a n t i le c is te . 
Pino è quel lo secondo il qua le le c is te a p p a r t e n g a n o 
n o n alla s f e r a della c u l t u r a e t rusca , m a a quel la lazialc 
( p a r t i c o l a r m e n t e X X I — X X I I e 53); e l 'a l t ro, in 
s t r e t t o r a p p o r t o con ta le i n q u a d r a m e n t o della p rodu -
zione delle ciste, ôquel lo secondo il q u a l e ques ta cul-
t u r a , al t e m p o del la f abb r i caz ione de l le ciste, e r a 
a p e r t a in p r i m o luogo verso la M a g n a Grecia , perc ió 
sia le fon t i i conograf iche che la ch i ave de l l ' i n t e rp re t a -
z ione delle r a p p r e s e n t a z i o n i sono d a r i ce rca r s i ne l l ' a r t e 
de l lT t a l i a mér id iona le о, a l m e n o in quel la g r eca 
m e d i a t a da l l a Magna Grec ia (XV —XVI e passim). 
T u t t ' e d u e i p u n t i d i v i s t a sono d a r i t ene r s i giust i , 
s enza dubb io , m a n o n in u n a f o r m a a s s o l u t a e esclu-
s iva . L ' a r t e delle ciste p r enes t i ne , q u a n t o al suo con-
t e s t o sociale, f u u n ' a r t e laziale, m a q u e s t o n o n p o t e v a 
s igni f icare , neanche ne i secoli I V — I I I , un ' ind ipen-
d e n z a da l la cu l tu ra e t r u s c a , dal la q u a l e l ' a r te del 
d isegno delle ciste è inseparab i le . L ' i n f l u s s o del la 
M a g n a Grecia poi p e r v e n n e in quel t e m p o sino agli 
e t rusch i corne nel Lazio , cioè i s c h e m i iconograf ic i 
g rec i p o t e v a n o g iungere a P r e n e s t e s ia dai Se t ten-
t r i o n e che da l Sud. L a s c i a t o ciô fuo r i cons ideraz ione , 
la v ia del l 'osservazione e del la va lu t az ione di numeros i 
m o m e n t i re la t iv i aile c is te p u ô essere ch iusa . Sulla 
c i s ta n. 22 la f igu ra di d o n n a che s t a a s in i s t ra nella 
s cena d i t o i l e t t a t iene in m a n o uno degli specchi 
con f igure d i «Lasa», di s i cu ra f a b b r i c a z i o n e e t ru sca 
(a ques to a c c e n n a v a già K . S c h u m a c h e r : E ine prä-
nes t i sche Ciste in M u s e u m zu K a r l s r u h e , 1891, 
18 — 22); in d u e delle c is te pubb l i ea to nel v o l u m e fu rono 
t r o v a t i degli specchi d i f abb r i caz ione e t r u s c a ( I I e 
29); s ebbene l ' a rgomen taz ione del l 'A. s ia del tut t o 
c o n v i n c e n t e (25 — 26) q u a n d o d i m o s t r a c h e il coper-
ch io e il m a n i c o e t rusch i del la c is ta X I , p roven ien t e 
da l l a collezione Caste l lani , sono il r i s u l t a t o di u n 
r e s t a u r o del t u t t o a r b i t r a r i o e non possono cosi essero 
u t i l i zza t i come a rgo inen to né per la f a b b r i c a z i o n e pré-
coce delle ciste p renes t ine , né per la loro origine et-
ru sca , r i m a n e ina l t e r a to il f a t t o che la deeoraz ione dei 
m a n i c i e dei piedi fusi spesso p r é s e n t a t r a t t i t ipica-
m e n t e e t rusch i , e a ques to con t r ibu i sce a n c o r a il f a t t o 
che il g r u p p o a t r e f i gu re dei piedi f u s i del la cista 
F i co ron i r i t o rna in uno specchio c o n t e m p o r a n e o ri tro-
v a t o a P renes t e , m a di f abb r i caz ione e t r u s c a (cfr . 
M a t t h i e s , P r a e n . Spiegel, 1912, 122), e sul rovescio 
d i u n o dei piedi , si leggono delle l e t t e r e e t rusche 
( D o h m , Die Fiooronische Ciste, 1972, t a w . 2 6 - 2 8 ) . 
N o n sono d a t r a scu ra re n e a n c h e i pa ra l l e l i smi e t ruschi 
r i su l t an t i dal le scene r a p p r e s e n t a t e sul le c is te ; il t en ia 
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del d isegno della cista n . 12 n o n è «un ' a sso lu ta novità» 
se la c o n f r o n t i a m o con gli a f f r e s c h i della t o m b a Golini 
di Orv ie to , d e t t a «dei Velii», e sebbene s i a n o giust i i 
d u b b i de l l 'A . nei e o n f r o n t i del metodo con oui D o h m 
a v e v a v o l u t o r icos t ru i re la fon te m a g n o g r e c a della 
cista Rév i l , i para l le l i smi de i mot iv i i conogra f i c i con 
la t o m b a Franço i s sono i n d u b b i e d i m o s t r a n o per lo 
meno c h e gli a r t i s t i d i l ' r e n e s t e e di Vu lc i p o t e v a n o 
ave r r i e l a b o r a t o modell i iden t ic i . Tenendo c o n t o delle 
s t r e t t e relazioni con la c u l t u r a e t rusca si po t r ebbe 
forse p e n s a r e , anche nel le in t e rp re t az ion i del le scene 
r a p p r e s e n t a t e , a vol te alio f o n t i mi to logiche e t rusche , 
invece di r icorrere aile ipo tes i di un r a p p o r t o incerto 
con mi t i greci о a l l ' e sped ien t e spesso r i c o r r e n t e delle 
« immagini d i repertorio». 
D i t u t t o questo v a r r à la pena j iar lare p i ù in det-
taglio solo dopo la p u b b l i c a z i o n e del s e c o n d o volume. 
Bisogna pe rô menz iona re u n o dei mer i t i p r inc ipa l i di 
ques to p r i m o fascicolo, v a l u t a b i l e anche ind ipenden te -
m e n t e d a i seguent i : la d i s a m i n a della s t o r i a delle ciste 
nei secc. X V I I I — X I X . L ' i n t r o d u z i o n e f a u n sun to 
della m o d a delle ciste a l l a f ine del S e t t e c e n t o cou la 
fa ls i f icazione che la s e g u i v a , poi della s t o r i a delle 
r icerche; dal le Schede de i singoli pezzi ci si scopre un 
capi to lo p a r t i c o l a r m e n t e in te ressan te del la s to r i a della 
cu l t u r a ne l l ' e tà m o d e r n a , i p ro tagonis t i de l qua le sono 
degli s cava to r i e r i e e r c a t o r i entus ias t i , collezionisti 
appass iona t i e a s t u t i m e r c a n t i di cose d ' a r t e , con al 
cen t ro l ' a t t i v i t à dei f a l sa r i o r g a n i c a m e n t e in t r ecc i a t a 
oon le r icerche sc ien t i f i che e con il c o m m e r c i o d i 
a n t i c h i t à . 11 volume ci p r é s e n t a piii d a vicino due 
maes t r i t ipiei de l l ' a r te de i fals i : F rancesco M a r t i n e t t i 
(122, 128 — 120), che r i speech ia da u n l a t o l ' influsso 
de l l ' a r t e del Canova, e d a l l ' a l t r o quello de l l e r icerche 
e r m e n e u t i c h e c o n t e m p o r a n e e , e il — f i n o r a a n o n i m o 
«Incisore dei capelli a ven to» (104, 125) c h e puô aver 
cominc ia to a lavorare a n c o r a alla f ine de l Se t t ecen to . 
Corne r i su l t a to delle ana l i s i dell 'A., f r a le c i s te presen-
t a t e n o n meno di u n q u a r t o si sono d i m o s t r a t e falsifi-
cazioni parzial i о to ta l i , ivi compresi , o l t r e aile imma-
gini m o d e r n e d i segna te sul le ciste or ig inal i , anche i 
divers i past icci , cioè i pezzi oomposti d i p a r t i di ori-
gine d i f fé ren te , per i q u a l i il volume p r é s e n t a alcuni 
predecessor i ant ichi : le r iut i l izzazioni a n t i c h e delle 
ciste t r a s f o r m a t e da c i l indr iche a ovali e m u n i t e even-
t u a l m e n t e da nuove decoraz ion i . Lo s m a s c h e r a m e n t o 
delle falsif icazioni ci a i u t a a risolvere a l c u n i problemi 
scient i f ic i f o n d a m e n t a l i n o n solo in re laz ione aile ciste 
p r enes t i ne (gli a r g o m e n t i de t t ag l i a t i s o n o r i rnanda t i 
pe r lo p iù , anche in q u e s t o p u n t o , al s e c o n d o volume), 
m a a n c h e , r iguardo al r a p p o r t o degli u l t i m i due secoli 
con le a r t i ant iche , ci p o r t a a moi te conclus ioni d i 
no t evo le impor t anza d a l p u n t o di v i s t a del la s tor ia 
della c u l t u r a un iversa le ; cosi p. es. è il f a t t o , t r a t t o 
dal le anal is i delle f o n t i delle fals if icazioni , che i fal-
s i f ica tor i del secolo p a s s a t o , i ndagando p e r t rovare 
dei model l i , e rano r i m a s t i nei l imi t i del genere e 
de l l ' epoca del la f abb r i caz ione degli or iginal i , m e n t r e 
quel l i del v e n t e s i m o secolo h a n n o i m i t a t o dei vasi 
a t en ie s i a f i gu re rosse del V secolo a. C. (91). 
Sono d u n q u e mol t i i p u n t i d i v i s t a che m o t i v a n o 
d a u n a p a r t e la g r a t i t u d i n e e il r i conosc imen to d a 
p a r t e de l l ' u t en t e di ques to l ibro pe r l 'occel lente lavoro 
de l l 'Au t r i ce , d a l l ' a l t r a l ' augur io che q u e s t o lavoro 
g i u n g a al p iù p r e s t o a c o m p l e t a m e n t o . 
.7. G//. Szilágyi 
G. F i a n u : Ceramiche e t rusche sovradipinte . Mater ia l i 
del Museo Archeologico Naz iona le d i T a r q u i n i a I I I . 
(Areheologica 21). R o m a , Giorgio Bre t s chne ide r , 1982, 
V I I I + 149 pp. , 114 t a vole. 
Ques to v o l u m e complé t a o r g a n i c a m e n t e il vo lume 
p r e c e d e n t e de l l 'Au tore , usci to nella s t e ssa co l lana 
e ded ica to aile ce ramiche e t ru sche a f i g u r e rosse del 
Museo Naz iona le di T a r q u i n i a (cf r . A c t a Areheologica 
H u n g . 30, 1983, 2 2 8 - 2 3 1 ) ; esso t r a t t a le ce ramiche 
sov rad ip in t e , in p a r t e f i gu ra t e , in p a r t e a m o t i v i orna-
m e n t a l i . I 273 pezzi qu i p u b b l i c a t i e r a n o - a ecce-
z ione di 3 — f i n o ad ora in sos t anza ined i t i , nei quai 
f a t t o s t a la p r inc ipa le i m p o r t a n z a del vo lume . A dif-
f e r e n z a del p r e c e d e n t e vo lume e c o n f o r m e m e n t e al la 
n a t u r a del m a t e r i a l e t r a t t a t o , ques to v ieno e l a b o r a t e 
n o n secondo pe r sona l i t à p i t to r i che , m a secondo i rag-
g r u p p a m e n t i de l lavoro f o n d a m e n t a l e d i Beaz ley , con 
Tagg iun ta delle imi taz ion i e t r u s c h e del la ce ramica di 
t i p o Gnathia. I g r u p p i t r a t t a t i , cioè quel l i r app resen -
t a t i ne i Museo di Ta rqu in i a , sono i s eguen t i : gruppo 
Soient (22 pezzi) , Gruppo del Fantasma (69 pezzi) , 
Gruppo delle Glaukes e t ru sche (18 pezzi) , Gruppo di 
Ferrara 585 (17 pezzi), vasi e t ru sch i con decoraz ione 
d i t ipo Gnathia (124 pezzi), 4 vasi n o n inquadrab i l i 
in g r u p p i e 3 pocola (già no t i da a l t r e pubbl icaz ion i 
p receden t i ) . 
S imi lmen te al vo lume p r e c e d e n t e all ' inizio de i 
v a r i g r u p p i s t a u n a breve in t roduz ione che ci i n f o r m a 
sul lo s t a t o delle indagini r ecen t i l i ferent isi al g ruppo , 
e su i p rob l emi di loealizzazione e oronologia . Ques te 
n o t e i n t r o d u t t i v e sono assai p iù succ in t e e f o n d a t e di 
quel le del v o l u m e p receden te . Ques to è in p a r t e d o v u t o 
a l l ' i n tens i f i caz ione delle indagin i negl i u l t imi ann i , 
i r i su l t a t i delle qua l i ques t a vo l t a h a n n o p o t u t o essere 
ut i l izza e in base a quelle indagin i in alcuni p u n t i 
l ' A u t o r e è r iusc i to a sv i luppare le ipotes i d a lui soste-
n u t e nello s t u d i o p receden te su i Gruppi Sokra e del 
Fantasma ( M E F R A 80, 1978, p p . 161 - 1 9 5 ) ; s ebbene 
in a lcuni casi ch i scrive c o n t i n u a a n o n r i t ene re a n c o r a 
d e f i n i t i v a m e n t e r isolt i i p rob lemi ivi susci tâ t i. A quest i 
u l t i m i a p p a r t i e n e la loealizzazione a Fa le r i i del l 'off i-
c ina pr inc ipa le del Gruppo Sokra che Beaz ley (EVI ' , 
p . 202), opponendos i a D r a g e n d o r f f , r i t e n e v a impro-
babi le e che è d i eh i a r a t a r e c e n t e m e n t e p r o b l e m a t i c a 
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a n c h e d a V. Jo l ive t ( M E F R A , 92, 1980, p . 707, no ta 
16). N o n s e m b r a n o a p p o g g i a r e ques t a ipotes i neanche 
gli a r g o m e n t i t r a t t i da i 5 e sempla r i del Gruppo Sokra 
t r o v a t i a Gravisca (p. 10). L a pubb l i caz ione anche 
so t to a l t r i r i spe t t i si r i ve l a m e n o sodd i s faeen te propr io 
nella t r a t t a z i o n e di q u e s t o g r u p p o a r t i s t i c a m e n t e p iù 
va l ido . Nel caso degli a l t r i g r u p p i e ra m o t i v a t a la 
r i nunc ia a l l ' a t t r ibuz ione a i singoli maes t r i , m a qui no : 
lo s tesso Beaz ley a v e v a g ià c o m p i u t o i p r i m i passi in 
q u e s t a d i rez ione (1. c.), pass i che sa rebbe va l sa la pena 
di c o n t i n u a r e . Nel caso d i a l cune ce ramiche si sarebbe 
p o t u t o r iconoscere a l c u n e pe r sona l i t à ea ra t t e r i s t i che 
già in base alla r a p p r e s e n t a z i o n e f i g u r a t a (è p. es. 
i n d u b b i o c h e la t azza dé l i a t a v . V I è s t a t a d ip in t a 
da l la s t e s sa m a n o che N S c 1977, p. 74, f ig . 17 — 18) 
e, per u n r a g g r u p p a m e n t o ul ter iore , si sa rebbero 
o f f e r t e q u a l e migliore p u n t o d i p a r t e n z a l ' anal is i délia 
decora/ . ione che si t r o v a sul l 'or lo dei medagl ioni , 
a t t o r n o aile anse e s o t t o il piede, e, n o n d a u l t imo, 
l 'anal is i dél ia fo rma del v a s o cioè de l l ' a r t e del cera-
inis ta . l ' e r q u a n t o r i g u a r d a q u e s t ' u l t i m o , n o n o f f rono 
a iu to n e a n e h e le r ip roduz ion i , pe rché le coppe non sono 
r i p r o d o t t e d i p r o f i l e , a n z i , d o v e l 'es terno è i n t e r a m e n t e 
vern ic ia to , le i l lustrazioni n o n o f f rono la m i n i m a in-
fo rmaz ione su l la f o rma . P e r i vasi di q u e s t o g r u p p o 
sa rebbe s t a t o i m p o r t a n t e p r e s e n t a r e a n c h e fo togra f i e 
i ng rand i t e d i pa r t i eo l a r i , i nvece di p r e sen t a r e d u e volte 
l ' in te ro vaso , pe rché le r i p roduz ion i di q u a l i t à mediocre 
non a i u t a n o l ' u t en te d i q u e s t o libro nel r iconoscere 
le e a r a t t e r i s t i che dei singoli maes t r i . [ vasi de l Gruppo 
Sokra n o n p re sen tano m o l t i p rob lemi iconograf ic i , 
perciô sp i ccano mol to la negl igenza о gli e r ro r i delle 
descrizioni; p . es. t av . V, a : l ' i l lus t razione p r é s e n t a 
e v i d e n t e m e n t e u n i p p o c a m p o e un de l f ino; t a v . VIT, 
c : d a v a n t i al g iovane n o n si t r o v a «una ba se sago-
mata», bens i u n ' a r a , o p p u r e — il che è a n c o r a più 
p robab i l e — u n loutérion; t a v . V I I I , a : a s in i s t r a del 
sa t i ro v e d i a m o un t i rso; t a v . X I , a : ne l la m a n o 
s inis t ra , s o p r a il mante l lo , il g iovane t iene u n o strigile; 
t a v . XI11 , a : la f igura r a p p r e s e n t a t a non e u n caval lo, 
m a un i p p o c a m p o ; t av . X I V , a : nelle m a n i del g iovane 
e ' è forse u n o strigile e u n a spongia ( m a in base all'il-
lus t raz ione q u e s t a puô essere sol«) una supposiz ione) . 
Iii r a p p o r t o aile d i f ferenze <li qua l i t à f r a i p i t t o r i del 
Gruppo Sokra sarebbe s t a t a in t e res san te p . es. la 
co tnparaz ione délia t a v . X I I , a con u n a r app resen -
taz ione dello s tesso caval lo a l a t o , conse rva t a a Lipsia 
(Beazley, E V P , p. 203, n o . 1 7; H e r r m a n n , E t r u r i e n , 
Lips ia , 1903, t a v . 30). 
L a suddiv i s ione in q u a t t r o s o t t o g r u p p i del Gruppo 
сlel Fantasma p ropos t a d a l l ' A u t o r e nel suo ar t ico lo 
p reeeden te s e m b r a t r o p p o meccan i ea ed h a p o c o più 
ehe u n e a r a t t e r e di comodo . M a n c a anche qu i l 'anal is i 
dello st i le e <lei mot iv i deco ra t iv i . L a suppos iz ione 
elle il s o t t o g r u p p o A p roven i s se da Fa le r i i , r e s ta 
a n c o r a da d imos t r a r e e p e r il moinen to n o n si h a 
m o t i v o d i d u b i t a r e che a l m e n o u n a pa r t e de i vasi di 
q u e s t o g r u p p o fosse s t a t o fat to a T a r q u i n i a . L e Glaukes 
s o n o local izzate d a P i a n u s e m p r e a Fa ler i i , m a , a 
r ag ione , in u n a f o r m a m o l t o più p r u d e n t e che ne i l ' a r t i -
co lo p r eeeden t e d o v e Ii f aceva a d d i r i t t u r a r isal ire 
a l l ' o f f i c ina del Gruppo Sokra. A n c h e qu i r i n u n c i a a 
qua ls ias i r a g g r u p p a m e n t o st i l is t ico che p u r e s a r ebbe 
possibi le , anche in base al ma te r i a l e p u b b l i c a t o (cf r . 
C V A Hongr i e 1, p . 64). E ' invece de l t u t t o convin-
c e n t e la supposiz ione che esistessero delle imi taz ion i 
e t r u s c h e dei vasi t i po Saint Valentin e a n c h e la d a t a -
z ione p r o p o s t a p a r e acce t tab i le . L a local izzazione a 
T a r q u i n i a dei skyphoi del Gruppo di Ferrara 585 
( lecorat i con u n a p a l m e t t a è un ' ipo te s i s e d u c e n t e , m a 
c h e r ich iede a n c o r a u l ter ior i d imos t raz ion i . L ' e s i s t enza 
d i d u e off ic ine d iverse non è d i m o s t r a t a p e r o r a dal 
m a t e r i a l e a t t u a l m e n t e no to . Q u a n t o a l p r o b l é m a délia 
d iv is ione in due del g ruppo , P . si sch ie ra con Jo l ive t , 
r i t e n e n d o - a d i r i t t o — p rob l ema t i co il c a m b i a m e n t o 
(lella denominaz ione p ropos to da J o l i v e t ; m a il rap-
p o r t o rec iproco dei d u e g r u p p i — Beaz l ey s tesso non 
Ii f o n d a v a in uno corne si p o t r e b b e p e n s a r e in ba se a 
q u a n t o d e t t o dai suoi cr i t ic i — r e s t a a n c o r a d a chiar i re . 
Tn ogn i caso p a r e s icuro che i skyphoi decora t i col 
' c i gno ' f u r o n o f a t t i a Vol te r ra . 
U n a p a r t e di p r imis s ima i m p o r t a n z a del l ibro è 
que l l a in cui p r é s e n t a il m a t e r i a l e delle ce ramiche 
con decoraz ione t ipo Gnathia di f abb r i caz ione locale, 
o r d i n a t e sulla base dél ia f o r m a e de l t i p o di decora-
z ione . So l amen te n o n si capisce p e r c h é i vasi 143 152 
sono f i n i t i in u n g r u p p o a p a r t e . L ' i n f l u s s o m a g n o -
g r e c o (che del r e s to P i a n u s o t t o v a l u t a ) qu i è i ndubb io , 
m a , in m a n c a n z a d i un ' ana l i s i c o m p a r â t i v a delle 
f o r m e e dei mot iv i di decoraz ione v e n i a m o a s ape re 
poco sul r a p p o r t o delle imi taz ioni e t r u s c h e con i mo-
dell i d i r e t t i о i nd i r e t t i dél ia Magna Grec ia . Il m a t e r i a l e 
p u b b l i c a t o in ogni caso o f f r e una base p e r anal is i del 
gene re . 
Se a l m e n o g r a n p a r t e delle oinochoai del Gruppo del 
Fantasma (c f r . P i a n u , M E F R A , c i t . p p . 183 — 6), gli 
skyphoi del Gruppo di Ferrara 585 e i vas i con decora-
z ione t i p o Gnathia f u r o n o f a t t i a T a r q u i n i a , co ine è 
m o l t o p robab i le , quas i duo terz i delle c e r a m i c h e pubb l i -
c a t e nel l ibro è d i or igine locale (pace P i a n u , p . 4.). 
Sp i eca p e r ô il f a t t o — reso anco ra p iù e v i d e n t e da l 
l ' ana l i s i dei vasi a f igu re rosse — che q u e s t o m a t e r i a l e 
di f a b b r i c a z i o n e locale sia cosi i n s ign i f i can te da l p u n t o 
di v i s t a a r t i s t i co r i spe t t o aile c e r a m i c h e e t r u s c h e 
i m p o r t a t e , e p ropr io in u n a c i t t à che e r a — c i t a n d o 
le p a r o l e d i Torell i la «città p iù d i n a m i c a , pol i t ica-
m e n t e ed e c o n o m i c a m e n t e , di t u t t a l ' E t r u r i a del IV 
secolo» (Stor ia degli E t r u s c h i , 1981, p. 224). Cono-
scendo gli a f f resch i t o m b a l i c o n t e m p o r a n e i d i Ta rqu i -
n i a , q u e s t o non si p u ö spiegare con il livello a r t i s t i co 
s c a d e n t e délia c i t t à , m a p u ô r i specch ia re la pa r t i co -
l a r i t à dél ia s t r u t t u r a pol i t ica ed economiea : la repres-
sion«! de l l ' a r t i g i ana to a l l ' o m b r a de l l ' ag r i co l tu ra e del 
c o m m e r c i o . 
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N a t u r a l m e n t e nel g iud ica re la q u a n t i t é della pro-
d u z i o n e non ci si d e v e d i m e n t i c a r e del f a t t o che il 
v o l u m e présenta solo il ma te r i a l e del Museo Naz iona le 
d i T a r q u i n i a e non l ' i n t e r o ma te r i a l e a t t u a l m e n t e n o t o . 
E ' f o r s e ques to u n o de i ino t iv i per oui la t r a t t a z i o n e , 
e c c e t t o le brevi n o t e i n t r o d u t t i v e , in sos t anza s i 
m a n t i e n e en t r a i l imi t i d i u n ' a c c u r a t a inven ta r izza -
z ione e anche pe r q u a n t o r i g n a r d a i p rob l emi di c rono-
logia e classif icazione, si l imi ta , nel la s t r a g r a n d e mag-
g i o r a n z a dei casi, a r i a s s u m e r e le eonoscenze già acqui -
s i te . Come a p p a r e p r o p r i o dal le osservazioni d i G. 
B a r t o l o n i al vo lume p r e e e d e n t e de l l 'Au to re , si p u ô an-
c o r a a t t i nge re m o l t o m a t e r i a l e prez ioso per la rieo-
s t r u z i o n e dei cor red i de i singoli pezzi a n c h e da gior-
na l i d i scavi inedi t i ( G n o m o n , 54, 1982, pp . 661 - 2 ; 
A r c h . Class. 33, 1981, 3 1 5 - 3 2 8 ) . L ' e l aboraz ione d i 
ques t i , i r i su l ta t i d i n u o v i scavi e l 'anal is i a c c u r a t a 
de l l a f o r m a e deco raz ione dei vasi p u ô p o r t a r e a n c o r a 
m o l t i r i su l ta t i n u o v i nel la r icerca su quel m a t e r i a l e 
la p a r t e piii i m p o r t a n t e del qua le o r a f i n a l m e n t e è a 
n o s t r a disposizione g raz ie a l l ' a c c u r a t o ca ta logo di 
P i a n u . J. Gy. Szilágyi 
G. M. Della F ina : Le an t ich i tà a Chiusi. Un caso id 
«a r redo urbano». (Archaeologica 31) R o m a , Giorgio 
Bre t schne ide r 1983. 157 pp . , 80 t avo le . 
E ' e v i d e n t e m e n t e la sensaz ione che il nos t ra r ap -
p o r t e con le c u l t u r e c lass iche de l l ' an t i ch i t à esiga u n a 
chiar i f icazione, que l lo che ha vo l to l ' a t t enz ione degli 
s tud ios i , in una m i s u r a mol to p iù g r a n d e di p r i m a , a 
e s a m i n a r e il ruo lo che esse h a n n o a v u t o negli u l t i m i 
secoli della cuit u r a eu ropea . Nel c a m p o del l ' e t rusco-
logia è s t a to M a u r o Cr i s to fan i a in iz iare la magg io r 
p a r t e délie r ice rche d i ques to genere , ogget to dcl le 
q u a l i è il d ia logo f r a l ' an t i ca c u l t u r a e t ru sca e la 
c u l t u r a dei secoli c h e cominc iano con il r i nasc imen to . 
E ' s o p r a t t u t t o g raz i e al suo d i r e t t o inf lusso che le 
r ice rche del gene re c o m i n c i a n o a e s t ende r s i a un c a m p o 
s e m p r e più largo, e si mol t ip l i cano le quest ioni pos t e 
n o n sempl ioemente da l l ' in te resse s tor ico , m a d a un'esi-
g e n z a di r i f o rmu laz ione del n o s t r a r a p p o r t o con 
Г an t i ch i t à . 
R i e n t r a in q u e s t a ca tegor ia di ques t ion i a n c h e 
que l l a del reuso m o d e r n o dei m o n u m e n t i an t ich i — nel 
n o s t r a caso e t r u s c h i — о a essa c e r c a di r i spondere 
d a un nuovo p u n t o d i v i s t a ques to l ibro di Della F i n a , 
s c r i t t o a i n c i t a m e n t o di Cr is tofani . Esso raccoglie que i 
m o n u m e n t i di u n c e n t r a de l l ' an t i ca cu l t u r a e t ru sca , 
Chiusi , che non sono p e r v e n u t i a noi nella loro fun -
zione originale (corne p . es. i res t i del muro di c in ta ) 
e n e p p u r e sono muse izza t i , m a , in u n uso secondar io , 
sono d iven ta t i p a r t e i n t ég ran t e del p a n o r a m a m o d e r n o 
del la c i t tà . Lo s t u d i o i n t r o d u t t i v o abbozza la s to r i a 
dél ie scoper te a rcheolog iche di Chiusi a comine ia re 
da l la p r ima m e t à del X V seeolo a m o ' di d imos t raz ione 
ehe q u e s t o è i n s t r e t t a re lazione col p r o b l é m a cent ra le 
del vo lume . L a d e c o r a z i o n e della c i t t à con var i ogget t i 
a n t i c h i s ' in t recc i a i n f a t t i s t r e t t a m e n t e con l ' a t t i v i t à 
a rcheo log ica e eon il commerc io d i ogge t t i d ' a r t e . 
L ' e t à d ' o r o di ques t e a t t i v i t à a Chiusi f u la p r i m a m e t à 
del X I X secolo e il ruo lo di d e c o r a r e la c i t t à toccô in 
p r i m o luogo a quegli ogget t i che nel la g r a n d e massa di 
r e p e r t i archeologici v e n u t i al la luce si d i m o s t r a v a n o 
invendib i l i . Il p r o g e t t o della c reaz ione di un m u s e o 
e i t t a d i n o po té real izzarsi solo dopo il dec l ino del com-
merc io locale di ogge t t i d ' a r t e , nel 1871, e ques to 
i n t r o d u s s e il r i s t agno degli scavi e dol le r ieherche pe r 
q u a s i mezzo secolo, r i s t agno a cui h a pos to f ine sol-
t a n t o l ' a t t i v i t à di B ianch i Bandine l l i e Doro Levi negli 
a n n i Vont ! di ques to seeolo. 
D ' u l t r a p a r t e la s to r ia del reuso m o d e r n o di ogget t i 
an t ic i i i — e t rusch i e r o m a n i in u n a funz ione archi -
t e t t o n i c a о sempl ioemen te d e c o r a t i v a , chiar isce a n c h e 
la s t o r i a della c i t t à , anzi , da mol t i p u n t i d i vis ta a n c h e 
que l l a d i t u t t a 1 'I tal ia, alio specchio del r appor to con 
l ' a n t i c h i t à . F r a i mo t iv i del reuso a l l ' in iz io si a l te r -
n a v a n o il r i cupero dei valori d e l l ' a n t i c h i t à , l ' os ten ta -
z ione de l l ' a r t i s toc raz ia c i t t a d i n a о il c ampan i l i snw, la 
f i e r ezza per il glorioso pas sa to del la c i t t à . Nel 1923 
invece il m o t i v o pr inc ipa le della t r a s f o r m a z i o n e del la 
P i a z z a Vi t tor io V e n e t o e della sua deco raz ione con u n a 
sér ie di m o n u m e n t i e t rusch i r io rd ina t i f u quel lo di so t to-
l ineare il ' p resen te glorioso ' a t t r a v e r s o il 'glorioso pas-
s a t o ' (p. 34), m e n t r e l ' a l l o n t a n a m e n t o nel 1980 da l 
p o r t i c o del C a t t e d r a l e del r ieco l ap ida r i o al lest i to a 
m e t à del secolo p a s s a t o è u n esempio de l po t e r e a m m i -
n i s t r a t i v o t r i o n f a n t e sopra i p u n t i <li v i s t a storici ed 
es te t ic i . 
U vo lume i n t e n d e p re sen ta re t u t t i i m o n u m e n t i 
a n t i c h i non museizza t i , r iu t i l izza t i о visibili, de l la 
Chiusi od ie rna (ecce t to quelli che sono ne l l ' in te rno del 
D u o m o ) . Quasi d u e te rz i del m a t e r i a l e delle 327 Schede 
del ca t a logo sono inedi t i ; nelle t a v o l e è i l lus t ra te la 
s t r a g r a n d e magg io ranza di essi. T u t t i i pezzi sono di 
f abb r i caz ione locale, in u n a reo di t e m p o che va dal 
V I secolo a. С. f ino a l l ' a l to med ievo , m a la loro s t r a -
g r a n d e magg io ranza dé r iva da l la t a r d a epoca e t r u s c a 
e d a l l ' e t à imper ia le r o m a n a , il c h e è comprens ib i le 
c o n s i d e r a t a la s t o r i a a n t i c a di q u e s t a c i t t à . N o n si 
t r o v a n o f r a essi dei pezzi a r t i s t i e a m e n t e r i l evan t i : 
quel l i sono f in i t i nel commerc io d i an t i ch i t à , e d i là 
d i r e t t a m e n t e o, a n c o r a più f r e q u e n t e m e n t e a t t r a v e r s o 
collezioni p r iva t e , ai muse i qua le s e c o n d a t a p p a de l la 
loro s tor ia ne l l ' epoca m o d e r n a (eosi il ma te r i a l e de l l a 
p iù g r a n d e collezione locale, la p r i m a collezione Casuc-
cini , è f in i to al Museo Naz iona le d i Pa le rmo) . Alle 
p o c h e eccezioni a p p a r t e n g o n o u n leone accovacc ia to 
che accoglie coloro che e n t r a n o ne l l a c i t t à , с la p a r t e 
a n t e r i o r e di u n a s f inge ( f inora i ned i t a ) de l l ' e tà a rca ica , 
il f r a m m e n t o d i u n m o n u m e n t o f u n e r a r i o t a r d o r e p u b -
b l i cano a f reg io dor ico e la Serie del le stele con iscri-
zioni la t ine, r i l evant i da l p u n t o di v i s t a s tor ieo. II 
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r e s t o : elemen t i a r c h i t e t t o n i e i ( f r a cu i u n i n t e r e s s a n t e 
serié d i capitell i r o m a n i ) , eippi d a t a b i l i al V— IV 
seeolo a . C., t e r r e c o t t e , e le u rne c inerar ie , spec i a lmen te 
del t i p o «ornati», r a p p r e s e n t a n t i del la ' p roduz ione 
«medio-bassa»' (p. 38) ehe eos t i tu t i scono la pa r t e p i ù 
r i l evan t e del m a t e r i a l e . 
II vo lume pai ' t i to su l l a n u o v a via de l l ' indagine de l la 
s to r i a de l l ' e t ruscher i a , corne si p u ö vedere , j>one m o l t i 
p r o b l e m i che m e r i t a n o ul ter ior i e laboraz ioni . Anche la 
s ce l t a с s t a t a fe l ice : d i f f ic i l inente si sa rebbe j )o tu to 
t r o v a r e , per r i s p o n d e r e alle ques t ion i pos te , una c i t t à 
e t r u s c a più ar la t ta d i Chiusi , a b i t a t a i n i n t e r r o t t a m e n t e 
f i n da l l ' an t i ch i t à , c o n i suoi i n s e g n a m e n t i sia pos i t iv i 
che nega t iv i . P u r t r o p p o invece la real izzazione n o n è 
in p e r f e t t o accordo con il p ropos i to iniziale. Ques t 'u l -
t i m o n o n è al tro che «met te re in luce l ' in tegraz ione dei 
r e p e r t i areheologici n e l t essu to c i t t a d i n o moderno» 
(p. 42), r iut i l izzat i c o m e «vero e p r o p r i o a r r edo c i t t a -
dino» (Cris tofani , p . 5). A ques to l ' e laboraz ione a c c e n n a 
solo in q u a n t o p u b b l i c a il ma te r i a l e seguendo l 'o rd ine 
t o p o g r a f i c o della c i t t à odierna . 1 s ingoli pezzi sono 
p r e s e n t a t i sia nella descr iz ione che in g r a n p a r t e a n c h e 
nelle i l lustrazioni q u a l i ogget t i musea l i . II t e s to n o n 
m e n z i o n a in qual i c i r cos t anze sono p e r v e n u t i al loro 
pos to a t t u a l e (che, a l m e n o in a lcun i casi , si p o t e v a 
c e r t a m e n t e chiar i re) , n o n segue le t racc ie della loro 
mig raz ione m o d e r n a ; a pa r t e a l cun i b rev i accenn i 
ne l l ' in t roduzione , n o n si pa r l a della f u n z i o n e an te r io re 
degli edif ic i che c o n s e r v a n o i r epe r t i ; nelle tavole po i 
i m o n u m e n t ! t r a t t a t i sono p r e s e n t a t i pe r lo p iù c o m e 
singoli pezzi isolati , s t a c e a t i a p p u n t o d a quel con-
t e s t e a rch i te t tonico, d e c o r a t i v e о e v e n t u a l m e n t e ur-
ban i s t i co in cui il v o l u m e in t endeva presentar l i . L e 
d u e fo togra f ie p a n o r a m i e h e <li I ' iazza Vi t to r io Vene-
to , p r i m a e dopo la t r a s f o r m a z i o n e del 1923, illu-
s t r a n o c o s ' è quel lo d i cu i nci l imi t ! del possibile 
— a v r e b b e d o v u t o d a r e di più (p. es. la p resen ta -
zione nel l ' in tero c o n t e s t o a r c h i t e t t o n i c o del leone 
' g u a r d i a della c i t t à ' de l la t avo la Г Г, f ig. 1.; un pa -
n o r a m a globale d i P i a z z a Vi t to r io Vene to in cu i 
la col locazione de i singoli m o n u m e n t i e t rusch i 
fosse b e n r iconoscibile; le fo togra f ie del la Piazza del 
D u o m o e del l a p i d a r i o oggi n o n p i ù visibile, del 
G ia rd ino ' I For t i ' , d e l l ' O r t o del Vescova to о del la 
f a c c i a t a del pa lazzo g i à Dei-Samuel l i ; n n ' i m m a g i n e 
più c o m p l é t a di Via P o r s e n n a 58 e 72, pe r p resen ta re 
il c o n t e s t o odierno d i a l cun i pezzi i m p o r t a n t i , ecc.). 
Nel la s u a fo rma a t t u a l e ques to l ibro è capaee di di re 
qua l cosa su lTa rgomen to cen t ra le che si è pos to solo a 
quel l i che conoscono la c i t t à in ba se a i loro r ieordi , 
о la pe r co r r e r anno c o n il vo lume a l la inano . Гп ques to 
s a r à loro di a iu to Г Indice dei siti c h e si t rova al la 
f ine de l libro; l'Indice del materiale per classi ; gli 
Indici del le iscrizioni e t r u s c h e e l a t i ne e dei nom ma 
e cognomina la t in i s e r v i r a n o a n c h e agli archeologi e 
agli s tor ie i che s t u d i a n o la s tor ia a n t i c a d i Cliiusi. 
J. Gy. Szilágyi 
H . Vetters: Fphesos . Vor läuf iger Grabungsber ich t 1979. 
(Vor t rag in der G e s a m t s i t z u n g a m 27. J u n i 1980.) 
S o n d e r a b d r u c k a u s d e m Anzeiger de r phi l . -h is t . Klasse 
de r Ös ter re ich ischen A k a d e m i e de r Wissenscha f t en , 
117. 1980, So. 19. S. 247 — 266. 23 Abb . 14 Ta f . 
H . Vetters: Ephesos. Vor läuf iger Grabungsber ich t 1980. 
(Vor t rag in der G e s a m t s i t z u n g a m 30. Apr i l 1981.) 
S o n d e r a b d r u c k aus d e m Anzeiger der phi l . - b i s t Klasse 
de r Öster re ichischen A k a d e m i e de r Wissenscha f t en , 
118. 1981, So 10. S. 137 168. 48 A b b . 36 T a f . W i e n 
1 9 8 0 - 1 9 8 1 . 
A n e r k e n n u n g g e b ü h r t j e n e r Gründ l i chke i t und 
u n u n t e r b r o c h e n e n K o n t i n u i t ä t , m i t der unse re öster-
re ich ischen Kol l egen — obwohl a u c h sie, wie wir sei-
he r , sich n u r de r geis t igen u n d f inanz ie l l en Kra f tque l -
len eines k le inen L a n d e s b e d i e n e n k ö n n e n - die Aus-
g r a b u n g e n dieser in j ede r H i n s i c h t h e r v o r r a g e n d wich-
t igen k le inas ia t i schen S t a d t f o r t s e t z e n , und ihre Er-
gebnisse publ iz ie ren . Auch f r ü h e r w a r e n sie sorgfä l t ig 
be s t r eb t , neben den B ä n d e n d e r g r o ß e n I 'uhl ikat ions-
re ihe , bzw. vor diesen, in V o r b e r i c h t e n die Arbe i t je 
e iner G r a b u n g s k a m p a g n e b e k a n n t zu inachen . Zu die-
sen V o r b e r i c h t e n gehör t j e t z t d ie schön ausges te l l te 
P u b l i k a t i o n der be iden V o r t r ä g e von Ve t t e r s . Die 
F re i l egung von E p h e s o s — wie i m a l lgemeinen die 
F re i l egung von g roßen F u n d o r t e n — ist gleichzeit ig 
i m Gange a n m e h r e r e n P u n k t e n , es werden verschie-
d e n e O b j e k t e zu derse lben Zei t a u s g e g r a b e n , u n d den 
A u s g r a b u n g e n folgen e ingehende b a u t e c h n i s c h e und 
ähn l i che U n t e r s u c h u n g e n . Auf diese Weise ist ein 
b e d e u t e n d e r Teil des Tex te s in V o r b e r i c h t A u f z ä h l u n g 
dessen , wo, a n welchen P u n k t e n d e r S t a d t u n d un t e r 
wessen F ü h r u n g die Arbe i t en a u s g e f ü h r t w u r d e n . Wie 
in den f r ü h e r e n Vorbe r i ch ten , so w e r d e n a u c h diesmal 
aus füh r l i che r jene Fre i l egungen e r w ä h n t , die an be-
s o n d e r s wicht igen P u n k t e n v o r g e n o m m e n wurden , 
o d e r die jenigen die b e d e u t e n d e r e Ergebn i sse ze i t ig ten . 
M a n e r f ä h r t a u s den vor l iegenden B e r i c h t e n , d a ß i. J . 
1979 b a u t e c h n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n an d e n Über-
r e s t e n des Mazaeus- u n d des M i t h r i d a t e s t o r e s vorge-
n o m m e n w u r d e n ; die be im F e l s s p a l t t e m p e l begonnen 
A r b e i t e n w u r d e n abgeschlossen , u n d auf d e m Gebiete 
d e r sog. Akropol is w u r d e n f ü n f Sondagen durchge-
f ü h r t . W i c h t i g w a r e n die A r b e i t e n v o n A. B a m m e r im 
Ar t emis ion , die G r a b u n g e n von S t . K a r w i e s e an der 
Akropol is , die B e m ü h u n g e n v o n W . J o b s t , d ie Mosai-
ken de r S t a d t zu e r forschen , u n d noch zahl re iche Ein-
ze l forsohungen a n ve r sch iedenen O b j e k t e n . D e r Ver-
fasser selber ha t i m H a n g h a u s I I , in W o h n e i n h e i t V I 
gea rbe i t e t ; er h a t ü b e r l e tz te res fes tges te l l t , d a ß sein 
e ins t iger Bes i tzer ein Dionysos-Verehre r , ja , möglicher-
weise ein Dionysos -Pr i e s t e r w a r . D e r Be r i ch t e n t h ä l t 
a u c h das Verze ichnis de r F u n d m ü n z e n des l au fenden 
J a h r e s . 
I . J . 1980 w u r d e n die Konse rv i e rung - u n d Rekon-
s t r u k t i o n s a r b e i t e n , die auf G r u n d v o n baugeschich t -
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l iehen U n t e r s u c h u n g e n begonnen , bzw. a u c h f r ü h e r 
schon im Gange w a r e n , wei te r fo r tgese t z t . E s w u r d e n 
wicht ige Frei legungen b e i m Süd to r u n d b e i m Magne-
sia-Tor v o r g e n o m m e n , u n d ebenso i m P e r s t y l h a u s 
über d e m großen T h e a t e r , f e rne r es w u r d e bei mehre-
ren a n d e r e n Ob jek t en d ie kostspiel ige a b e r uner läß-
liche Anas ty los i s f o r t g e s e t z t . I )er Ver fa s se r a rbe i t e t e 
nach wie vor an de r F re i l egung des H a n g h a u s e s 2; 
im L a u f e dieser A r b e i t e n k a m e n wich t ige F u n d e , 
u n t e r d iesen auch zwei met r i sche I n s c h r i f t e n z u m 
Vorsche in . Uber diese l e t z t e r en , u n d ü b e r die neul ich 
f re igele tgen Teile des H a u s e s b e k o m m t m a n verhäl tn is -
mäßig e ingehende O r i e n t i e r u n g . Auch d ieses H e f t en t -
hält die aus führ l i che L i s t e d e r F u n d m ü n z e n des J a h r e s . 
Beze ichnend ist f ü r beide Vorbe r i ch t e , daß den 
bünd igen Text viele Ze ichnungen und L ich tb i lde r 
i l lus t r ie ren , bzw. die D o k u m e n t a t i o n be re ichern . D ie 
mus te rgü l t i gen B i lde r -Dokumen te , G r u n d r i ß z e i c h n u n -
gen, S t i che , e ingehende s t r a t i g r a p h i s c h e Skizzen, fer-
ner die Lichtbi lder d e r f re igelegten Tei le und d e r 
F u n d e b i e t en vie lmehr a l s im a l lgemeinen die übl iche 
B i lde r -Dokumen ta t i on in gewöhnl ichen V o r b e r i c h t e n . 
F ü r F a c h l e u t e ist a u c h diese A r t D o k u m e n t a t i o n 
wesen t l i cher und n ü t z l i c h e r , als e t w a de r g röße re 
W o r t r e i c h t u m des T e x t e s sein k ö n n t e . Z u m Schluß 
wiederholen wir den abgeg r i f f enen Gemeinp la t z , de r 
jedoch i m m e r noch e in W u n s c h t r a u m i s t : wie groß-
ar t ig w ä r e es, wenn m a n nach jeder A u s g r a b u n g e ine 
solche schnelle, w o h l f u n d i e r t e O r i e n t i e r u n g b e k ä m e , 
wie m a n eine in den d e r a r t i g e n Vorbe r ioh ten b e k o m m t . 
L. Castiglione 
E. B u c h n e r : Die S o n n e n u h r des Augus tus . N a c h d r u c k 
aus KM 1976 und 1980 u n d N a c h t r a g ü b e r die Ausgra-
b u n g 1980/1981. ( K u l t u r g e s c h i c h t e de r A l t en W e l t . 
S o n d e r b a n d . ) Mainz. V e r l a g Phi l ipp von Zabern , 1982. 
80 S. , 32 Ta f . 
M a n wird ohne t r i f t i g e n G r u n d ke ine Rezens ion 
über e i n e n Nachdruck schre iben wol len. Im vorliegen-
den Fa l l g ibt es j edoch a u c h mehre re t r i f t i ge G r ü n d e 
d a f ü r . M a n denke v o r a l lem an das a u ß e r o r d e n t l i c h e 
T h e m a , a n das g roße Interesse , das d a d u r c h ausge-
löst w u r d e , und n i c h t zu l e t z t an die Ta t sache , d a ß 
hier A r t i k e l in B u c h f o r m z u s a m m e n g e f a ß t vorl iegen, 
die ihr Verfasser f r ü h e r in Zei t schr i f t ve rö f fen t l i ch t 
ha t t e , u n d daß erst d a d u r c h der leichte Uberb l ick de r 
E rgebn i s se ermögl icht w u r d e . Al lerdings soll das W o r t 
' le icht ' n i emanden i r r e f ü h r e n . Der T e x t dieser Arbe i t 
und d e r Inhal t sind k a u m leicht zu n e n n e n . Es han-
delt s ich ja um eine spezielle U n t e r s u c h u n g , d e r e n 
wesen t l i che Teile f ü r d e n in M a t h e m a t i k u n d Ast ro-
nomie weniger k u n d i g e n Leser n i c h t le icht zugäng-
lich s ind . Aber das B e s p r e c h e n und Wiede re rzäh l en 
des Gedankenganges d e r Aufsä tze , die in diesem B a n d 
wieder veröf fen t l i ch t w u r d e n , w ä r e doch wicht ig tue-
risch. Diejenigen, die s ieh f ü r die römische Archäolo-
gie und a n t i k e K u l t u r g e s c h i c h t e in te ress ie ren , werden 
diese S c h r i f t e n schon gelesen h a b e n . 
E s g e n ü g e hier die Neuar t igke i t j ene r Methodologie 
h e r v o r z u h e b e n , die die Ergebnisse d ieser S t u d i e n er-
mögl icht h a t t e , wobei wir die w ich t ig s t en E r r u n g e n -
s c h a f t e n n u r in einigen S ä t z e n a n d e u t e n w e r d e n . Das 
ü b e r r a s c h e n d e In te resse de r Me thode b e s t e h t dar in , 
d a ß B u c h n e r vor a l lem theoretisch ein D e n k m a l rekon-
s t r u i e r t h a t t e , das n i ch t b loß zu seiner Ze i t , sondern 
auch v o m G e s i c h t s p u n k t de r un ive r sa l en K u l t u r g e -
sch i ch t e a u s a l le ins tehend war , und d e n n o c h von der 
m o d e r n e n F o r s c h u n g k a u m b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e . Als 
A u s g a n g s p u n k t b o t e n sich eigentl ich n u r zwe i Quellen. 
E i n e T e x t s t e l l e bei P l in ius ( N a t . h is t . 36, 72 f.) und 
eine I n s c h r i f t auf e iner h o h e n Basis, d ie im 18. J a h r -
h u n d e r t in s i tu v o r g e f u n d e n w u r d e . M a n w ü ß t e über 
die l e t z t e r e — auf G r u n d v o n ze i tgenöss i schen Doku-
m e n t e n — d a ß sie u r sp rüng l i ch B e s t a n d t e i l jenes 
Obel isken war , der zur Zeit auf d e m Mon tee i t o r io auf-
gestellt is t . Die I n s c h r i f t s t a m m t von A u g u s t u s ; nach 
d e m Zeugn i s der T i t u l a t u r e n t s t a n d sie in de r Zeit 
zwischen 27 und 9 v. u . Z., u n d sie h e i ß t : I M P 
C A E S A R D l VI F / A U G U S T U S / P O N T I F E X M A X I -
M U S / I M P X I I COS X I T R IВ Р О Т X I V A E G Y P T O 
I N P O T E S T A T E M / P O P U L I R O M A N I R E D A C T A 
SOLI D O N U M D E D I T . (CIL V I 702) D i e D e d i k a t i o n 
an die S o n n e p a ß t sehr g u t zu r S o n n e n s y m b o l i k jenes 
Obel isken, de r als e r s t e r von Ä g y p t e n a u s n a c h R o m 
g e b r a c h t w u r d e . Dabei ließ sich diese I n s c h r i f t - mi t 
g roßer W a h r s c h e i n l i c h k e i t — auch m i t d e r e r w ä h n t e n 
P l in ius -S te l le v e r b i n d e n . N a c h dieser Ste l le ließ näm-
lich A u g u s t u s auf d e m C a m p u s M a r t i u s ( eben auf der 
F u n d s t e l l e des D e n k m a l s ) e inen ä g y p t i s c h e n Obelis-
ken au f s t e l l en , der als G n o m o n einer S o n n e n u h r galt . 
P l in ius f ü g t noch h inzu , d a ß A u g u s t u s d i e s e m 'Helio-
t r o p i o n ' addidit mirabilem usum ad deprehendendas sol is 
umbras dierumque ас. noctium ita magnitudines, Strato 
lapide ad longitudinem obelisci, cui par fieret umbra 
brumae confectae die sexta hora, paulatimque per régu-
las, quae sunt ex aere inclusae, singulis diebus decresce-
ret ac rursus augesceret . . . 
B ü c h n e r ging n u n v o n diesen be iden S t ü t z p u n k -
t en aus , wobe i er n a t ü r l i c h a u c h jene n i c h t s eh r vielen 
u n d a u c h n i ch t v ie lsagenden V e r m u t u n g e n u n d Fest-
s t e l lungen in Augen behie l t , die seit d e m A u f f i n d e n 
dieses D e n k m a l s in de r m o d e r n e n L i t e r a t u r zu W o r t e 
k a m e n . D a n n h a t e r u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g de r Maße 
der Bas i s , des Obelisken und seiner e r g ä n z e n d e n Teile 
die kolossa le S o n n e n u h r des A u g u s t u s r e k o n s t r u i e r t , 
i ndem er alle a n t i k e n Tes t imon ien ü b e r ähn l i che Ge-
g e n s t ä n d e und a u c h j e n e Zeilen des V i t r u v i u s (9, 7, 
2 — 6) b e n u t z t e , die die K o n s t r u k t i o n d e s sog. Ana-
l e m m a sch i lde rn . D a n n r e k o n s t r u i e r t e e r j e n e n Teil 
der kolossa len S o n n e n u h r , d e n m a n n a c h d e r Analogie 
u n s e r e r U h r e n sozusagen als das ' Z i f f e r b l a t t ' d e r Kon-
s t r u k t i o n beze ichnen k ö n n t e . (Al lerdings k a n n seinen 
A u s f ü h r u n g e n der in de r m a t h e m a t i s c h e n As t ronomie 
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weniger e r f a h r e n e Leser n i c h t leicht folgen.) Schließ-
lich h a t e r das eben e r w ä h n t e und r e k o n s t r u i e r t e 
' Z i f f e r b l a t t ' auch noch in d ie Topograph ie sowohl der 
heut igen wie auch der a l t e n S t a d t R o m h i n e i n g e p a ß t . 
E s w u r d e dabe i fes tges te l l t , d a ß die S o n n e n u h r eine 
b e a c h t e n s w e r t e E inhe i t m i t d e r zu derse lben Zei t und 
n ich t wei t von ihr g e b a u t e n A r a l 'aeis A u g u s t a e , und 
mi t d e m f r ü h e r e r r i ch t e t en Mauso l eum A u g u s t i gebil-
de t h a t t e . D e r Verfasser beschl ießt seine s e h r g ründ-
liche R e k o n s t r u k t i o n — die alle v o r h a n d e n e n an t i ken 
S t ü t z p u n k t e be rücks i ch t ig t , m i t e iner Ze i chnung , die 
auch die ve rmu t l i che a l t e Sicht des M o n u m e n t e s 
i l lustr ier t , u n d de ren zah l re iche , vielseitige h is tor i sche 
Schlüsse h i e r n ich t a u f g e z ä h l t w e r d e n — m i t den fol-
genden W o r t e n : «Ich will n i c h t verheh len , d a ß ich zu 
Beginn me ine r B e s c h ä f t i g u n g m i t d e m S o l a r i u m — das 
Ganze w a r a u c h f ü r mich z u n ä c h s t fas t so e t w a s wie 
eine Gle ichung mit l au t e r U n b e k a n n t e n — so detai l-
l ierte E rgebn i s se n ich t f ü r möglieh g e h a l t e n habe , 
aueh n ich t so gesicher te . U n d es ließ sich völlige 
Sicherhei t gewinnen : d u r c h e ine G r a b u n g a n güns t ig 
gewäh l t e r Stelle, e twa im Bere ich der Äqu inok t i en -
linie.)) U n d d a n a c h k o m m t e r s t die g roße Übe r r a -
schung . Mit E r l a u b n i s d e r i ta l ien ischen A u t o r i t ä t e n 
de r Archäologie ha t die ' A b t e i l u n g R o m ' d e s D A I in 
den J a h r e n 1979/80 u n d in 1980/81 A u s g r a b u n g e n vor-
g e n o m m e n , u n d diese h a b e n die R i c h t i g k e i t von 
B u c h n e r s R e k o n s t r u k t i o n in j e d e r Hins icht b e s t ä t i g t , 
j a , mi t e in igen neuen E i n z e l h e i t e n diese a u c h noch 
e rgänz t . ( W i r denken a n d ie gr iechischen I n s c h r i f t e n 
des sog. 'Z i f fe rb la t t e s ' , a n d a s K e n n t l i c h m a c h e n von 
A n f a n g u n d E n d e de r M o n a t e , an das A n d e u t e n der 
S te rnb i lder u n d der Winde . ) M a n ha t es h ier in der 
Ta t m i t e iner Sp i t zen le i s tung de r a n t i k e n Wissen-
schaf t u n d Techn ik zu t u n . 
Sehr se l ten sind in de r Gesch ich te unse re r Wissen-
s c h a f t die a rchäologischen F o r s c h u n g e n , die m i t einer 
solchen M e t h o d e d u r c h g e f ü h r t , res t los er fo lgre ich sind, 
u n d eine v o r a n g e h e n d e t h e o r e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n 
bes t ä t igen . E b e n s o sel ten u n d n e n n e n s w e r t s ind diese, 
wie das b e t r e f f e n d e M o n u m e n t u m selbst . E s w e r d e n 
d a d u r c h zah l re iche Schlüsse u n d L e h r e n nahege leg t , 
noch v i e lmehr solche als die scha r f s inn igen u n d viel-
seitigen Fo lgerungen des Ver fas se r s . E s ist d e m n a c h 
wohl n i c h t nö t ig , hier die g roßa r t i ge L e i s t u n g des 
Verfassers noch zu lobpreisen, u n d die Ve rd i ens t e des 
He rausgehe r s h e r v o r z u h e b e n . E s h a t sich in d e r Tat 
ge lohnt , d ie f r ü h e r e n A u f s ä t z e hier ve re in ig t wieder 
zu ve rö f fen t l i chen und die g a n z e P u b l i k a t i o n noch 
m i t e inem A d d e n d u m zu e r g ä n z e n . L. Castiglione 
H. Wrede: Consecratio in f o r m a i n deorum. Vergött l ichte 
Pr iva tpersonen in der r ö m i s c h e n Kaiserzeit . Mainz , 
Ver lag P h i l i p p von Z a b e r n 1981. X + 373 S. 40 Taf . 
H . W r e d e ( im fo lgenden : W . ) w i d m e t e e ine aus-
führ l iche Monograph ie e iner D e n k m a l g r u p p e , die auch 
in d e r f r ü h e r e n F a c h l i t e r a t u r schon ö f t e r s behande l t , 
a b e r n o c h nie m i t e ine r solchen G r ü n d l i c h k e i t ana ly -
s i e r t w u r d e . Gegens t and seines B u c h e s bi lden solche 
D a r s t e l l u n g e n , die P r i v a t p e r s o n e n in typ i sch gewor-
d e n e n G ö t t e r g e s t a l t e n doch mit e igenen P o r t r ä t s , oder 
a u c h m i t n icht au f f a l l ende r P o r t r ä t m ä ß i g k e i t a b e r 
zweife l los in gö t t l i che r F o r m verewigen . Wie es aus 
se ine r M a t e r i a l s a m m h m g he rvo rgeh t , begegne t m a n 
d e r a r t i g e n D a r s t e l l u n g e n be inahe ausschl ießl ich n u r 
in d e r sepu lkra len K u n s t . W . b e d i e n t sich — a n s t a t t 
des f r ü h e r e n N a m e n s ' p r i va t e A p o t h e o s e ' de r Bezeich-
n u n g 'g le ichsetzende P r i v a t d e i f i k a t i o n e n ' . Darin 
k o m m t die U m g r e n z u n g des T h e m a s z u m A u s d r u c k . 
Die A u f m e r k s a m k e i t wi rd näml ich ausschl ießl ich aid' 
so lche D e n k m ä l e r konzen t r i e r t , d ie d ie De i f i ka t i on 
von P e r s o n e n z u m A u s d r u c k br ingen , die kein öf fen t -
l iches A m t bekle idet h a t t e n . Hero i s ie rung u n d Deif ika-
t ion v o n H e r r s c h e r n u n d von P e r s o n e n , die aus d e m 
D u r c h s c h n i t t h e r a u s r a g t e n , m u ß t e n a u ß e r ach t bleiben. 
I m Diens t e dieser A b g r e n z u n g s t e h e n d ie e in le i tenden 
K a p i t e l . E s geh t a u s d iesen hervor , d a ß die eigentl iche 
D e i f i k a t i o n von P r i v a t p e r s o n e n im klass ischen Alter-
t u m g a r n i ch t b e k a n n t war . E b e n s o u n b e k a n n t w a r 
diese E r s c h e i n u n g in d e r römischen Ka i se r ze i t in de r 
ö s t l i chen H ä l f t e des I m p e r i u m s , a u s g e n o m m e n Ägyp-
t en u n d Makedonien . In Ägypten w u r d e de r Vers tor-
b e n e s c h o n seit u r a l t e r Zeit dem Osir is g le ichgesetz t , 
a b e r P o r t r ä t - Z ü g e d e r Dars te l lung in Gö t t e rges t a l t 
w u r d e n e r s t u n t e r r ömischem E i n f l u ß e i n g e f ü h r t . Auch 
die V e r b r e i t u n g des Brauches in M a k e d o n i e n e r k l ä r t 
s ich m i t d e m römischen E in f luß . 
D ie b e h a n d e l t e n u n d ka ta log i s ie r t en m e h r als 300 
D e n k m ä l e r e n t s t a m m e n aus der wes t l i chen H ä l f t e des 
I m p e r i u m s , insbesondere aus R o m . Die A u s g e s t a l t u n g 
des B r a u c h e s e r k l ä r t s ich also mi t d e r Gesch ich te de r 
r ö m i s c h e n Gesel l schaf t . W . k a m z u m Sch luß den 
er a u c h m i t zah l re ichen A r g u m e n t e n zu u n t e r s t ü t z e n 
v e r m o c h t e — d a ß die überwiegende Mehrhe i t de r 
P r i v a t d e i f i k a t i o n e n sich mit der L i b e r t i n e r - S c h i c h t 
de r r ö m i s c h e n Gese l l schaf t ve rb inden l ä ß t . De ra r t i ge 
D a r s t e l l u n g e n e r sch ienen z u m ers ten Ma l i m Zei ta l te r 
des C l aud iu s und Nero , vor allem im K r e i s e der Liber-
t i n e r d e s H e r r s c h e r - H a u s e s . U n t e r H a d r i a n u s k a m e n 
sie in R o m und in Mit te l - I ta l ien , im u n m i t t e l b a r e n 
E i n f l u ß b e r e i c h der H a u p t s t a d t vor . S p ä t e r begegnen 
sie s p o r a d i s c h auch in d e n west l ichen P r o v i n z e n , a b e r 
ihr H a u p t z e n t r u m b l e ib t n a c h wir vor R o m . W. n i m m t 
seh r i n t e r e s san t - u n t e r B e n u t z u n g (1er f r ü h e r e n For-
s c h u n g e n u n d insp i r ie r t von den I d e e n v o n A. Hau-
ser — die soziologische A u s w e r t u n g d e r D e n k m a l -
g r u p p e vor . Den L i b e r t i n e r n fiel in d e r kaiser l ichen 
A d m i n i s t r a t i o n und im römischen W i r t s c h a f t s l e b e n 
eine s e h r wicht ige Rol le zu . Zum Toil w u r d e n sie s tein-
re ich , u n d die ganze Schicht e rhob s ich zu einer A r t 
Mi t t e lk lasse der r ö m i s c h e n Gesel lschaf t . N a c h d e m sie 
j edoch infolge ihrer A b s t a m m u n g ke in öf fen t l iches 
A m t z u bekle iden v e r m o c h t e n , k o n n t e n sie auch n i ch t 
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ihr Se lbs tbewußtse in u n d ihre B e d e u t u n g in ö f f en t -
l ichen D e n k m ä l e r n z u m Ausdruck b r ingen . D a r u m 
n a h m e n sie ihre Z u f l u c h t zu den D e n k m ä l e r n der pri-
v a t e n Sphäre . E i n e Gelegenhei t w u r d e ihnen d u r c h 
die G r a b d e n k m ä l e r g e b o t e n . Zu b e m e r k e n ist dazu , 
d a ß a u c h die ingenui n i c h t viel mehr Mögl ichkei t zur 
ö f fen t l i chen P r o p a g a n d a h a t t e n ; auf diese Weise ver-
schmolzen sich die in dieser H ins i ch t n iedr igeren 
Sch ich ten der F r e i g e b o r e n e n mit den L ibe r t i ne rn . 
E i n e wei tere E i g e n t ü m l i c h k e i t der b e h a n d e l t e n D e n k -
m a l g r u p p e bes t eh t d a r i n , d a ß die übe rwiegende Mehr-
hei t de r jen igen , die in d e n D e n k m ä l e r n G ö t t e r n gleich-
gese tz t w u r d e n , a u s F r a u e n und K i n d e r n he rvorg ing . 
M ä n n e r h a t t e n n ä m l i c h mehr Gelegenhei t , solche 
Ä m t e r zu bekle iden o d e r B e s c h ä f t i g u n g e n zu betrei-
ben , die auch in s ich ih r Se lbs tbewußtse in z u m Aus-
d ruck zu br ingen v e r m o c h t e n . E in ige wenige erreich-
t en gewisse W ü r d e n z. B . im Kreise des Ka i se rku l t e s . 
Mehrere ü b t e n solche industr ie l le u n d kommerz ie l le 
Tä t igke i t en aus, die sie gee igne t f a n d e n , u m ihr Selbst-
ge füh l zu bef r i ed igen . A u c h Fami l i enszenen w a r e n 
charak te r i s t i sche A u s d r ü c k e f ü r d e n n e u e n R e c h t s -
s t a n d von L ibe r t i ne rn . Man kann die De i f ika t i onen 
von P r iva tpe r sonen in zwei große G r u p p e n eintei len. 
Die eine Gruppe b i l d e t e n die an den T y p u s von be-
k a n n t e n G ö t t e r s t a t u e n a n g e p a ß t e n P o r t r ä t s ; W . be-
ze ichnet diese als r e p r ä s e n t a t i v e Lösung . D e r a r t i g e 
Dars t e l lungen w a r e n a l lgemein ve rb re i t e t be inahe aus-
schließlich n u r in de r f r ü h e n Kaise rze i t . F ü r die a n d e r e 
L ö s u n g b e n u t z t W . d e n N a m e n ' p r o s p e k t i v ' . E i n 
wesent l icher Zug d ieser l e t z t e ren L ö s u n g be s t eh t da r in , 
d a ß die Ve r s to rbenen e inze lnen Ges t a l t en von bekann -
t e n M y t h e n g le ichgese tz t w u r d e n . B e t o n t e r w u r d e 
diese a n d e r e F o r m m i t d e r V e r b r e i t u n g d e r Sa rkopha-
g e n - B e s t a t t u n g . 
F ü r die s t i lare L ö s u n g ist die b re i t e Ska la de r 
Q u a l i t ä t e n beze i chnend . Die T y p e n d e r P las t ik s ind 
auf alle Fä l le g r i ech i schen Ur sp rungs , und sie k a m e n 
m i t R o m s V e r m i t t l u n g in die W e r k s t ä t t e n . D e n k t m a n 
a n die gesel lschaf t l iche Mit te lschicht von gemisch te r 
H e r k u n f t , und an d ie mancher le i A r t de r A u s f ü h r u n g , 
so sieht m a n sogleich e in , daß diese D e n k m a l g r u p p e 
sich auf ke inen Fa l l a u f i rgendeine alt i ta l ische küns t le -
r ische Trad i t ion von 'p lebe j i scher ' A r t z u r ü c k f ü h r e n 
l ä ß t . 
De r K a t a l o g des B u c h e s von W . , de r 345 S t ü c k e 
e n t h ä l t , und seine vielsei t ige, g ründ l i che his tor ische 
Ana lyse b e d e u t e n e i n e n großen S c h r i t t v o r w ä r t s in 
de r E r fo r schung d e r römischen K u n s t , a u ß e r d e m dür-
fen sie als m u s t e r g ü l t i g f ü r die kuns th is tor i sch-soz io-
logischen F o r s c h u n g e n ge l ten . L. Castiglione 
G. Lahusen : U n t e r s u c h u n g e n zur E h r e n s t a t u e in Rom. 
Li te ra r i sche und ep ig raph i sche Zeugnisse . (Archaeolo-
gica. 35.) R o m a , G. B r e t s c h n e i d e r E d i t o r e , 1983. X I V , 
166 S. 
E s gilt f ü r alle Zweige der E r f o r s c h u n g der römi-
s c h e n K u n s t , d a ß d a s S y s t e m a t i s i e r e n u n d das histori-
s che Bewer t en d e r übe r l i e fe r t en D e n k m ä l e r befr iedi-
g e n d e Ergebnisse n u r auf G r u n d e ines Vol l s tänd igke i t 
e r s t r e b e n d e n S a m m e i n s und A n a l y s i e r e n s der schr i f t -
l ichen Quellen zu zei t igen v e r m a g . U n d doch w u r d e 
d iese von methodolog ischem G e s i c h t s p u n k t aus selbst-
ve r s t änd l i che F o r d e r u n g im L a u f e d e r Geschichte un-
se re r Wis senscha f t n i c h t i m m e r g e b ü h r e n d b e a c h t e t . 
E i n g u t e s Beispiel l iefer t d a f ü r d a s B u c h von L a h u s e n 
( im fo lgenden: L . ) , d a s h is tor i sche Schlüsse e n t h ä l t , 
d ie m a n bloß auf G r u n d von a rchäo log i schen U n t e r -
s u c h u n g e n k a u m h ä t t e e r re ichen k ö n n e n . Wie L . 
s c h r e i b t : «Auf d e m W e g e der Que l l enana lyse , die die 
g e s a m t e Brei te d e r Quellenlage be rücks i ch t ig t , kön-
n e n n e u e Bere iche d e r sozialen Voraus se t zungen u n d 
F u n k t i o n e n der E h r e n s t a t u e e rsch lossen werden, die 
be i e inem rein typo log i schen o d e r s t i l ana ly t i schen 
V o r g e h e n außer a c h t bleiben m ü ß t e n » (S. 2). L . h a t 
sein B u c h auf e inen solchen Q u e l l e n - K a t a l o g g e b a u t , 
d e r f r ü h e r e e inschlägige Q u e l l e n s a m m l u n g e n (die Ar-
b e i t e n von 0 . Vossberg , G. B e c a t t i , G. Lugli, A. E . 
G o r d o n , R . I laut u n d .1. P . Ro l l in ) be rücks i ch t ig t e : 
j a , a u c h diese Quel len w u r d e n n o c h u n t e r He ranz i ehen 
d e s einschlägigen Mater ia l s d e s T h e s a u r u s L i n g u a e 
L a t i n a e kont ro l l ie r t u n d e r w e i t e r t . Die Texts te l len 
w u r d e n u m die Unkos ten d e r Pub l ika t i on d e s 
B u c h e s nicht a l l zuseh r zu e r h ö h e n — von wenigen 
A u s n a h m e n abgesehen , n ich t w ö r t l i c h zi t ier t , n u r in 
d e r übl ichen Weise a n g e f ü h r t . V e r f . e r w ä h n t j edoch 
(S. 5 A n m . 2), d a ß er die T e s t i m o n i e n s a m m l u n g des 
r ö m i s c h e n P o r t r ä t s in Z u s a m m e n a r b e i t m i t dem Ph i lo -
logen A. Pa t ze r ba ld zu v e r ö f f e n t l i c h e n gedenk t . Dais 
vor l iegende Buch soll also als eine V o r w e g n a h m e j e n e r 
Sch lüsse gelten, die sich im Lauf i t d e r Vorbe re i tung 
e ine r vol ls tändigen Q u e l l e n s a m m l u n g im voraus e rga-
b e n . Dennoch s c h e i n t das W e r k d a s w o h l u m g r e n z t e 
T h e m a mit der n ö t i g e n G r ü n d l i c h k e i t zu b e h a n d e l n . 
Die Gründ l i chke i t , die h i s to r i s che Schlüsse nahe -
leg t , h ä n g t n ich t b loß m i t j ener A r t u n d Weise z u s a m -
m e n , wie die Que l len b e n u t z t w u r d e n , sondern a u c h 
m i t d e r genauen U m g r e n z u n g des Gegens tandes . D e n n 
es w e r d e n hier n i c h t alle P o r t r ä t s , n u r jene E h r e n s t a -
t u e n behande l t , d ie au f d e m G e b i e t e de r S t a d t R o m 
v o m E n d e der R e p u b l i k bis z u m E n d e des 3. .Jahr-
h u n d e r t s u. Z. einschließlich ges t e l l t wurden . D ie 
schr i f t l i chen Quel len übe r d e r a r t i g e Werke w u r d e n 
n a c h G e s i c h t s p u n k t e n behande l t , d ie in den fo lgenden 
Kap i t e l -T i t e ln z u m A u s d r u c k k o m m e n : 1. Aufstel-
lungsorte der Ehrenstatuen in Вот ( 7 - 4 4 ) . 2. Typen 
der Ehrenstatuen (45 — 65). 3. Anlässe der Errichtung 
von Ehrenstatuen (67 — 96). I. Auftraggeber offizieller 
Ehrenstatuen (97 — 111). 5. Ins imaginis (113 — 127). 
6. Zur Funktion und Bedeutung der Ehrenstatue (129 — 
143). 
M a n könn te d ie Ergebn i sse v o n L . -s U n t e r s u e h u n -
gen e t w a fo lgende rmaßen z u s a m m e n f a s s e n : die E h r e n -
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s t a t u e n gehör ten in d e n Wi rkungsbe re i ch der res 
publica; ü b e r F r a g e n , die diese b e r ü h r t e n , entschie-
den die jeweiligen h e r r s c h e n d e n K ö r p e r s c h a f t e n oder 
Persön l ichke i t en des r ö m i s c h e n S taa te s . Die Entschei -
d u n g e n w u r d e n d u r c h pol i t i sche Abs i ch t en b e s t i m m t . 
I m E r r i c h t e n von E h r e n s t a t u e n k a m e n also die Ab-
s ich ten de r f ü h r e n d e n pol i t i schen Sch ich t des S taa tes , 
bzw. s p ä t e r d ie jen igen des P r inceps z u m Ausdruck . 
Die W a n d l u n g e n d e r K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e in der Innen-
poli t ik spiegel ten s ich d a r i n wider , w e m , a u s welchem 
A n l a ß , w a n n , wo u n d in welcher F o r m j e eine Ehren-
s t a t u e gestel l t w u r d e . D ie begeh r t e s t en P l ä t z e d a f ü r 
waren d a s comitium ( be sonde r s die rostra), das Capito-
lium u n d das Forum. Mi t E h r e n s t a t u e n k o n n t e n 
T r i u m p h a t o r e n oder P e r s o n e n m i t he rvo r r agenden 
Verd i ens t en im ö f f en t l i chen Leben b e l o h n t werden , 
z. B. G e s a n d t e n , die ih r L e b e n w ä h r e n d d e s Ausübens 
ih re r Tä t igke i t e i n g e b ü ß t h a t t e n , u. a . m . E s wurde 
auch B r a u c h , d a ß P e r s o n e n , die b e d e u t e n d e Weihge-
s c h e n k e u n d ö f fen t l i che B a u t e n e r r i c h t e t h a t t e n , 
neben ih ren W e r k e n a u c h die e igenen P o r t r ä t s aufstel-
len l ießen. I m m e r h ä u f i g e r w u r d e n E h r e n s t a t u e n durch 
n ich t - römische S t ä d t e , Vere in igungen, j a auch d u r c h 
S t a a t e n und P rov inzen f ü r solche e in f lußre iche R ö m e r 
ges te l l t , in denen sie ih re W o h l t ä t e r , P a t r o n e erblick-
t e n . Abel' alle Zeichen s p r e c h e n d a f ü r , d a ß diese Aus-
ze i chnung n u r so lchen R ö m e r n zutei l w e r d e n konn te , 
die vo rangehend m i n d e s t e n s das A m t eines aedilis 
curulis s chon bek le ide t h a t t e n , und au f diese Weise 
Mitgl ieder des Sena t s geworden waren . E in f luß re i che 
R ö m e r k o n n t e n sich a lso leicht E h r e n s t a t u e n erwer-
ben . Sie e r s t r eb ten dies a u c h h ä u f i g — u n t e r den er-
l a u b t e n R a h m e n m i t ve r sch iedenen pol i t ischen 
Man ipu la t ionen , ode r m i t d e m G e l t e n d m a c h e n ihrer 
t a t s äch l i chen M a c h t . D ie pol i t i sche P r o p a g a n d a m i t 
d e n E h r e n s t a t u e n e r r e i c h t e ihren H ö h e p u n k t zur Zeit 
der s p ä t e n Repub l ik . A b e r es t r a t eine en t sche idende 
W a n d l u n g m i t d e m P r i n z i p a t ein. Die K a i s e r behiel-
t e n f ü r s ich das R e c h t d e r I n i t i a t i ve u n d d e r Er l aubn i s 
der E h r e n s t a t u e n , a n f a n g s m i t dem E i n s c h a l t e n des 
hör igen Senats , u n d s p ä t e r auch m i t d e m völligen 
A u s s c h a l t e n des l e t z t e r en . Öffen t l i che E h r e n s t a t u e n 
w u r d e n z u r Zeit des P r i n z i p a t s be inahe ausschließl ich 
n u r f ü r die Ka ise r o d e r f ü r Pe r sonen ges te l l t , die sieh 
d a f ü r m i t ihrer L o y a l i t ä t ve rd ien t g e m a c h t ha t t en . 
Aber Nich t -Mi tg l ieder des H e r r s c h e r - H a u s e s erhiel-
t e n ih re E h r e n s t a t u e n v o n einigen Güns t l ingen abge-
sehen — meis tens e r s t n a c h ih rem A b l e b e n . 
A n d e r s beur t e i l t w e r d e n sollen n a t ü r l i c h jene Por-
t r ä t s , d ie sozusagen B e s t a n d t e i l e de r res privata 
w a r e n , d . h . i n n e r h a l b v o n P r i v a t h ä u s e r n aufges te l l t 
w u r d e n , ode r Tei le v o n G r a b d e n k m ä l e r n bi ldeten. 
Abe r a u c h f ü r d iese ga l t d ie Regel , d a ß E h r e n s t a t u e n 
a u ß e r h a l b der p r iv a t e n S p h ä r e u n t e r Berücks ich t igung 
des ge l t enden R e c h t s n u r m i t der E r l a u b n i s der 
z e n t r a l e n Mach t a u f g e s t e l l t w e r d e n d u r f t e n . 
W i r h a b e n v o r a n g e h e n d n u r einige wich t igeren 
Schlüsse von d e n Ergebnissen des Buches von L . her-
vorgehoben . D a s H a u p t v e r d i e n s t des W e r k e s be s t eh t 
d a r i n , daß es a u f Grund der sch r i f t l i chen Quellen alle 
Te i l f ragen , geschr iebene u n d ungesch r i ebene Regeln 
vielseit ig sch i lde r t , die beim Aufs te l l en von römischen 
E h r e n s t a t u e n ge l tend g e m a c h t w u r d e n . Diese Erör t e -
r u n g e n b i lden eine feste G r u n d l a g e f ü r das archäologi-
s c h e E r f o r s c h e n des römischen P o r t r ä t s . 
L. Castiglione 
G. Capecchi—G. de Marinis—A. Gunel la—L. Lepore— 
V. Saladino: Pa lazzo Peruzzi , Pa lazzo Rinuccin i . Col-
lezioni Florent ine di Ant ichi tà . I I . (Archaeologica 12.) 
R o m a , Giorgio Bre tsohneider E d i t o r e , 1980. X I V -f-
238 pp. , 73 pis , 6 ills. 
One of t h e b e s t series of t h e «new wave» of 1 ta l ian 
a rchaeo logy , t h e «Archaeologica» now also includes 
ca ta logues of collections, des igned to solve one of the 
m o s t crucial a n d most neglec ted p rob lems . Volumes 
wh ich p r e s e n t classical a n t i q u i t i e s ( the i r m a j o r i t y 
b e i n g unpub l i shed) t o be f o u n d in t h e t h o u s a n d s in 
I t a l i a n palaces a r e especially i m p o r t a n t . T h e p re sen t 
v o l u m e p re sen t s t h e an t iqu i t i e s of t he two pe rhaps 
m o s t neglected F lo ren t ine pa laces . Гп view of t he 
t h e m a t i c d ive r s i ty , several spec ia l i s t s co l labora ted in 
t h e publ i sh ing of t h e collections. Th i s d ive r s i ty is bes t 
i l l u s t r a t ed b y t h e con ten t s of t h e vo lume. 
Palazzo Peruzzi. I n t r o d u z i o n e (L. Lepore , p p . 3 — 
11); An t i ch i t à e t ru sche (G. de Mar in is , p p . 15 — 25); 
R i t r a t t i virili (V. Saladino, p p . 27 — 28); Sarcofagi 
(V. Saludino, p p . 29 — 33); R i l i ev i e a r t e deoora t iva 
(G. Capecchi , p p . 35 — 41); L e iscr izioni (A. Gunel la , 
p p . 4 3 - 6 8 ) . 
Palazzo Rinuccini. I n t r o d u z i o n e (G. Capecch i , pp . 
71 —80); A n t i c h i t à e t rusche (G. de Marinis , p p . 83 — 
84); R i t r a t t i viri l i (V. Sa ladino , p p . 85 — 87); Tes te 
ideal i femmini l i (G. Capecchi , p p . 89 — 91); Sarcofagi 
(V. Saladino, p p . 93 — 96); Ri l ievi (G. Capecchi , pp . 
9 7 - 1 0 0 ) ; Le iscrizioni (A. Gune l l a , p p . 1 0 1 - 1 9 7 ) ; 
A p p e n d i c e (L. Lepore , pp . 199 — 205). 
T h e conco rdances and t h e ind ices t r ea t t he collec-
t i ons of b o t h pa laces toge the r : Ind ic i ep igraf ic i (pp. 
209 — 225); Concordanze Ira i n v e n t a r i o e ca ta logo délia 
collezione Pe ruzz i (p. 226); C o n c o r d a n z e t r a inven-
t a r i o e ca ta logo dél ia collezione R i n u c c i n i (pp . 227 — 
228); Concordanze t r a D ü t s c h k e I I e il ca t a logo (p. 
229); Indice degli a r t i s t i (p. 230); I nd i ce dei n o m i (pp. 
231—232); I n d i c e dei sogget t i ( pp . 2 3 3 - 2 3 4 ) ; Ind ice 
de i muse i (pp. 235 — 236). 
Al toge ther 211 an t iqu i t i es w e r e ca ta logued of t he 
col lect ions in t h e two palaces, o n a ve ry high level, 
w i t h n u m e r o u s re ferences and i l lus t ra t ions . T h e intro-
d u c t o r y c h a p t e r s cover t he or igins a n d t h e subsequen t 
f a t e of the col lect ions. All in all , t h e v o l u m e was 
compi led w i t h in f in i t e care a n d t h o r o u g h n e s s . The 
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r eade r c a n n o t help b u t t h i n k i n g how m a n y m o r e 
a d v a n c e s could have b e e n m a d e in t h i s f ield of research 
if c a t a logues of this k i n d h a d begun t o be publ i shed 
earl ier , a n d how m u c h m o r e work needs to be done 
in o r d e r t o publish t h e classical a n t i q u i t i e s of all 
I t a l i a n pa laces . The m a j o r i t y of t h e an t iqu i t i e s in 
these t w o palaces c o m p r i s e inscr ip t ions , a n d t h u s th i s 
vo lume will u n d o u b t e d l y p r o v e to be a n inva luab le 
asset t o epigraphical s t u d i e s . 
A f t e r c o n g r a t u l a t i n g t h e a u t h o r s fo r the i r magni f -
icent w o r k , we mus t a l so c o m p l i m e n t I t a l i a n archaeol-
ogy a n d archaeologis ts o n he ra ld ing a n e w per iod b y 
pub l i sh ing these h a r d l y access ib le t r ea su r i e s of I t a l i a n 
a rchaeo logy , and also exp re s s our g r a t i t u d e to t h e 
G. Bre t schne ide r p u b l i s h i n g house fo r p r o m p t l y 
pub l i sh ing these i m p o r t a n t vo lumes in excel lent 
q u a l i t y . L. Castiglione 
G. Capecehi—L. Lepore—V. Saladino: La Villa del 
I 'oggio Imperiale . (Collezioni F lo ren t ine di A n t i c h i t a 
Vol. I . ) (Archaeologica. 11.) R o m a , Giorgio Bre t -
schneider Edi to ré , 1979. 219 p . 98 t a v . 
T h e series with t h e o b j e c t i v e of pub l i sh ing those 
smal le r an t iqu i t ies ' co l lec t ions , which in c o n t r a s t t o 
t he Gal le r ia degli U f f i z i s t a n d i n g in t h e middle of 
scholar ly in teres t , h a v e no t or on ly p a r t l y pub l i shed 
was s t a r t e d on t h e col lect ive in i t i a t ive of t h e 
m a g i s t r a c y of F lo rence , t h e Archaeologica l D e p a r t -
ment of i ts un ivers i ty a n d t h e «Sopr in tendenza al le 
Ant ich i tà» . This i n i t i a t i v e could well be e x e m p l a r y 
for o t h e r I t a l i an t o w n s a s well, for in I t a l y b o t h com-
m u n a l collect ions a n d , p r i o r to t h a t , t h o s e of ce r t a in 
fami l ies ' o r o u t s t a n d i n g persona l i t i es ' p r i v a t e collec-
t ions w e r e founded in g r e a t n u m b e r even since t h e 
R e n a i s s a n c e . The m a j o r i t y of these h a s r e m a i n e d pri-
v a t e t o d a t e , t he r e s t - a l t h o u g h t u n d e r t he super -
vision of public se rv ices — due t o a n y reason h a s 
r e m a i n e d unnot iced b y t h e scient i f ic r esea rch . A ca ta -
logue of these col lect ions h a s e i ther n o t been m a d e or 
the i r pub l i ca t ion is so old t h a t t h e y a r e unsu i t ab l e 
t o d a y . Such p r iva te h i s to r i ca l col lect ions a re e i ther 
inaccessible , or c o n s t i t u t e t h e deco ra t i on of pub l ic 
bui ld ings which are h i s to r i ca l m o n u m e n t s , a n d do n o t 
receive c o n s t a n t and sc ien t i f i ca l ca re as do t h e na t iona l 
and c i t y museums . A s t h e resul t i m i t a t i o n s and for-
geries h a v e no t been s e p a r a t e d f r o m or ig inal works , 
ne i t he r h a v e res to red p a r t s been r e m o v e d , and t h e y 
h a v e no t received profess iona l r e s to ra t i on . U n d e r 
such c i rcumstances t h e i r condi t ion - f r o m an a rchaeo-
logical v iewpoint — cal l s for r e p e a t e d cau t ion . T h a t 
scholar w h o u n d e r t a k e s t h e e x a m i n a t i o n of such a 
col lect ion as a whole, n e e d s great p a t i e n c e . H e should 
be p r e p a r e d t h a t t h e f i r s t s t ep is t o dis t inguish t h e 
or iginals f r o m the i m i t a t i o n s , and t h e res tored p a r t s 
of t he s t a t u e s which w e r e a d d e d t h r o u g h t h e centur ies . 
W h a t c a n be expec ted f r o m th is ve ry thank le s s w o r k 
is n o t solely t h e e n r i c h m e n t of t he a u t h e n t i c legacy of 
A n t i q u i t y b y ex t r ac t i ng t h e «gold f r o m t h e slag». If a 
s u r v e y of t h i s kind also p r e s e n t s n o n - A n t i q u e s ta tues , 
i t c an c a s t l ight upon the t e c h n i q u e of f o r m e r «restora-
tion», i t c o n t r i b u t e s to a b e t t e r knowledge of cul ture 
h i s to ry . I t evokes and r e c o r d s t he s u r v i v i n g relics of 
t h e a r t col lect ions, bui ld ing decora t ion a n d museum-
f o r m a t i o n of t h e X V I — X V I I I . c en tu r i e s as indica-
t ions of t h e t a s t e and respec t fo r A n t i q u i t y in t he pas t 
cen tu r i e s . 
T h e book unde r discussion is a classical e x a m p l e of 
t h e p o i n t s ou t l ined above . 79 of t h e 88 m i n u t e l y dis-
cussed a n d in t roduced m a r b l e s t a tue s a r e t o t a l l y un-
pub l i shed ( a t t he mos t , 1 — 2 spec imens h a v e been 
casua l ly m e n t i o n e d in t h e scient i f ic l i t e r a t u r e ) and 
51 pieces a r e p seudo -an t i que or of u n c e r t a i n origin. 
I n t h e c a t a l o g u e these 51 p ieces are m a r k e d b y a s t a r 
in f r o n t of t he i r ca ta logue n u m b e r . T h e t e r m «incerta 
an t i ch i t à» i l lus t ra tes t h e aci 'ibia, w i t h w h i c h the 
a u t h o r s s u r v e y e d the p ieces a n d s t a t ed t h e i r opinion. 
T h e cho ice of t he f i r s t pub l i shed c a t a l o g u e was 
no t m e r e chance . The «La Villa del Pogg io Imperiale» 
( fo rmer «Villa di Baroncelli») w a s one of t h e residences 
of t h e Medicis , a f ami ly which p l a y e d a p ioneer ing 
a n d l ead ing role in t h e col lect ing of a n t i q u i t i e s in 
F lorence . T h e s t r u c t u r e of t h e hook is t h e following. 
T h e p r e f a c e abou t the e s t a b l i s h m e n t of t h e series and 
t h e v o l u m e is followed b y t h e list of a b b r e v i a t i o n s 
(P . 11 — 16), w i th one p a g e devo ted t o t h e appli-
cabi l i ty of t h e book, fol lowed b y L. L e p o r e ' s in t roduc-
t ion (P . 19 — 28), which s u m m a r i z e s t h e h i s t o r y of t he 
col lec t ion. T h e ca ta logue is d iv ided i n t o t h r e e pa r t s : 
«Statue , t e s t e ideali e virili» (V. Sa ladino , P . 43 — 98); 
«Sta tue , t e s t e ideali e r i t r a t t i femminili» (G. Capecehi , 
P . 9 9 - 1 3 6 ) ; «Rilievi» (G. Capecehi , P . 1 3 7 - 1 5 0 ) . 
This is fo l lowed b y t h e a p p e n d i x b y L . L e p o r e giving 
t h e who le t e x t of t he f o r m e r m a n u s c r i p t i c inventor ies 
of t h e col lec t ion (P. 151 — 200). A c o n c o r d a n c e of t he 
c a t a l o g u e n u m b e r s of t h e vo lume a n d t h e earlier 
i nven to r i e s (P . 201—205) comes n e x t . T h e volume 
closes w i t h deta i led indexes (P . 207 — 217) of ar t is ts , 
o t h e r pe r sons , p lace-names , depic t ions of pieces and 
m u s e u m s . T h e r e are t h r e e g round p l a n s a t t h e end 
of t h e v o l u m e ind ica t ing t h e p re sen t p o s i t i o n of t he 
pieces u n d e r discussion in t h e villa ( T a v . A —C.); 
pho tos of all t he marb le s (o f t en f r o m d i f f e r e n t angles) 
can be f o u n d on the p l a t e s . 
C o m p l i m e n t m u s t be p a i d not only t o t h e ini t ia t ive, 
hu t also t o t h e e x e m p l a r y resul t of t h e p e r s i s t e n t work 
of t h e a u t h o r s . L. Castiglione 
B. Candida: Altari e cippi nel Mu.seo Nazionale 
R o m a n o . (Archaeologica 10.) R o m a , Giorgio Bre t -
schne ide r E d i t o r é , 1979. X I , 165 p p , 47 pis , 10 ills. 
On ly t h r e e m o n o g r a p h s can be q u o t e d f r o m t h e 
s tud ies dea l ing wi th R o m a n a r chaeo logy wh ich cover 
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t h e n u m e r o u s s u r v i v i n g a l t a r s : W . A l t m a n n , D i e römi-
schen G r a b a l t ä r e de r Ka i se rze i t (1905), H . С . Bower-
m a i m , R o m a n Sacr i f ic ia l A l t a r s (1913), W . H e r m a n n , 
R ö m i s c h e G ö t t e r a l t ä r e (19(H)- None the less , these 
excel lent books a n d the ava i l ab le c a t a l o g u e s which 
also inc lude a l t a r s , f u r t h e r m o r e t h e vas t n u m b e r of 
s t ud i e s discuss ing a l t a r s f r o m a v a r i e t y of v i ewpo in t s 
h a v e n o t p roven su f f i c ien t fo r giving a n a d e q u a t e 
overv iew of th is i m p o r t a n t o b j e c t of R o m a n archaeol -
ogy . B . Cand ida ' s book of fe rs f a r more t h a n w o u l d be 
e x p e c t e d f r o m a m u s e u m c a t a l o g u e and is v i r t u a l l y a 
h a n d b o o k of this i m p o r t a n t b r a n c h of a rchaeologica l 
r e sea rch . 
T h e c o n t e n t s of t h e hook is in itself d i r ec t proof of 
t h e a b o v e eva lua t i on . T h e p r e f a c e and t h e list of 
a b b r e v i a t i o n s (V — X I ) a r e fo l lowed by t h e fo l lowing 
c h a p t e r s : I n t r o d u z i o n e ( I —3) w h i c h covers t h e m a n u -
f a c t u r i n g t e chn iques of a l t a r s . T h e c h a p t e r en t i t l ed 
Al ta r i e cippi . Def in iz ione (4 —(i) gives a s u r v e y of 
t he l i t e r a ry sources o n t h e bas is of which t h e a u t h o r 
t r i es t o de f ine t h e d i f fe rences b e t w e e n these t w o cate-
gories. T h e calss i f ieat ion of t h e 58 a l ta r s p u b l i s h e d in 
t h e ca ta logue is t h e fol lowing: P a r t e I Cr i t e r io t ipo-
logico: G r u p p o I . A l t a r i sacr i f ic ia l i con r a p p r e s e n t a -
zione d i b u c r a n i (11 —20); Classe d i a l ta r i con e n c a r p o 
s o r r e t t o d a : 1) p r o t o m i a n g o l a t e di ar ie te , 2) tes te 
ango la r i di Zeus A m n i o n , 3) p u t t i gh i r l andofor i , 
4) a l t a r i eon t r i p o d i ango la r i (11 — 37). G r u p p o I I . 
1) A l t a r i con specchio ep igraf ico incornic ia to d a un 
f reg io di r a c e m i d i a c a n t o e d a u n m e a n d r o , 2) Monu-
m e n t i a corpo para l le lep iped« a f r o n t e sco rn ic i a t a , 
3) A l t a r i a pseudoed ico la ad e l emen t i a r c h i t e t t o n i c i 
pseudofunz iona l i , 4) M o n u m e n t i con i m m a g i n e iconica 
(37 — 94). P a r t e I I A l t a r i con sogge t t i e loro distr i-
buz ione cronologica : G r u p p o 1. 1) Al ta r i d e i Lar i , 
2) A l t a r e con ri l ievo del iaco, 3) Al ta r i con clioros di 
Char i t és , 4) Al t a re cu l tua l e t au robo l i co , 5) A l t a r i dedi-
ea t i ai le d iv in i tà , 6) Al ta r i degli Equités Singulares 
(95—130). G r u p p o II . A l t a r i a c o r p o para l le lep ipedo 
con co rona di que rc ia (130— 133). 
E v e n t h o u g h t h e desc r ip t ions in t he c a t a l o g u e a re 
e q u a l t o a s e p a r a t e s t u d y , t h e fol lowing p a r t g ives a 
comprehens ive discussion of two bas ic issues: Signifi-
c a t o s imbol ico dei m o t i v i o r n a m e n t a l i (135— 140); 
Off ic ine lap idar ie (141 —142). Accordingly , t h i s ca ta -
logue can a n d should in t h e f u t u r e serve as a s t a r t i n g 
p o i n t fo r s tud ies dea l ing wi th a l t a r s a n d c ippi . 
T h e use fu lness of t he book is f u r t h e r e n h a n c e d b y 
t h e two indices : I n d a g i n e t o p o g r a f i c a (147—148), and 
Ind i ce degli a r g o m e n t i e dei sogge t t i piii no tevo l i 
( 1 4 9 - 157). T h e list of sources of t h e i l lus t ra t ions a n d 
p l a t e s is fol lowed b y t h e i l lus t ra t ions and p l a t e s t h e m -
selves : all a r e excel lent p h o t o g r a p h s of the p ieces dis-
cusse< I in t h e book, u sua l ly f r o m severa l angles a n d wi th 
p h o t o s of detai ls , a c c o m p a n i e d b y prof i le dxawings . 
A c a r e f u l r e a d i n g of t h e book will u n d o u b t e d l y 
conv ince eve ry r e a d e r of t h e i n f in i t e precis ion a n d 
c lea rs igh tedness w i t h which it w a s w r i t t e n . I t is m o r e 
t h a n j u s t a s imple ca ta logue , or b e t t e r said, it is a 
c o m b i n a t i o n of c a t a l o g u e and m o n o g r a p h of t h e o b j e c t 
in ques t i on . T h e a u t h o r gives a t h o r o u g h analys is of 
all de ta i l s , o r n a m e n t a l motifs , r e p r e s e n t a t i o n s a n d 
in sc r ip t ions f r o m al l possible a spec t s , a n d also of t h e 
r e l e v a n t p r i m a r y a n d secondary sou rce s . W e can h u t 
w e l c o m e this exce l l en t book. 
L. Castiglione 
A. Zaccar ia Rugg iu : Le lucerne f i t t i l i del Museo 
Civico di Treviso. (Collezione e Muse i Archaeologic i 
del Vene to , Col lana d i r e t t a da G. T r a v e r s a r i . 13.) 
R o m a , Giorgio Bre t schnö ide r E d i t o r é , 1980. 153 pp . , 
n u m e r o u s tex t f igu res . 
O n e facet of t h e rap id d e v e l o p m e n t of I ta l ian 
a rchaeologica l r e s e a r c h is the inc reas ing n u m b e r of 
c a t a l o g u e s publ i sh ing m u s e u m col lec t ions . T h e impor-
t a n c e of this t y p e of publ ica t ion in I t a l y need h a r d l y 
be emphas i zed . O n e of t h e s ign i f i can t a d v a n c e s in 
t h i s f ie ld is the se r ies edi ted b y G. T rave r sa r i , in 
w h i c h ca ta logues of t h e museums a n d col lect ions of 
V e n e t o a r e pub l i shed accord ing to g e n r e s anil types . 
16 v o l u m e s have a l r e a d y been pub l i shed in th is series, 
t h e t h i r t e e n t h be ing a ca ta logue of t h e oil l a m p s in 
t h e M u s e o Civico of Trev i so . 
T h e collection compr i ses 245 spec imens , t he i r 
m a j o r i t y hav ing b e e n dona ted b y P i e t r o D o n à , a n 
a b b o t of Treviso; t h i s dona t ion also i nc luded l a m p s 
f r o m va r ious sites of s o u t h e r n I t a l y . 44 l a m p s a r e of 
u n k n o w n p r o v e n i a n e e (of these, t he n o n - t y p i c a l speci-
m e n s cou ld only be classified h y p o t h e t i c a l l y ) , a n d 
on ly 29 a r e of local p roven ianee , t h r e e h a v i n g been 
f o u n d in R o m e , one in Aquileia, a n d o n e in P i r aeus . 
T h e ca ta logue p r e s e n t s the col lec t ion in chrono-
logical g roups which a r e f u r t h e r s u b d i v i d e d accord ing 
to typo log ica l cons ide ra t ions . Each g r o u p is i n t roduced 
w i t h a foreword w h i c h g ives a desc r ip t ion a n d evalua-
t ion o f t h e group, a n d also lists t h e r e l e v a n t biblio-
g r a p h y . T h e main g r o u p s a r e the fo l lowing : T. Luce rne 
a t t i c h e f a b b r i e a t e a t o r n i o (VI-V sec . a . C.) (19). 
I I . L u c e r n e greche ed e l l en i s t i chenon v e r n i c i a t e fabbr i -
e a t e a to rn io (VI-1I sec . a . C.) (20 — 31). H I . Luce rne 
e l lenis t iche a vernice n e r a f abb r i ea t e a m a t r i c e ( I I -1 
sec. a . G. (32 — 33). I V . Lucerne d i e t à el lenist ica a 
v e r n i c e n e r a f a b b r i e a t e a tornio ( I I I - p r i m a m e t à I 
sec. a . C.) (34 — 47). V . L u c e r n e r o m a n e t a r d o - r e p u b b l i -
oane e p ro to - imper ia l i d i t radizione e l l en i s t i ca fabbr i -
e a t e a m a t r i c e ( seconda m e t à I sec. a . C. — inizi I 
sec. d . C.) (48—71). V I . Lucerne r o m a n e di e t à 
i m p e r i a l e f abb r i ea t e a ma t r i ce ( I — I I I sec. d. C.) 
(72 — 114). V I I . L u c e r n e t a r d o - r o m a n e e a l t o medioe-
val i f a b b r i e a t e a m a t r i c e ( IV—VII sec. d . C.) (115 — 
135). VI IГ. Luce rne medioeva l i f a b b r i e a t e a to rn io 
(136- 137). I X . L u c e r n e n o n classif icabil i (138 — 140). 
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T h e i n d e x of the l a m p s t a m p s is an i m p o r t a n t p a r t 
of t h e vo lume , s imi la r ly to t h e c h a r t in wh ich the 
au tho r c o m p a r e s her c lass i f ica t ion wi th o t h e r genera l ly 
used ones . T h e last i n d e x is a concordance of t h e in-
ven to ry n u m b e r a n d t h e ca ta logue n u m b e r . 
This smal l col lect ion is in n o way u n i q u e or excep-
t ional r ega rd ing its q u a l i t y , f o r m a l t r a i t s a n d orna-
menta l mo t i f s . These w e r e l a m p s bough t a n d used b y 
simple people . The c a t a l o g u e gives an ove rv iew of these 
poor -qua l i t y l amps . T h e ca ta logue i tself is highly 
rel iable a n d e x t r e m e l y p rec i se , and will u n d o u b t e d l y 
become one of t he c o r n e r s t o n e s of t h e r e sea rch of 
G r a e c o - R o m a n l amps . 
L. Castiglione 
V. Galliazzo: Rronzi r o m a n i del Museo Civico di Treviso. 
(Collezioni e inusei a rcheologie i del Vene to , 11.) R o m a , 
G. Bre tschneider E d i t o r é , 1979. 232 p p . 
25 vo lumes of t h e ca ta logues of t h e V e n e t i a n 
archaeological col lect ions h a v e been p u b l i s h e d u n d e r 
the ed i to r sh ip of G. T r a v e r s a i ! du r ing less t h a n a 
decade . Th i s p h e n o m e n o n speaks for i tself a n d is one 
of t he s igns ind ica t ing t h e upswing in I t a l i a n archaeol-
ogy. T h i s ac t iv i ty is n o t merely local b u t c a n be 
observed over t h e e n t i r e c o u n t r y . I t w a s earlier 
t h o u g h t t h a t the i n e x h a u s t i b l e a rchaeologica l t r e a s u r y 
of I t a ly is inaccessible b y w a y of t h e sc ient i f ic l i tera-
tu re . However , n o w a d a y s i t c an be sa id t h a t t h e 
pub l ica t ions b y I t a l i a n a rchaeologis t s a r e increas ingly 
d i f f icu l t t o follow. T h e p r e s e n t vo lume is a n e loquent 
e x a m p l e of th is t u r n in sc ient i f ic h i s to ry . T h e an t ique , 
or to be more precise , R o m a n bronzes of t h e Museo 
Civico of Treviso w e r e v i r t ua l l y ou t of t h e r each of 
i n t e rna t i ona l r e sea rch , w i t h the excep t ion of a few 
pieces. Of t he 272 p ieces publ i shed in t h i s ca ta logue , 
247 were fo rmer ly u n p u b l i s h e d . E v e n t h e 25 ob jec t s 
publ i shed earlier were p r e s e n t e d in books which were 
fa i r ly d i f f icu l t to a c q u i r e . T h u s we m a y c o n f i d e n t l y 
s t a t e t h a t v i r tua l ly u n k n o w n f inds h a v e n o w a t least 
been exhaus t ive ly p u b l i s h e d f r o m a v a r i e t y of aspects . 
This is all t h e m o r e n o t e w o r t h y , for t h e m a j o r i t y of 
t h e b ronzes pub l i shed in th i s ca ta logue w e r e found in 
t he d i s t r i c t of Trev i so . T h u s t he c a t a l o g u e n o t only 
gives a n overview of t h e collection of a m u s e u m , hu t 
also of t h e b ronzes f r o m a d i s t inc t r eg ion . W e can 
i m m e d i a t e l y add t h a t t h i s p i c tu re is of a r epresen ta -
t ive va lue . As the c a t a l o g u e also inc ludes t h e smal les t 
f r a g m e n t , it t hus p r o v i d e s a n a d e q u a t e p i c t u r e of t he 
b ronzes of a h i s to r ica l ly u n i m p o r t a n t r eg ion of I t a l y . 
T h e p i c t u r e t h u s g a i n e d is ex t r eme ly t y p i c a l : a very 
low, so t o say, p r o v i n c i a l level. As t h e pub l i ca t i on of 
all b ronze ob jec t s of t h e I m p e r i u m R o i n a n u m h a s 
only j u s t begun, it w o u l d be too ea r ly t o d r a w far-
reach ing or general conclus ions f r o m t h e m a t e r i a l of 
a single collection. I t c a n nonethe less b e es tab l i shed 
t h a t t h e Treviso b r o n z e s a re in n o w a y o u t s t a n d i n g 
c o m p a r e d to the a v e r a g e level of t h e p r o v i n c e s ou t s ide 
I t a l y ; moreover , f r o m cer ta in a s p e c t s , t h e y lag f a r 
b e h i n d those, especia l ly in c o m p a r i s o n to b ronzes 
f r o m provincia l c e n t r e s or f r o m reg ions which w e r e 
o c c u p i e d by large m i l i t a r y forces. T h i s can be t a k e n 
t o i m p l y t ha t t h e a r t i s t i c c rea t ions of t he r e m o t e 
r e g i o n s of I t a ly c a n b y n o means b e ass igned to t h e 
f o r e f r o n t of R o m a n a r t , b u t r a t he r to a cu l tu ra l sec to r 
w h i c h should d e f i n i t e l y be d i s t i ngu i shed f rom t h e 
a v e r a g e ach i evemen t s of polit ical, m i l i t a r y , economic 
a n d rel igious cen t re s . I t is none the less a f ac t t h a t of 
t h e n e a r l y 300 p u b l i s h e d pieces, on ly a f ew spec imens 
r ise a b o v e the und i s t i ngu i shed a v e r a g e . I t is m o r e o v e r 
h i g h l y d o u b t f u l t h a t t h e s e were m a d e local ly . 
T h e au tho r of t h e cat alogue m u s t b e c o m p l i m e n t e d 
f o r t h e accura te w o r k in i den t i f y ing t he se no t t o o 
g i f t e d works . E a c h e n t r y of t he c a t a l o g u e is a sma l l 
s t u d y , his conclusions read i ly w i t h s t a n d the s t r i c t e s t 
c r i t i q u e . Only one s m a l l ob jec t ion c a n pe rhaps b e 
r a i s ed , namely t h e g iv ing of an i n d e p e n d e n t ca ta logue 
n u m b e r to only 101 of t h e discussed b ronzes , wi th 171 
p ieces covered u n d e r a 'ma in c a t a l o g u e n u m b e r ' . T h i s 
s y s t e m gi\i 'S rise t o d i f f icul t ies w h e n quo t ing p ieces 
of t h e cata logue. T h e s e l a t t e r b ronzes qu i t e n a t u r a l l y 
b e l o n g to a g r o u p of o r n a m e n t a l b r o n z e s or b r o n z e 
o b j e c t s of e v e r y d a y life, t hus the i r j o i n t discussion is 
h i g h l y c o m m e n d a b l e . Nonethe less , t h i s could also h a v e 
b e e n presented w i t h each piece h a v i n g a s e p a r a t e 
c a t a l o g u e n u m b e r . L. Castiglione 
R o m a n Portraits: Aspects of Self a n d Society, f i r s t 
c e n t u r y H. C. — th i rd century A. D. a loan exhibi t ion. 
P u b l i s h e d by t h e R e g e n t s of t he U n i v e r s i t y , of Cali-
f o r n i a , Loyola M a r y m o u n t U n i v e r s i t y , a n d the J . P a u l 
G e t t y Museum. Cata logue by K. P . E r h a r t — J . F r e i — 
S. Knudsen M o r g a n — S . Nodelman. S a n t a C r u z - L o s 
Ange les , 1980. 108 p . , wi th a n u m b e r of Figs. 
J . F r e i ; R o m a n P o r t r a i t s in t he G e t t y Museum. A c a t -
a l o g u e p repa red fo r t he special loan exh ib i t i on 
" C a e s a r s and Ci t i z iens" , Ph i lb rook A r t Center , T u l s a , 
O k l a h o m a , Archer M. H u n t i n g t o n A r t Gallery, t h e 
U n i v e r s i t y of T e x a s a t Aus t in . Tulsa -Mal ibu 1981. 
V I —f- 137 p., wi th a g r e a t n u m b e r of Figs . 
I n the M u s e u m s of t he U. S. A. t h e archaeological 
m a t e r i a l f r om t h e Classical W o r l d h a s con t inua l ly 
inc reased . T h u s scho la r s who c a n n o t or can r a r e l y 
a f f o r d the long a n d expensive t r a v e l to t h e N e w 
W o r l d , gladly w e l c o m e those p u b l i c a t i o n s which g ive 
a c c e s s to these col lect ions, of v a l u a b l e works of a r t . 
T h e impor t ance of these two p u b l i c a t i o n s is i n v a l u a b l e 
t o scholars of R o m a n por t ra i t s , b e c a u s e t hey b r i n g 
w i t h i n reach t he p ieces unde r t h e p ro tec t ion of Cali-
f o r n i a Collections. These a re c a t a l o g u e s of exh ib i t ion 
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wliose m a t e r i a l is t o t a l l y or p a r t l y housed in t h e J . 
P a u l G e t t y Museum, t h u s the i r pub l i ca t i on is p r imar i ly 
t h a n k s t o J . F re i . I t is u n i m p o r t a n t t o discuss t h e 
exh ib i t ions because t h e m a i n emphas i s is p r imar i ly on 
the col lect ion of t h e G e t t y M u s e u m . T h e second, 
a b o v e - m e n t i o n e d c a t a l o g u e pub l i shed t h e collection 
of R o m a n p o r t r a i t s of th i s m u s e u m , one of t h e au tho r s 
be ing t h e cu ra to r of t h e m u s e u m a n d S. K n u d s e n 
Morgan . W e are a c q u a i n t e d wi th 98 doub t l e s s ly original 
a n d 2 forger ies . T h e s e — n a t u r a l l y no t inc luding t h e 
forger ies — are w i t h o u t except ion all i m p o r t a n t works, 
which is se l f -evident in t h e case of s u c h collections, 
a m a s s e d t h r o u g h p u r c h a s e s . Before t h e ca t a logue p a r t , 
J . F r e i g ives an exce l l en t genera l o v e r v i e w of R o m a n 
p o r t r a i t s ( 1 - 11), t h e n h e p r e sen t s t h e pieces of t h e 
col lec t ion in chronologica l o rder w i t h a n excellent 
d iscuss ion and w i t h n u m e r o u s f ine p h o t o s . I n f o r m a -
t ion concern ing p o r t r a i t s , which a re of in te res t on ly 
for t h e e x p e r t s can b e f o u n d a t t h e end of t h e vo lume. 
T h e s t r u c t u r e of t h e c a t a l o g u e first m e n t i o n e d is prac-
t ica l ly ident ica l , t h e d i f f e r ence be ing t h a t t h e minu t i ae 
a re n o t s epa ra t ed f r o m t h e ma in p a r t . 
T h e s e two ca t a logues a lone prove t h e large, signif-
i can t a n d selected p o r t r a i t - m a t e r i a l , col lected a n d 
still col lect ing in t h e U . S . A . beside t h e long-known 
and v e r y i m p o r t a n t p o r t r a i t col lect ion of t h e Metropo-
l i tan M u s e u m . I t can be observed f r o m t h e p re sen t 
c a t a l o g u e s t h a t t h e m a j o r i t y of th is m a t e r i a l has n o t 
been pub l i shed as y e t , w h i c h mul t ip l ies t h e value of 
these r e p o r t s t o t h e e x p e r t s on t h e s u b j e c t . A lmos t 
each spec imen is an o u t s t a n d i n g work of a r t , t he i r 
s u r v e y which can p r i m a r i l y be c r ed i t ed t o the dis-
t i n q u i s h e d J . F re i is e x h a u s t i v e , t h o r o u g h and reli-
able . J . F re i and the o t h e r a u t h o r s res i s ted t h e t e m p t a -
t ion of t h e G r a e c o - R o m a n p o r t r a i t r e s e a r c h to iden t i fy 
the u n c e r t a i n l y n a m e d personal i t i es a t all cost wi th 
his tor ical persons , a n d even if t he r e a r e h y p o t h e t i c 
i den t i f i ca t ions in t h e ca t a logue , t h e s e a r e a lways 
p re sen ted w i t h t h e n e c e s s a r y cau t ion a n d re se rva t ion . 
In t he se cases t h e w o r d i n g is no t m e r e l y ex t racau-
t ious , bu t also re fers to o t h e r , possibly d i f f e r e n t identi-
f i ca t ions . T h e da t ings c a n h a r d l y be e o n t e x t e d in most 
eases. All in all, t h e t w o pub l i ca t i ons n o t o n l y enrich 
t h e n u m b e r of t he k n o w n R o m a n p o r t r a i t s , b u t com-
m e n d a b l y c o n t r i b u t e t o t he i r s t u d y as well . 
L. Castiglione 
R. H . W . Stichel: Die römische Ka i se r s t a tue a m Aus-
gang der Ant ike . U n t e r s u c h u n g e n z u m plast ischen 
K a i s e r p o r t r ä t seit V a l e n t i n i a n I . (364—375 n . Chr.) 
(Archaeologica. 24.) R o m a , G. B r e t s e h n e i d e r Ed i to re , 
1982. 14 + 129 S., 38 T a f . 
E s s ind r u n d f ü n f z i g J a h r e her , d a ß d ie Büche r 
von Ii. Delbrueck ( S p ä t a n t i k e K a i s e r p o r f r ä t s von Con-
s t a n t i n u s M a g n u s bis zum E n d e des W e s t r e i c h e s , 
1933) und von H. P. L'Orange ( S t u d i e n zur G e s c h i c h t e 
d e s s p ä t a n t i k e n P o r t r ä t s , 1933), d i e bis zum h e u t i g e n 
T a g g rund legend f ü r die E r f o r s c h u n g des s p ä t a n t i k e n 
P o r t r ä t s gebl ieben s ind , v e r ö f f e n t l i c h t wurden . Beson-
de r s das große B u c h von D e l b r u e c k , u n d auch a n d e r e 
einschlägige S t u d i e n von ihm, b l e iben u n v e r j ä h r t , w a s 
die Z u s a m m e n s t e l l u n g der e r h a l t e n e n D e n k m ä l e r be-
t r i f f t . Die s e i t d e m b e k a n n t g e w o r d e n e n und v e r ö f f e n t -
l i ch ten D e n k m ä l e r , sowie die s p ä t e r e n S tud ien h a b e n 
die Revis ion dieses schweren Fo r schungsgeb ie t e s n a h e -
ge leg t . Die n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n h a b e n n i ch t b loß 
d ie Anzahl des ve rö f f en t l i ch t en Mate r i a l s v e r m e h r t , 
es w u r d e n in i h r e m Lichte a u c h zahl re iche f r ü h e r e 
T h e s e n f rag l ich . Auf d e m Gebie te d e s Verb indens d e r 
s t a t u a r i s c h e n W e r k e mi t P e r s o n e n w u r d e der D e b a t t e 
d a d u r c h T ü r u n d Tor geöf fne t , d a ß seit K o n s t a n t i n 
d e m Großen die persönl ichen Ges ich t szüge in a l len 
Zweigen der P o r t r ä t k u n s t vor e i n e m ideal is ierenden 
' K u n s t w o l l e n ' in d e n H i n t e r g r u n d v e r d r ä n g t w u r d e n ; 
diese Tendenz s t a n d im Diens t e des A u s d r u c k s d e r 
h e r r s c h e n d e n po l i t i schen Ideen . E s k o m m t n u r se l t en 
vor , d a ß am E n d e des A l t e r t u m s u n d a m A n f a n g d e s 
f r ü h e n Mi t t e l a l t e r s m o n u m e n t a l e P o r t r ä t s -- a u c h 
m a n g e l s ä u ß e r e r Ind iz ien — sich ebenso m i t b e s t i m m -
t e n P e r s o n e n v e r b i n d e n lassen, wie d ie Ka i se rda r s t e l -
lungen der f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e . K ö n n t e m a n d ie 
s t i l a r en V e r ä n d e r u n g e n , in denen d ieses ' K u n s t w o l l e n ' 
z u m A u s d r u c k k o m m t , je nach E p o c h e n sys t ema t i s e -
r e n , so w ü r d e d a d u r c h die vorh in e r w ä h n t e Schwierig-
ke i t wenn n i ch t behoben , so m i n d e s t e n s doch gemil-
d e r t . A b e r es he r r s ch t , leider, eben a u f diesem Geb ie t e 
e ine ziemlich g r o ß e Uns icherhe i t . W i e Stichel in d e r 
E i n l e i t u n g seines B u c h e s übe r d ie W e r k e von Del-
b r u e c k sch re ib t : «die vorgeschlagenen D a t i e r u n g e n . . . 
( e r l auben) n i c h t , e ine Abfolge im Sti l zu beobachten» , 
f e r n e r : «Stilistische G e s i c h t s p u n k t e s ind a l le rd ings 
bei de r Diskuss ion v o n K a i s e r p o r t r ä t s meis t u n b e r ü c k -
s ich t ig t geblieben» (S. 1). 
D a s vor l iegende W e r k des V e r f a s s e r s ist ein bedeu -
t e n d e r Be i t r ag d a z u , u m einen A u s w e g aus de r U n -
s icherhe i t zu f i n d e n . Sein g r ö ß t e s Verd iens t be s t eh t 
d a r i n : er ha t zusammenges t e l l t u n d als e r s te r ver-
ö f f en t l i ch t jene l i te rar i schen u n d inschr i f t l i ehen Quel-
len , die sich (von Valen t in ian I . b is P h o k a s , also v o n 
365 bis 608) auf p las t i sche , in i h r e r Mehrhe i t au f s t a -
t u a r i s c h e Kaiser -Bi ldn isse bez iehen . Diese S a m m l u n g 
v o n 146 Pos t en , v e r ö f f e n t l i c h t u n t e r d e m Titel ' K a t a -
log ' (S. 75—115), wi rd g r u n d l e g e n d e Quelle f ü r j e d e 
w e i t e r e F o r s c h u n g in diesem T h e m e n k r e i s . J e n e p las t i -
s c h e n Kaiser -Bi ldn isse , die in den schr i f t l i chen Quel len 
e r w ä h n t werden , s i n d — auch w e n n sie sieli e rha l t e -
n e n D e n k m ä l e r n n i c h t gleichsetzen lassen g e n a u 
d a t i e r b a r ; ein g r o ß e r Tei l dieser T e x t e be r i ch te t zuve r -
läss ig ü b e r die e ins t igen Stellen (1er Bi ldnisse , zu wel-
c h e r Zeit und a u s welchem Anlaß sie e r r i ch te t w u r -
d e n , u n d m a n c h m a l auch über die F o r m dieser Ob-
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j ek te . Die schr i f t l i chen Que l l enangaben w e r d e n in 
e inem besonderen Abschn i t t d e s vorl iegenden B u c h e s 
ana lys i e r t ; m a n b e k o m m t d a r i n a u c h ein z u s a m m e n -
fassendes h is tor isches Bild ü b e r K a i s e r - P o r t r ä t s de r 
b e t r e f f e n d e n E p o c h e . W i r w e r d e n d a r a n e r i nne r t , d a ß 
die Kaiser-Bi ldnisse in der l e t z t en E p o c h e des Al te r -
t u m s ebensolche oder v ie l le icht noch s t ä r k e r e -
pol i t ische B e d e u t u n g besaßen , w ie in den f r ü h e r e n 
E p o c h e n des römischen I m p e r i u m s . Gleichzeit ig wer-
den alle jene V e r ä n d e r u n g e n he rvo rgehoben , d ie in 
den Dars t e l lungen d e r Ka i se r e i n t r a t e n . Diese V e r ä n -
de rungen weiden v o r allein d a r a u f z u r ü c k g e f ü h r t , 
d a ß das C h r i s t e n t u m Staa t s re l ig ion wurde , u n d H a n d 
in H a n d dami t d ie h e r r s c h e n d e n poli t ischen I d e e n 
eine g roße W a n d l u n g d u r c h g e m a c h t ha t t en . 
Auf j ene r f e s t en Grund lage , d ie mi t d e m Z u s a m -
menste l len und B e w e r t e n d e r Quellen gescha f f en 
wurde , ve r such t de r Ver fasse r d ie p las t i schen D e n k -
mäler a u c h je nach H e r r s c h e r n , b z w . je nach D y n a s t i e n 
zu sonde rn . E in le i tendes P r i n z i p f ü r diesen Ver such 
bo ten die Schlüsse a u s den schr i f t l i chen Quellen. In die-
sem Sinne liest m a n auf S. 39: «Ähnl ichkei ten zwi-
schen K a i s e r p o r t r ä t s im ikonograph i schen S c h e m a 
w e r d e n vielmehr m i t ve rg le i chba re r , mögl icherweise 
n u r p ropag ie r t e r , pol i t i scher Zie lse tzung, mit A b h ä n -
gigkei t oder d y n a s t i s c h e r V e r b u n d e n h e i t zu e r k l ä r e n 
sein. Mit gewande l t en h i s to r i schen S i tua t ion , z . B. 
Ä n d e r u n g e n in d e n M a c h t v e r h ä l t n i s s e n oder W e c h s e l 
im Kaise rko l leg ium, wird m a n also A b w a n d l u n g e n 
der P o r t r ä t s c h e m a t a v e r b i n d e n dü r f en . Diese sind 
fo rma l , d . h . s t i l is t isch beschre ibbar .» 
I m Aufs te l len d e r a b s o l u t e n Chronologie ist de r 
Verfasser sehr ums ich t ig . E r g i n g von jenen wenigen 
K a i s e r p o r t r ä t s aus , hei d e n e n d i e mi t ihnen zusam-
m e n ge fundenen Inschr i f t en , o d e r die d a t i e r b a r e n ant i -
quar i schen E inze lhe i t en g e n ü g e n d Sicherheit f ü r das 
E in re ihen g e w ä h r t e n . U m ein Bi ld von d e n s t i l a r en 
V e r ä n d e r u n g e n zu b e k o m m e n , h a t er n u r v o n jenen 
S t a t u e n p o r t r ä t s G e b r a u c h g e m a c h t , die je ein kaiser-
liches D i a d e m t r a g e n . Diese s e h r vorsicht ige M e t h o d e 
f ü h r t e ihn zu fo lgenden Schlüssen . Beze ichnende Merk-
ma le de r Va len t in ian i sehen K a i s e r p o r t r ä t s (364—378) 
sind die pa the t i s ch b e w e g t e n phys iognomischen Züge. 
F ü r das J a h r z e h n t 378- 388 — nach den vor igen — 
besi tzen wir kein K a i s e r p o r t r ä t , das man m i t Sicher-
heit e inreihen k ö n n t e , d a r u m b l e ib t der Ü b e r g a n g zur 
n ä c h s t e n s t i la ren E p o c h e im D u n k e l n . F ü r die E p o c h e 
der M a c h t v o l l k o m m e n h e i t v o n Theodosius I . (388-
395) ist e ine «klar beg renz t e G r u p p e von K a i s e r p o r t r ä t s 
mit ausgegl ichenen Ges ich t szügen charakter i s t i sch». 
W ä h r e n d der Reg ie rungsze i t d e r Söhne und Enke l -
k inder des Theodos ius (395 — 450) blieb das thedos ia -
nische G r u n d s c h e m a be ibeha l t en , aber es w u r d e «nach 
und nach a b g e w a n d e l t , v e r f e i n e r t und gesteiger t»; 
einige B e s t i m m u n g e n und D a t i e r u n g e n b le iben dabe i 
uns icher . Wieder erschien d a s thedos ian ische S c h e m a 
zur Zeil des A n a s t a s i u s (491—518) , und noch e inmal 
s p ä t e r i m 6. J a h r h u n d e r t . Doch t a u c h t e n in de r Zwi-
schenzei t auch P o r t r ä t t y p e n auf , die d e r Valen t in ian i -
sehen P a t h o s f o r m e l n a h e s t e h e n , a b e r sich sowohl von 
j enen , w ie auch u n t e r e i n a n d e r e indeu t ig unterschei-
den lassen . E i n e r de r w ich t igs t en Schlüsse , de r sich 
aus d e r D a t i e r u n g der e r h a l t e n e n P o r t r ä t s e rg ib t , be-
s teht d a r i n , daß die P o r t r ä t - S e h e m e n d e r einzelnen 
E p o c h e n im Grunde übe ra l l im ganzen R e i c h einheit-
lich w a r e n . Dieser Sch luß m a g auch zu r D a t i e r u n g der 
P r i v a t p o r t r ä t s einen b e d e u t e n d e n S t ü t z p u n k t bie ten. 
L. Castiglione 
J . C. M a n n : Legionary Rec ru i tmen t a n d Vete ran Set-
t l ement dur ing the Pr inc ipa te . Ed i t ed for publ ica t ion 
b y M. M. R o x a n . Occasional Pub l i ca t i on N o . 7. Lon-
don , P u b l i s h e d by the I n s t i t u t e of A r c h a e o l o g y , 1983. 
184 p. 
Vor l i egende Arbe i t , d ie 1956 v e r t e i d i g t e (aber bis 
z u m E n d e 1978 e rgänz te ) D i s se r t a t ion v o n J . C. Mann, 
b e h a n d e l t den Problem kreis der R e k r u t i e r u n g f ü r die 
Leg ionen u n d der V e t e r a n e n s i e d l u n g e n z u r Zeit des 
P r i n z i p a t e s . 
M. e r ö r t e r t nach e iner ku rzen E i n l e i t u n g (p. VI I ) 
in 3 K a p i t e l n die e inze lnen F r a g e n . Im 1. Kapi te l 
wi rd d i e spä t r epub l i kan i s che E n t w i c k l u n g v o n Marius 
bis T i b e r i u s behandel t (p . I I I ) . D a s 2. K a p i t e l zeigt 
nach P r o v i n z e n das z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e Quellen-
m a t e r i a l (pp. 1 2 - 4 8 ) . M. ana lys ie r t i m 3. K a p i t e l die 
E n t w i c k l u n g der R e k r u t i e r u n g und d e r Ve te ranens ied -
lungen (pp . 49 — 68). Z u m 2. K a p i t e l g e h ö r t d e r Appen-
dix , in d e m das Quel len mat criai nach P r o v i n z e n gezeigt 
wi rd (pp . 69 158). D e m folgt eine Tabe l l e , die die 
T r u p p e n v e r t e i l u n g d e r Legionen zu r Zeit des Prinzi-
p a t e s reg is t r ie r t (pp. 159 — 160). Den B a n d schließen 
Bib l iograph ie (pp. 161 164), A n m e r k u n g e n (pp. 
1 6 5 - 1 8 2 ) und I n d e x a h (pp. 1 8 3 - 1 8 4 ) . 
I m Fo lgenden m ö c h t e n wir die p a n n o n i s c h e n Be-
züge d e r Arbe i t b e h a n d e l n . Vor a l lem m u ß m a n da ran 
e r i n n e r n , d a ß das g a n z e pannon i sche Ma te r i a l bis zur 
M i t t e d e r 1950-er J a h r e von A. Mócsy (D ie Bevölke-
r u n g v o n Pannon ién Iiis zu den M a r k o m a n n e n k r i e g e n . 
B u d a p e s t 1959) und L . Barkóc/. i b e a r b e i t e t wurde 
(The P o p u l a t i o n of P a n n ó n i a f r o m M a r e n s Aurel ius 
to Dioc le t i an . A c t a A r e h H u n g 16 [1964] 257 ff.). In 
d iesen Arbe i t en w u r d e n auch die F ragen d e r Rekru t i e -
r u n g f ü r die Legionen u n d der V e t e r a n e n s i e d l u n g e n 
a u s f ü h r l i c h e rör te r t (Bevö lke rung 81 f f . , 89 f f . ; 
A c t a A r c h H u n g 16 [1964] 285 ff . ) . M. e r w ä h n t diese 
A l lhand lungen ü b e r h a u p t nicht (e inzige A u s n a h m e : 
p. 121), obwohl seine Ergebn i sse im wesen t l i chen mi t 
d e n j e n i g e n der u n g a r i s c h e n Forsche r ü b e r e i n s t i m m e n . 
U n s e r e wei teren B e m e r k u n g e n b e z i e h e n sich au f 
d ie t r uppengesch i ch t l i chen A n g a b e n : 
p . 32: Die neuen A u s g r a b u n g e n in C a r n u n t u m be-
s t ä t i g e n die V e r m u t u n g von M., da die f r ü h e s t e Phase 
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des Legions lagers auf d ie spä t t i be r i s ch - f rühe l aud i sche 
Zeit zu da t i e r en ist ; s iehe d a z u M. Kandier, Die Aus-
g r a b u n g e n i m Leg ions lager C a r n u n t u m 1968—1973. 
A n z W i e n I I I (1974) 32; Dem., Vor läu f ige r Be r i ch t 
ü b e r d ie G r a b u n g e n i m Legions lager C a r n u n t u m in 
den J a h r e n 1974 bis 1977. A n z W i e n 115 (1978) 343; 
M. Grunewald, Zur F r ü h z e i t des römischen C a r n u n -
t u m . A n z W i e n 116 (1979) 2 f f . ; D. Gabler, Z u m An-
f a n g s d a t u m des r ö m i s c h e n C a r n u n t u m . Mi t t e i lungen 
der Gese l l schaf t der F r e u n d e C a r n u n t u m s 1981/3. 
F r ü h e r s t a t i on i e r t e die legio X V Apol l inar is viel le icht 
in S a v a r i a (so auch p . 32), vgl. d a z u K. Tóth, Zu d e n 
h i s to r i schen P r o b l e m e n d e r S t a d t S a v a r i a u n d ih re r 
U m g e b u n g zwischen d e m 4 — 9. J a h r h u n d e r t . F o l A r c h 
27 (1976) 97, A n m . 24. 
p p . 32 — 33: Die legio I a d i u t r i x s t a t i o n i e r t e a m 
E n d e des 1. J a h r h u n d e r t s n i c h t in Poe tov io , sonde rn 
in Br ige t io , siehe dazu «Zur E r b a u u n g des Legions-
lagers von Brigetio» A c t a A r c h H u n g 27 (1975) 343 f f . 
p p . 34 — 35, 37: Zu d e n mi l i t ä r i schen Ter r i to r i en 
siehe n o c h A. Mócsy, D a s P r o b l e m d e r mi l i t ä r i schen 
T e r r i t o r i e n im D o n a u r a u m . A c t a A n t H u n g 20 (1972) 
133 f f . 
p. 160 (Table 33): O b w o h l die Gesch ich te de r p a n -
non i schen Legionen a m E n d e des I. J a h r h u n d e r t s n u r 
l ü c k e n h a f t b e k a n n t ist , d a r f es also ges icher t ge l ten , 
d a ß d ie legio II a d i u t r i x in P a n n o n i é n zue r s t in Syr-
mien u n d s p ä t e r in A q u i n c u m s t a t i on i e r t e , s iehe d a z u 
G. Alföldy, Die T r u p p e n v e r t e i l u n g de r Donaulegionen 
am E n d e des I . J a h r h u n d e r t s . A c t a A r c h H u n g I I 
(1959) 113 f f . ; Die B e s a t z u n g s t r u p p e n des Legions-
lagers von A q u i n c u m a m E n d e des 1. A n f a n g des 
2. J a h r h u n d e r t s . A c t a A r c h H u n g 30 (1978) 309 f . 
Die obigen B e m e r k u n g e n v e r m i n d e r n n i c h t den 
W e r t de r Arbe i t ; sie wi rd m i t ihren g u t e n Quel lenzu-
s a m m e n s t e l l u n g e n ein wich t iges N a c h s c h l a g e w e r k der 
k ü n f t i g e n F o r s c h u n g . 
11. Lörincz 
K. F i t t schen: Die Bildnis typen der F a u s t i n a m i n o r und 
die Fecund i t a s Augus tae . A b h a n d l u n g e n der A k a d e m i e 
der W i s s e n s c h a f t e n in G ö t t i n g e n . Phi lologisch-his tor i -
sche Klasse , D r i t t e Fo lge . N r . 126. Gö t t i ngen , V a n -
denhoeek — R u p r e c h t . 1982. 95 S. 56 Ta f . 
Die Münzenbi ldnisse d e r j ünge ren F a u s t i n a k ö n -
nen wi r au f den Münzen e t w a 30 J a h r e h i n d u r c h 
(147—175) ver fo lgen. B i she r war es d e n F o r s c h e r n 
ge lungen , 9 T y p e n a b z u s o n d e r n ( J . J . Bernoul l i , К . 
F i t t s c h e n , С. Gaspar i , P . S t r a c k , M. W e g n e r , P. Zan-
ker) , a b e r ihre chronologische E i n t e i l u n g b e r u h t e im 
G r u n d e au f den V e r ä n d e r u n g e n de r F r i s u r . F . en t -
dock te j edoch , daß das E r sche inen e iner neuen F r i su r 
n ich t d u r c h d ie schnelle V e r ä n d e r u n g d e r Mode begrün-
de t w e r d e n k a n n , s o n d e r n m i t der G e b u r t de r 13 Kin-
der de r F a u s t i n a iun. z u s a m m e n h ä n g t . D u r c h die um-
fangre iche V e r w e n d u n g d e r L i t e r a t u r des A l t e r t u m s 
k o n n t e er d ies ziemlich übe rzeugend beweisen . E s 
geh t a u s s e inem W e r k a u c h he rvor , d a ß d ie Bildnisse 
i m m e r auf ein ande res K u n s t w e r k in e r s t e r Linie 
auf eine S k u l p t u r — z u r ü c k g e h e n , bzw. d iese über-
n o m m e n w e r d e n . Da d ies — auch wegen des kaiser-
l ichen V a t e r s (Marc Aurel) — bald n a c h d e r Gebur t 
e r fo lg t ist, lassen sich die einzelnen T y p e n be inahe 
von J a h r zu J a h r d a t i e r e n . 
Im A n h a n g b e h a n d e l t d e r Verfasser a u c h die Münz-
bi ldnisse d e r beiden T ö c h t e r des K a i s e r p a a r s , von 
Luci l la u n d Cr ispina , n a c h d e m die e r s t e r e G a t t i n von 
L u c i u s Verus , le tz tere d ie jen ige der C o m m o d u s war , 
e rscheinen ih re Bildnisse au f meh re r en P r ä g u n g e n . 
Die s ichere K e n n t n i s d e r ze i tgenöss ischen Quellen, 
de r a rchäo log i schen und n u m i s m a t i s c h e n F u n d e , sowie 
die Art u n d Weise , wie all d ies vom A u t o r b e h a n d e l t , 
b e d e u t e t u n d b e n u t z t wi rd , m a c h t das B u c h zu einem 
de r b e s t e n W e r k e de r römischen P o r t r ä t f o r s c h u n g 
de r l e t z t en J a h r e . 
M. Kőhegyi 
P. J . Casey: R o m a n Coinage in Britain. H a v e r f o r d w e s t , 
.Shire P u h l . 1980. 63 S. 
I n d e r sog. Shire-Serie s ind bisher 15 B ä n d e ver-
ö f fen t l i ch t w e r d e n . Alle be schä f t i gen sich m i t a rchäo-
logischen u n d kuns th i s to r i s chen F r a g e n . Vor l i egender 
B a n d ist d a s e r s te W e r k , d a s sich m i t e i n e m numis-
ma t i s chen T h e m a b e s c h ä f t i g t . Nach einer k u r z e n Ein-
le i tung b e f a ß t sich der A u t o r aus füh r l i ch m i t dem 
S y s t e m , W e r t u n d der U m r e c h n u n g (in e ine r Tabelle/ 
d e r römischen Münzen, mi t d e m Münzpräges te l l en , 
m i t de r V e r ä n d e r u n g de r Benennungen u n d de r ab-
n e h m e n d e n Fe inhe i t des Grunds to f f e s . E r b e h a n d e l t 
d ie b e k a n n t e R e f o r m von Diocle t ian a u s f ü h r l i c h . Im 
zwei ten , u m f a s s e n d e r e n Teil seines B u c h e s s te l l t de r 
A u t o r die römische Gesch ich te bzw. M ü n z p r ä g u n g und 
F u n d e G r o ß b r i t a n n i e n s d a r . E r gliedert d ie Per iode 
zwischen d e r H e r r s c h a f t v o n Claudius (43) bis z u der-
jen igen von T h e o d o r a s II . (402) in 27 P e r i o d e n . Diese, 
insbesondere im 1. J a h r h u n d e r t allzu de t a i l l i e r t e Ein-
te i lung ist k a u m b e g r ü n d e t , u n d sie e r s c h w e r t , an 
m a n c h e n Stel len m a c h t soga r unmögl ich d e n Über -
bl ick. W i r h a l t e n es j edoch f ü r eine sehr g u t e Idee, 
d a ß de r A u t o r a m E n d e d e r e inzelnen P e r i o d e n i m m e r 
d e n a l lgemeinen , <1. h . , d e n in den m e i s t e n Fä l l en 
z u t a g e t r e t e n d e n T y p u s a n g i b t . Der G e b r a u c h des 
Buches wird d a d u r c h e r l e i ch te r t , d a ß m a n d e n T e x t 
auf de r l inken Seite mi t d e m v e r h ä l t n i s m ä ß i g re ichen 
F o t o m a t e r i a l a u f der r e c h t e n vergleichen k a n n . Dies 
geh t j edoch n i ch t übe r d a s N i v e a u eines popu lä r -
wissenschaf t l i chen W e r k e s h i n a u s . In e iner gesch ick t 
z u s a m m e n g e s t e l l t e n und hand l i chen Tabe l l e w e r d e n 
die Mengen d e r in G r o ß b r i t a n n i e n f re ige leg ten römi-
schen M ü n z e n nach P e r i o d e n angegeben , u n d dies 
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e r m ö g l i c h t bereits e i n e n lehrreichen Verg le ich m i t d e n 
F u n d e n Pannon iens . A u f drei K a r t e n werden die 
F u n d o r t e der v e r s c h i e d e n e n Per ioden m a r k i e r t (140 — 
170, 268 — 273, 300 — 410) . Diese K a r t e n zeugen von 
der schne l len E r o b e r u n g d e r Gebiete d u r c h die R ö m e r 
bzw. s p ä t e r von i h r e m langsamen R ü c k z u g . 
M. Kőhegyi 
A. Je locn ik—P. K o s : Zakladna n a j d b a f 'entur-C. 
S i tu la , R a z p r a v a N a r o d n e g a M u z e j a v L j u b l j a n i . 
L j u b l j a n a , Narodni M u z e j , 1983. 93 S . , 18 Taf . 
D i e in der E d i t i o n des Museums v o n L j u b l j a n a 
pub l i z i e r t e D i s se r t a t ions re ihe Situla g e w ä h r t f ü r nu -
m i s m a t i s c h e P u b l i k a t i o n e n einen b r e i t e n R a h m e n , 
und sie ü b e r n i m m t in m a n c h e n F ä l l e n auch die voll-
s t ä n d i g e B e a r b e i t u n g v o n je einem F u n d k o m p l e x . So 
w u r d e d a s Buch v o n e inem der g e g e n w ä r t i g e n Ver-
fasse r v o n Alexander Je locn ik als 12. S i tu l a -Band i m 
J a h r e 1973 v e r ö f f e n t l i c h t . Diese R e i h e w u r d e j e t z t 
f o r t g e s e t z t , da im J a h r e 1938 in e ine r A m p h o r a ein 
a n d e r e r F u n d k o m p l e x z u m Vorschein k a m der j edoch 
e r s t i m J a h r e 1962 in s Museum g e l a n g t ist. De r a u s 
2276 Fol l i s b e s t e h e n d e spä t römische F u n d s t o f f w i r d 
nach Münzpräges t e l l en publiziert . Sowohl die n ä h e -
ren wie auch die e n t f e r n t e r e n F u n d s t e l l e n ( L u g d u n u m , 
T r e v e r i , Lond in ium, Sisc ia , Serdica, Thessa lon ica , H e r -
ac lea , Niconiedia , C y z i c u s , Ant iochia , Alexandr ia ) s ind 
v e r t r e t e n . Die m e i s t e n F u n d e s t a m m e n aus de r Ze i t 
de r e r s t e n und z w e i t e n Tetrarchie , a b e r es gibt da r -
u n t e r a u c h P r ä g u n g e n a u s der Zeit d e r d r i t t e n T e t r a r -
chie . Auch das S y s t e m der B e a r b e i t u n g bzw. d e r 
P u b l i k a t i o n ist l e h r r e i c h . Die u n g a r i s c h e F o r s c h u n g 
k a n n gewiß die L i s t e d e r uns n ä h e r a n g e h e n d e n u n d 
na tü r l i che rwe i se z a h l r e i c h e n P r ä g u n g e n aus Siscia a m 
b e s t e n benu tzen . D e r be i uns w e n i g e r gelesene süd-
s lawische Text wi rd i m vollen U m f a n g auch engl isch 
pub l i z i e r t . Die D r u c k t e c h n i k der T a f e l b i l d e r b e f r i e d i g t 
alle Ansp rüche . M. Kőhegyi 
V. Michäi lescu-IJir l iba: La monnaie roma ine chez les 
Daces Orientaux. B ib l io theca H i s t o r i c a R o m a i n e 23. 
Bucu re s t i , E d i t u r a Academie i R e p u b l i c i i Social is te 
R o m á n a . 1980. 312 S . 
A l s 23. Band d e r Ser ie B ib l io theca His tor ica R o -
m a i n e erschien d a s B u c h des Ve r f a s se r s , die b i she r 
g r ö ß t e B e a r b e i t u n g d e r in Moldau g e f u n d e n e n römisch-
en M ü n z e n . Nach d e m Uberbl ick d e r Forscluingsge-
s c h i c h t e werden d i e his tor ischen Ere ign i s se e r ö r t e r t , 
die a u f das n u m i s m a t i s c h e Antl i tz d e s Gebietes e inen 
b e d e u t e n d e n E i n f l u ß g e ü b t h a b e n . D e r Auto r s te l l t 
f e s t , d a ß in Moldau b e r e i t s im 5. J a h r h u n d e r t v. u . z . 
g r iech ische (aus Hist.ria) Münzen i m JTmlauf w a r e n , 
und er ist de r Meinung , d a ß diese im ge t i schen und 
dak i schen H a n d e l im G e b r a u c h w a r e n . Darin m ü s s e 
m a n na tü r l i ch d e n A u f t r i t t de r H ä n d l e r aus H i s t r i a 
und dessen E i n f l u ß e r k e n n e n . D ie auf m a k e d o n i s c h e 
Vorbi lder z u r ü c k g e h e n d e P r ä g u n g e n w u r d e n an O r t 
u n d Stolle he rges te l l t . W e g e n ih re r Fe inhe i t (900pro-
zent iges Silber) u n d ihres Gewich t s (11 -14 g) w a r e n 
diese a l lgemein bel iebt . D a s e r s ieh t m a n auch a u s d e r 
h o h e n Anzahl d e r f re ige legten F u n d e . 
Das d r i t t e K a p i t e l ver fo lg t d e n m o l d a u i s c h e n Geld-
umlau f bis z u m J a h r e 106 u . Z., d . h . bis Daz iens 
G r ü n d u n g . F ü r diese P e r i o d e war das U b e r g e w i c h t 
de r römischen D e n a r e fier R e p u b l i k c h a r a k t e r i s t i s c h . 
D ie meisten d e r 14 g r ö ß e r e n H o r t - f u n d e w u r d e n wäh-
r end der K a m p f h a n d l u n g e n v o n D e c e b a l v e r s t e c k t . 
Der Auto r b e h a n d e l t — völlig b e g r ü n d e t — die 
Pe r iode bis Aure l ius , d . h . , bis Daz iens A u f g a b e ge-
sonde r t . Dies ist n i ch t n u r wegen der riesigen Menge 
de r F u n d e (53 F u n d e u n d mehr als 1000 Münzen) 
b e g r ü n d e t , s o n d e r n auch d a r u m , d a ß de r Ver fasse r 
infolge der h is tor i schen S i t u a t i o n a u c h methodo log i sch 
n e u e A s p e k t e in B e t r a c h t z iehen k o n n t e . E r u n t e r -
such t e z. B. a u c h die v e r h ä l t n i s m ä ß i g n iedr ige Anzah l 
de r aus G r ä b e r f e l d e r n z u T a g e g e f o r d e r t e n F u n d e . 
D e r G e l d u m l a u f ging v o m 4. J a h r h u n d e r t an bedeu-
t end zu rück , u n d es hande l t sieh von d a a b im G r u n d e 
n u r u m S t r e u f u n d e . Die B e d e u t u n g flieser T a t s a c h e 
wird jedoch v o m A u t o r u n t e r s c h ä t z t . E r w i d m e t ein 
besonderes K a p i t e l den N a c h a h m u n g e n und F ä l s c h u n -
gen. Vor a l l em w u r d e n D e n a r e von T r a i a n , H a d r i a n 
u n d An ton in P i u s n a c h g e a h m t . I h r G r u n d m a t e r i a l 
ist von g u t e r Qua l i t ä t , a b e r das Münzb i ld wird i m 
L a u f e der Zei t i m m e r v e r w o r r e n e r . E s ist i n t e r e s san t , 
t laß der A u t o r ( a u f g r u n d d e s F u n d e s von Kecel) au f 
fier Großen Unga r i s chen T ie febene eine Münzpräge -
stelle v e r m u t e t . 
Den h ö c h s t e n W e r t des B u c h e s s te l len f ü r u n s tlie 
zwei K a t a l o g e da r , die eint; vo l l s t änd ige Lis te de r 
r epub l ikan i schen- und ka i se rze i t l i chen F u n d e en tha l -
t en . Es fäll t a u f , daß fier A u t o r k a u m Para l l e len a u s 
P a n n o n i é n e r w ä h n t , obwohl ihre B e d e u t u n g a n d e r 
Hand liegt. U n t e r den L i t e r a t u r a n g a b e n e r w ä h n t er 
n u r eine einzige ungar i sche Quelle in de r A b k ü r z u n g s -
liste, u . zw. flie Szegeder Ze i t schr i f t A c t a a n t i q u a et 
archeologica . D e r Verfasser v e r m i n d e r t e d a d u r c h die 
B e d e u t u n g se ine r Sch lußfo lge rungen . 
M. Kőhegyi 
T. H a c k e n s — R . Weiler (Eds . ) : Proceedings of the 
9th In t e rna t iona l Congress of Numismat ics . L u x e m -
bourg , Associa t ion I n t e r n a t i o n a l e des N u m i s m a t e s 
Profess ionals . 1982. I — I I Bd . , 1046 S., 122 Ta f . 
Der 9. I n t e r n a t i o n a l e N u m i s m a t i s c h e K o n g r e ß 
wurde im S e p t e m b e r 1979 in Be rn v e r a n s t a l t e t . U n t e r 
den Deleg ie r ten von 34 L ä n d e r n w a r e n die U n g a r n 
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d u r c h eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e Te i lnehmerzah l (12 
Mann) ve r t r e t en , u n d von i hnen hie l ten ziemlich viele 
a u c h Vor t r äge . A u s den d icken B ä n d e n , in denen die 
Mater ia l ien des K o n g r e ß e s publ iz ie r t w u r d e n , befas-
sen wir uns hier n u r m i t S tud ien , die von unga r i s chen 
A u t o r e n v e r f a ß t w u r d e n . 
K. R. Sey b e f a ß t e sich m i t zwei w ich t igen Zeit-
p u n k t e n des pannon i sohen Ge ldumlau fe s , d . h . m i t 
s e inem A n f a n g u n d se inem E n d e . Sie u n t e r s u c h t e im 
G r u n d e die s p ä t e n P r ä g u n g e n d e r E r a v i s k e n u n d de r 
K e l t e n (Regöly- u n d Dunaszekcső -Typus ) . N a c h d e m 
J a h r e 375 er fo lg te i m Ge ldumlau f der P rov inz ein 
s t a r k e r Rückfa l l u n d n a c h d e m J a h r e 395 k a m e n k a u m 
m e h r P rägungen n a c h P a n n o n i é n . Dies b e d e u t e t je-
doch n i ch t das völl ige A u s s t e r b e n der B e v ö l k e r u n g . 
Die s p ä t e n Münzen w a r e n v e r m u t l i c h J a h r z e h n t e hin-
d u r c h i m U m l a u f . D ie H a n d e l s b e z i e h u n g e n Mittel-
u n d N o r d e u r o p a s im 10—11. J a h r h u n d e r t w u r d e n 
von István Gedai sk izz ie r t . W ä h r e n d das E r s c h e i n e n 
de r west l iehen M ü n z e n im K a r p a t e n b e c k e n sich mit 
den Beu te - und S t r e i f zügen v e r b i n d e n l ä ß t , zeugen 
die b y z a n t i n i s c h e n G o l d m ü n z e n und die a r a b i s c h e n 
D i r h e m s von e inem regen H a n d e l . 
AI. Ferenczi b e a r b e i t e t e e inen auch in U n g a r n sel-
t e n u n t e r s u c h t e n P r o b l e m k r e i s : Sie l iefer te zu r Wi r t -
scha f t sgesch ich te Ch inas im 11 — 13. J a h r h u n d e r t auf-
g r u n d n u m i s m a t i s c h e r F u n d e n e u e A n g a b e n . L. Huszár 
e r ö r t e r t e den U m l a u f de r Guid iner im 17. J a h r h u n d e r t 
in U n g a r n , bzw. d ie i n t e r n a t i o n a l e n A b k o m m e n 
(Zinna , Leipzig), d ie f ü r lange Sieht die M ü n z p r ä g u n g 
in U n g a r n b e e i n f l u ß t e n . Die A n g a b e n aus (1er Samm-
lung von Anta l T i b o r H o r v á t h e r i n n e r n d a r a n , d a ß 
m a n in i rgendeiner F o r m die riesige D a t e n m e n g e , die 
zu r Zeit im M a n u s k r i p t e n a r c h i v d e r U n g a r i s c h e n Aka-
demie de r W i s s e n s c h a f t e n a u f b e w a h r t wi rd , publizie-
ren m ü ß t e . E. R. Nánási w i d m e t e ihre S t u d i e der 
s p a n n e n d e n Ü b e r g a n g s p e r i o d e zwischen d e n J a h r e n 
1919 u n d 1922, w o b e i sie neue , b isher u n b e k a n n t e 
Arch ivque l l en b e a r b e i t e t e . 
D e r auße ro rden t l i ch gu t organis ie r te i n t e r n a t i o n a l e 
K o n g r e ß w u r d e m i t d e r Absicht abgeschlossen , d a ß 
sich die N u m i s m a t i k e r de r Wel t d a s n ä c h s t e Mal 1986 
in L o n d o n t re f fen w e r d e n . W i r ho f fen , d a ß die ungar i -
schen F a c h l e u t e a u c h a n diesen n ä c h s t e n K o n g r e ß m i t 
e inem ebenso g roßen E r fo lg t e i l n e h m e n w e r d e n . 
M. Kőhegyi 
К. K u r z : Uvod do a n t i c k é n u m i s m a t i k y . P r a h a , C'eská 
N u m i s m a t i c k á Spolecnos t . 1982. 
D e r Au to r war b e m ü h t , ein H a n d b u c h de r ant i -
ken M ü n z e n in die H a n d de r Lese r zu geben . Einlei-
t end e r ö r t e r t er die k lass ischen W e r k e der N u m i s m a -
t ik , wobe i er sowohl ih ren I n h a l t a ls auch ihre K r i t i k 
da r l eg t . N a c h de r D a r s t e l l u n g de r Rol le u n d wir t -
scha f t l i chen B e d e u t u n g dos Geldes g e h t de r A u t o r zu 
d e n t echn i schen F r a g e n der P r ä g u n g übe r , und e r 
e r ö r t e r t ansch l i eßend die Gewich t sve rhä l tn i s se u n d 
die B e n e n n u n g e n . Er m a c h t a u f neuzei t l iche Fä l -
s c h u n g e n g e s o n d e r t a u f m e r k s a m . 
N a c h einer a l lgemeinen E i n t e i l u n g e r ö r t e r t er d e r 
R e i h e nach A u s d r ü c k e der N u m i s m a t i k bzw. ihre 
I n h a l t e (Vorderse i te , Rückse i t e , I n s c h r i f t , r e ch t e u n d 
l inke Seite, R a n d s c h r i f t , A b k ü r z u n g , R u n d i n s c h r i f t 
usw.) . E r be f aß t sieh aus führ l i ch m i t de r r e l a t i ven 
u n d abso lu t en Chronologie sowie m i t d e n Münzb i lde rn . 
Die B e n e n n u n g u n d das Ve rhä l tn i s d e r Gewich te de r 
a n t i k e n Münzen w e r d e n auf e iner Tabe l l e dargeste l l t . 
AI. Kőhegyi 
S. S. F re re—J. К . StJoseph: R o m a n Bri tain f r o m the 
Air . Cambr idge , U n i v e r s i t y P res s , 1983. 232 p . ; 142 
F i g s , 18 ill 
Th i s book, d e d i c a t e d to t h e g e n i u s of I a n R ich -
m o n d , is t h e 4 t h v o l u m e in a ser ies of t h e C a m b r i d g e 
Air Surveys . T h e ed i t o r of t h e ser ies is D . R . Wi lson , 
c u r a t o r in aer ia l p h o t o g r a p h y a t t h e Un ive r s i t y of 
C a m b r i d g e . T h e c i r cums tances of t h e b i r t h of t h e 
b o o k , i ts role a n d i m p o r t a n c e is s t a t e d mos t appro-
p r i a t e l y by t h e a u t h o r s t hemse lves in t he p r e f a c e : 
«The con t r i bu t ion of aer ia l r econna i s sance to t h e s t u d y 
of R o m a n B r i t a i n is ex tens ive a n d wel l -known, bu t 
t h e r e has never beim a book d e v o t e d whol ly to t h i s 
s u b j e c t . . . Some f i e lds of s t u d y h a v e been p r o f o u n d l y 
c h a n g e d du r ing t h e last t h i r t y y e a r s b y t h e v e r y 
v o l u m e of d iscover ies . . . This is p a r t i c u l a r l y so wi th 
m i l i t a r y remains , a n d here aer ia l r e conna i s sance h a s 
l i te ra l ly changed t h e m a p . . . T h e p h o t o g r a p h s in th i s 
book a r e all d r a w n f r o m the U n i v e r s i t y Collect ion of 
Aer ia l P h o t o g r a p h s which now i n c l u d e s over half a 
mil l ion i tems . . . A n u m b e r of t h e s i tes h a v e been 
de s t royed , or a t l eas t obscured f r o m aerial view 
s ince t h e y were p h o t o g r a p h e d . . . T h e p h o t o g r a p h s . .. 
c h o s e n compr i se a s a m p l e i l l u s t r a t i ng t h e essent ial 
f e a t u r e s of a wide r a n g e of sites d i f f e r i n g in c h a r a c t e r 
a n d d a t e . . . T h e t e x t has had t o b e w o v e n r o u n d t h e 
i l lus t ra t ions , a n d t h e evidence t h e y p r o v i d e d has been 
s u p p l e m e n t e d f r o m unpub l i shed p h o t o g r a p h s . At a 
c o m p l i c a t e d si te t h e a m o u n t of i n f o r m a t i o n conveyed 
b y a single p h o t o g r a p h an t t h a t r e v e a l e d b y r e p e a t e d 
cove r is d e m o n s t r a t e d by c o m p a r i n g t h e i l lustra-
t i ons . . . wi th t he i r respec t ive p l a n s . . . , wh ich t a k e 
a c c o u n t of all t h e ev idence o b t a i n e d o v e r m a n y yea r s ' 
r econna i s sance . . . T h e a u t h o r s h a v e worked closely 
t o g e t h e r in t he p r e p a r a t i o n of t h i s b o o k . D r a f t s of 
t h e va r ious sect ions were w r i t t e n b y S. S. F . a s com-
m e n t a r i e s on p h o t o g r a p h s chosen b y J . K . St.T. E v e r y 
s i te h a s been vis i ted b y one or o t h e r of t h e a u t h o r s , 
a n d m a n y b y b o t h together» (pp. xi — xii). 
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In s o m e cases pa i r s of p h o t o g r a p h s show t h e s a m e 
place. P a r t of these e x e m p l i f y t h e d i f fe rences in obser-
vation, c aused by the c h a n g e s in w h e a t h e r a n d illumi-
nat ion, wh i l e o thers r e f l e c t t h e sorrow f ac t h o w rap id ly 
these a n c i e n t m o n u m e n t s , believed t o s u r v i v e for a 
long t ime , per ish owing t o m o d e r n t r a c t o r - p l o u g h i n g 
and m o d e r n bu i ld ing-ac t iv i ty . B u t it is also a f ac t 
tha t —regard ing only t h e m o s t in s t ruc t ive examples , 
the a u x i l i a r y for t s — : «Aerial p h o t o g r a p h y h a s cont r ib -
uted m u c h to t he s t u d y of for t s , no t on ly b y dis-
playing t h e i r se t t ing a n d s t a t e of p r e s e r v a t i o n more 
comprehens ive ly t h a n e v e n the best m a p can , b u t 
also b y r eco rd ing de ta i l s of p l an and c o n s t r u c t i o n to 
a degree o n l y o therwise o b t a i n a b l e by large-scale exca-
vat ion. B u t its special c o n t r i b u t i o n h a s b e e n t h e 
mul t ip l ica t ion of discoveries» (p. 88). Since 1931 t h e 
number of t h e for ts k n o w n h a s increased b y 50 t o 11 7, 
a lmost all of t hem b e i n g s i t es discovered f r o m the a i r . 
T h e book covers t h e a n c i e n t m o n u m e n t s of R o m a n 
Br i ta in visible and s u s p e c t a b l e on or u n d e r t h e sur-
face in t h e following o r d e r : I n pa r t one t h e geographi -
cal f e a t u r e s , the I r o n A g e hill fo r t s ( p i c tu r e s 1—4) 
and the r o a d s (p ic tures 5—10) c a n be f o u n d . P a r t two 
t rea ts t h e mi l i ta ry s i t e s : m a r c h i n g c a m p s (p ic tu res 
11 — 17), s iege-works ( p i c t u r e s 18 — 19), l eg iona ry a n d 
vexi l la t ion for t resses ( p i c t u r e s 20 — 30), t h e Tyne-Sol-
way f r o n t i e r and H a d r i a n ' s Wal l (p ic tu res 31 —39), 
the A n t o n i n e Wall ( p i c t u r e s 40 — 43) a n d t h e Coastal 
Defence (p ic tures 44 — 47), t h e for t s of t he auxi l ia r ies 
(pic tures 48 — 80) a n d t h e small mi l i t a ry e a r t h w o r k s 
and p r a c t i c e c a m p s ( p i c t u r e s 81 — 87). P a r t th ree 
shows t h e cit ies and t o w n s (p ic tures 8 8 - 111) and p a r t 
four t h e coun t rys ide , t h e vil las (p ic tu res 112 121), 
the vi l lages and n a t i v e agr icu l tura l s i tes (p ic tu res 
1 2 2 - 1 3 5 ) , (lie t e m p l e s (p i c tu r e s 1 3 6 - 1 3 9 ) a n d the 
t ombs (p i c tu re s 140—142). 
T h e p h o t o g r a p h s a r e g r o u p e d in geograph ica l a n d 
historical o rde r and t h e e x p l a n a t i o n s t o t h e m a c q u a i n t 
the r e a d e r with t h e b r o a d out l ines of t h e his torical 
t o p o g r a p h y of R o m a n B r i t a i n . T h e clear and a d e q u a t e 
exp lana t ions wi th c o m p a r a t i v e analys is f u r n i s h us 
with f u r t h e r details of t h e o b j e c t s visible, o r s o m e t i m e s 
only suspec tab le , in t h e p i c tu re s . The c o m m e n t a r i e s 
of ten p r o v i d e t echn ica l de t a i l s as well, w i t h r e m a r k s 
on the m o d e of t he o b s e r v a t i o n thus m a k i n g the book 
useful in gaining p r a c t i c e in t h e r econna i s sance of dif-
ferent archaeologica l f e a t u r e s and in i n t e r p r e t i n g 
t h e m . 
T h e i n t roduc t i ons t o t h e c h a p t e r s a r e s h o r t a n d 
very e x a c t . They s u r v e y t h e c lass i f icat ion and the 
possible va r i a t ions of t h e t y p e s discussed in a histori-
cal c o n t e x t , t h u s p r e s e n t i n g t h e — some t imes — par t ic -
ular so lu t ions in B r i t a i n , t he reasons a n d t h e cir-
c u m s t a n c e s of their o r ig in — of ten coupled wi th a n 
out look o n similar p r o b l e m s in t he C o n t i n e n t . Of 
course t h e examples f r o m Gallia and G e r m a n i a a re 
m e n t i o n e d in the f i r s t j i lace, b u t e.g. in connec t ion 
w i t h t h e cons t ruc t ion of t h e la te R o m a n fo r t l e t s anil 
burgi, f o r example P a n n o n i a n paral le ls , v e r y impor-
t a n t in th i s r e spec t , a r e also c i ted (p. 83). I h a v e 
p o i n t e d o u t ( A c t a A r c h H u n g 36 [1984] 225) t h a t in 
103 a n d 105 A. D. t h e auxi l ia r ies in B r i t a n n i a had n o t 
been d ischarged d u e t o t h e war - s i t ua t i on . In th is re-
spec t i t is very i m p o r t a n t t o no te t h a t t h e des t ruc t ion 
of t h e f o r t a t C o r b r i d g e can he a t t r i b u t e d to t h e 
e n e m y a n d no t to t h e r e t r ea t ing R o m a n t roops (p. 54). 
It is t o be r eg re t t ed t h a t t h e ve ry p laus ib le solut ion 
o f f e r e d b y J . E . B o g a e r s for e s t ab l i sh ing the pe r son 
of t h e so-called rex C o g i d u b n u s r e m a i n e d w i t h o u t refer-
ence , even though C o g i d u b n u s is m e n t i o n e d m a n y 
t i m e s in t he book (p. 39, 148, 151, 155). 
T h e c o m m e n t a r i e s a t t he end of each c h a p t e r 
d e s e r v e credi t for p r o v i d i n g a se lected b ib l iography , 
he lp fu l in f u r t h e r o r i e n t a t i o n . I a m convinced t h a t 
th i s sp lend id vo lume will be i n s t r u m e n t a l for b o t h 
s cho l a r s and laymen in s t u d y i n g R o m a n Br i t a in . 
7JS. Visy 
It. Gal.sterer: Die Gra f f i t i auf der römischen Gefäß-
k e r a m i k aus Ha l t e rn . ( B o d e n a l t e r t ü m e r W e s t f a l e n s 
20.) M ü n s t e r , A s c h e n d o r f f Verl . 1983, 75 S., 27 Ta f . 
N a c h dem vor e in igen J a h r e n pub l i z i e r t en K a t a l o g 
d e r G e f ä ß g r a f f i t i des B o n n e r M u s e u m s (L. B a k k e r -
B. Ga l s t e re r -Krö l 1, G r a f f i t i auf römische r K e r a m i k im 
R h e i n i s c h e n L a n d e s m u s e u m B o n n . K ö l n 1975. Ep i -
g r a p h i s c h e S tud ien 10.) publ iz ie r t Ve r f a s se r je tzt d ie 
G r a f f i t i eines einzigen F u n d o r t e s , des augus te i schen 
Legions lagers von H a l t e r n . D a s k e r a m i s c h e Mater ia l 
w u r d e von S. von S c h n u r b e i n in d e m gesonder t en 
Band «Die unve rz i e r t e T e r r a Sigi l lata a u s Hal te rn» . 
B o d e n a l t e r t ü m e r Ves t f a l ens 19. M ü n s t e r 1982. bear-
be i t e t . Das vor l iegende W e r k b ie t e t me thodo log i sch 
g r u n d l e g e n d e L e h r e n ; d a s Buch ist ein Musterbe isp ie l 
d a f ü r , wie m a n eine v o n de r F o r s c h u n g als per ipher i sch 
u n d u n b e d e u t e n d angesehene M a t e r i a l g r u p p e in en t -
s p r e c h e n d e Z u s a m m e n h ä n g e e i n b e t t e n u n d als histori-
sches Que l lenmate r ia l b e n u t z e n k a n n . Die G r a f f i t i 
a u s H a l t e r n l iefer ten e ine geeignete G r u n d l a g e f ü r die 
B e a r b e i t u n g , da d a s F u n d m a t e r i a l sowohl r ä u m l i c h 
wie a u c h zeitlich glückl icherweise e inhei t l ich ist u n d 
d ie G r a f f i t i sich g e n a u in die Zeit von 8/5 v. u . Z. 
u n d 9 u . Z., d . h . , in eine Pe r iode v o n 15 J a h r e n , 
d a t i e r e n lassen. In d e r B e a r b e i t u n g b e f i n d e n sich 
n i c h t b loß die schon publ iz ie r ten F u n d e . Verf . behan-
del t j e d o c h das Ma te r i a l aus a l t en A u s g r a b u n g e n d . h . , 
a u f n i c h t genau loka l i s ie rbaren bzw. d a t i e r b a r e n 
S c h e r b e n besonders vors icht ig . Die Mehrhe i t der In-
s c h r i f t e n b e f i n d e t s ich auf unve rz i e r t en Terra-Sigil la-
t e n a u s Arezzo, mi t A u s n a h m e von e in igen A m p h o r e n -
i n s c h r i f t e n . Die e i n f a c h e G e b r a u c h s - K e r a m i k wi rd 
n i c h t be rücks i ch t ig t . Aus H a l t e r n s ind 900 Sigillata-
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F r a g m e n t e b e k a n n t , d a r u n t e r s ind auf 370 lesbare 
Gra f f i t i zu e r k e n n e n ; das m a c h t 40 P r o z e n t a u s . Die-
ser hohe P r o z e n t s a t z m ü ß t e m a n m i t dem V e r h ä l t n i s 
de r Graf f i t i d e r übr igen augus t e i s chen Legions lager 
vergleichen. Die Schr i f ten u n d d ie Sprache de r G r a f f i t i 
weisen dieselben M e r k m a l e a u f , wie die von a n d e r e n 
F u n d o r t e n b e k a n n t e n I n s c h r i f t e n . E s gibt also u n t e r 
den Gra f f i t i a u s Ha l t e rn ke ine e c h t e n kurs iven B u c h -
s t aben , und die B u c h s t a b e n f o r m e n s t e h e n d e n L a p i d a r -
Schrif ten a m n ä c h s t e n . E s g ib t keine , oder n u r ganz 
sel ten L i g a t u r e n . D a s gleiche gi l t a u c h fü r die In t e r -
p u n k t i o n . Der I n h a l t der G r a f f i t i ist übe rwiegend je 
ein N a m e . Die Ver fasser in iden t i f i z ie r te 225 N a m e n 
bzw. N a m e n f r a g m e n t e . Die m e i s t e n sind Beispie le 
f ü r den N a m e n g e b r a u c h von p r i v a t e m C h a r a k t e r ; t r i a 
n o m i n a k o m m e n n u r in 4 F ä l l e n vor . P r ä n o m i n a bzw. 
A n f a n g s b u c h s t a b e n s tehen a u c h einzeln. Die im Geni-
t iv angegebenen N o m i n a u n d C o g n o m i n a lassen sieh 
n i ch t in al len F ä l l e n v o n e i n a n d e r un te r sche iden kön-
nen , aber e t w a ein Dr i t t e l der b e w e r t b a r e n N a m e n g r a f -
f i t i können m i t Gewißhe i t a l s Cognomina b e t r a c h t e t 
werden . Auch E i g e n m e r k m a l e , die die u n t e r s c h e i d e n d e 
F u n k t i o n de r Gra f f i t i belegen, k o m m e n ebenfa l l s in 
de r übl ichen K r e u z - oder S t e r n f o r m vor . Verf . ve rwe i s t 
a u c h d a r a u f , h in , d a ß diese a u f ke inen Fall als Zah len 
i n t e rp r e t i e r t w e r d e n k ö n n e n . Z a h l e n k o m m e n n u r auf 
A m p h o r e n vor . E s ist a u ß e r d e m a n z u n e h m e n , d a ß 
einige B u c h s t a b e n A b k ü r z u n g e n von Mili tär E inhe i -
t en s ind, z. B. t ( u r m a ) . D e n b e w e r t e n d e n Teil le i te t 
e ine methodolog ische E r ö r t e r u n g ein. Das N a m e n -
ma te r i a l der Gra f f i t i aus H a l t e r n liefert wich t ige An-
gaben zu gese l l schaf t l iehen u n d kr iegsgeschicht l ichen 
F r a g e n . E s l ie fer t z. B . m a s s e n h a f t m e h r I n f o r m a t i o n 
ü b e r <lie So lda ten de r Zeit des A u g u s t u s , als d a s W e r k 
von Forni (G. F o r n i , II r e c l u t a m e n t o delle legioni d a 
A u g u s t o a Diocleziano. Mi lano — R o m a 1953). Ve r f . 
u n t e r n a h m einen i n t e r e s san t en Ve r such : die Kar t i e -
r u n g der Sche rben mi t Inschr i f t , d ie aus a u t h e n t i s c h e n 
A u s g r a b u n g e n s t a m m e n . E s g e h t d a r a u s he rvor , d a ß 
sie vor allein u m h e r a u s r a g e n d e W o h n g e b a u d e d ich t 
v e r t r e t e n w a r e n , so l äß t sich ein b e d e u t e n d e r Teil de r 
Gra f f i t i m i t z iemlich g roße r S icherhe i t mi t T r i b u n e n , 
cen tu r iones u n d ande ren i m m u n e s , ve rb inden . D a ß 
die Hers te l le r d e r Graf f i t i , I n s c h r i f t e n aus H a l t e r n 
überwiegend a u s dieser gese l l schaf t l ichen U m g e b u n g 
e n t s t a m m t e n , w i r d auch d u r c h die T a t s a c h e b e s t ä t i g t , 
d a ß u n t e r d e n N a m e n g r a f f i t i d ie Zahl der C o g n o m i n a 
besonders hoch ist , und der G e b r a u c h von C o g n o m i n a 
in dieser Zeit u n t e r den h ö h e r e n Gese l l schaf t s sch ich ten 
nachwe i sba r ist . U n t e r den h ies igen Cognomina is t d ie 
A n z a h l der f ü r Leg ionäre t y p i s c h e n geograph i schen 
bzw. E i g e n s c h a f t s n a m e n n iedr ig , v ie lmehr k a n n m a n 
u n t e r ihnen die v o n T r i b u n e n , von p rae fec t i f ab r i , 
cen tu r iones usw. v e r w e n d e t e n Cognomina e r k e n n e n . 
E in ige N a m e n (z. B . Drusus , M u r e n a ) s t ehen ausge-
sprochen m i t d e r römischen A r i s t o k r a t i e im Z u s a m -
m e n h a n g , wobei es als zu k ü h n erschein t , diese P e r -
sön l i chke i t en der L i t e r a t u r g le ichzuse tzen . Auf G r u n d 
der U n t e r s u c h u n g des geograph i schen U r s p r u n g s der 
N a m e n a u s H a l t e r n k a m Ver f . z u m S c h l u ß , d a ß die 
ü b e r w i e g e n d e Mehrhe i t (1er N a m e n a u s Mit te l i ta l ien 
e n t s t a m m t ; so er fo lg te d ie R e k r u t i e r u n g d e r Legionä-
ren d ie in H a l t e r n s t a t i on i e r t waren , a u s d iesen Gebie-
t e n . D i e s widerspr ich t d e n Ergebnissen d e r bisherigen 
F a c h l i t e r a t u r (siehe d a s o b e n z i t ier te W e r k v o n Forn i ) , 
in d e r es he iß t , daß in d e r Pe r iode zwischen d e r Her r -
s c h a f t v o n Augus tu s u n d Caligula sieh d a s H a u p t g e -
biet d e r R e k r u t i e r u n g v o n Mit te l i ta l ien n a c h Nord -
i tal ien b z w . nach Gal l ia Na rbonens i s übe r l age r t e . 
Man w i r d diese P r o b l e m a u c h nach d e r A n s i e h t de r 
V e r f a ß e r i n ü b e r p r ü f e n m ü s s e n wobei a u c h d a s F u n d -
m a t e r i a l m i t Gra f f i t i a n d e r e r Legions lager aus de r 
Zeit d e s A u g u s t u s he r angezogen werden m u ß . E s gibt 
auf d e n Gefäßgra f f i t i a u s Ha l t e rn k a u m S p u r e n f ü r 
die E x i s t e n z von Auxi l i a r so lda ten . D e r G r u n d d a f ü r 
m a g a u c h sein, daß k o s t b a r e Te r r a Sig i l la ten n u r von 
solchen Leg ionsso lda ten bezah l t w e r d e n k o n n t e n 
deren G e h ä l t e r höhe r w a r e n . D a r ü b e r h i n a u s verwei-
sen sowohl die gu t e Q u a l i t ä t wie auch die verhä l tn i s -
mäß ige Fehler los igkei t d e r H a n d s c h r i f t d a r a u f , hin 
daß se ine E i g e n t ü m e r u n t e r den höhe ren Gesel l schaf ts -
s c h i c h t e n m i t höhere r V o r b i l d u n g zu s u c h e n s ind . Zum 
Schluß d a r f man der Ver fasse r in R e c h t geben — es 
wird j a d a f ü r d u r c h d a s ausgeze ichne t v e r f a ß t e Buch 
ein Zeugn i s abgelegt , d a ß a u c h die G r a f f i t i in Mangel 
an a n d e r e n schrif t liehen Quel len h is tor i sche A n g a b e n 
zur V e r f ü g u n g zu s te l len ve rmöge . I. Bilkei 
Castulo I I . Excavaciones arqueologicas en Espana . 
ed. José M a r i a Blázquez. I m p r e n t a M i n i s t e r o de eul-
tu ra . Di recc ion general del pat r imoni i ) a r t i s t i co , archi-
vos y m u s e o s , 1979. 450 p., L I X lám. , 20 p l a n . 
Th i s a m b i t i o u s work g ives an a c c o u n t of t h e exca-
va t ions ca r r i ed on in a n c i e n t Cas tu lo b e t w e e n 1972 — 
1976, led b y Professor J . M. Blázquez, h e a d of d e p a r t -
m e n t a t t h e Un ive r s idad C o m p l u t e n s e de Madr id , 
d i r ec to r of t he Span i sh Archaeological I n s t i t u t e . 
Several r e sea rche r s f r o m t h e a b o v e - m e n t i o n e d univer-
si ty, t h e Un ive r s idad A u t o n o m a de M a d r i d , t h e Uni-
vers i ty of Sant iago a n d t h e Spanish Archaeologica l 
I n s t i t u t e also p a r t i c i p a t e d in these e x c a v a t i o n s . 
T h e e igh t pape r s p u b l i s h e d in this v o l u m e presen t 
var ious r e s u l t s of the e x c a v a t i o n s of 
(1) o n e of t h e I b e r i a n cemeter ies in t h e p re -Ro-
m a n Castulo , d a t e d t o the 7th — 4 t h cen tu r i e s 
b y t h e impor ted A t t i c vases; 
(2) t h e wal ls s u r r o u n d i n g t h e R o m a n t o w n ; 
(3) a R o m a n t h e a t r e ; 
(4) a l a t e R o m a n villa b u i l t f r o m t h e s t o n e s of t he 
ea r l i e r c i ty walls; 
(5) a l s t - c e n t u r y c e m e t e r y , and 
(6) a l a t e R o m a n c e m e t e r y . 
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The analys is of t h e co ins and t h e p o t t e r y f o r m s a n 
in tegra l p a r t of each s t u d y . 
T h e p a p e r on t h e c r e m a t i o n c e m e t e r y of abou t 100 
g r a v e s in P u e r t a N o r t e is t he work of A. M. Canto 
(pp . 9 — 89). T h e r e w e r e m a n y l s t - c e n t u r y A. D . a m -
p h o r a t y p e s a n d la te R o m a n coins ( f r o m t h e reign of 
C o n s t a n t i u s I I to Theodos ius ) f o u n d in t h a t c e m e t e r y 
nlso r ich in p o t t e r y grave-goods . Bes ides p o t t e r y wi th 
s t a m p - d e c o r a t i o n of t h e 4 th c e n t u r y , t h e p a i n t e d 
vessel t y p e s p r e s e r v i n g n a t i v e t r a d i t i o n s a r e also of 
o u t s t a n d i n g in te res t . T h e grave-goods a r e i l lus t ra ted 
in t h e book ; b u t w i t h t h e except ion of a p l an of t h e 
c e m e t e r y (p lan 2) w e f o u n d no t r a c e of a n y o t h e r 
d o c u m e n t a t i o n of t h e bur ia l s (e.g. d r a w i n g s of t h e 
graves) . J. Arce is t h e a u t h o r of t h e s t u d y on t h e coin 
f i n d consis t ing of 184 p ieces (pp. 91 — 108). A compre -
hens ive a c c o u n t of t h e uncover ing of t h e villa u r b a n a 
in Ol ivar is given b y .7. M. Blázquez a n d F. Molina 
(pp . 109 — 254). T h e ea r l i e r bui ldings of t h e t o w n sup-
plied tin- s tones for a vi l la of mu l t i -pe r iods fu rn i shed 
also w i t h a b a t h , d a t i n g p robab ly f r o m t h e per iod 
fol lowing t h e A l e m a n incursions in t h e Gal l ienus e ra . 
On t h e s t r e n g t h of t h e evidence o f f e r e d b y t h e coins 
f o u n d in t h e m a t e r i a l of t he villa a n d t h e t e r r a sigil-
l a t a ch ia ra D t y p e s (Hayes , f o r m s 59, 61, 76) t h e 
bu i ld ing m u s t h a v e still been occupied a t t h e t u r n of 
t he 4tli — 5tli cen tu r i e s . I n con t ra s t t o o u r p rac t i ce , 
t he f inds a r e r eco rded in groups m a d e u p accord ing 
to t h e premises , and w i t h i n t h e m t h e y a r e classed in 
typological o rde r : p a i n t e d p o t t e r y , H i s p a n i c sigil-
l a t a , t e r r a sigil lata ch ia ra С a n d D t y p e s , E a r l y 
Chr i s t i an t e r r a s igi l la ta , lamps, coarse p o t t e r y , i ron 
a n d glass f inds . T h e p o t t e r y f o u n d in t h e villa a r e 
descr ibed in detai l on p p . 223 — 254. E a r l y sou th Gal-
lish s a m i a n ware h a s n o t been r e c o r d e d a t th i s s i te . 
Besides t h e H i s p a n i c sigillata, t h e t e r r a s igi l la ta 
ch ia ra С a n d D t y p e a r e of c o m m o n occu r r ence he re . 
The i r secure d a t i n g w a s enabled b y t h e s t r a t i g r a p h i e 
obse rva t ions m a d e a t t h e e x c a v a t i o n s in 1 'amplo-
n a (M. A. Mezqui r iz : L a excavac ión e s t r a t i g r á f i c a 
de Pompae lo I . C a i n p a n a de 1956. P a m p l o n a 1958), 
Po l l en t i a a n d T a r r a g o n a , b u t p r i m a r i l y b y those in 
A m p u r i a s (M. A l m a g r o —N. L a m b o g l i a : La s t r a t i g r a f i a 
del d e c u m a n a A d e A m p u r i a s . A m p u r i a s 21 (1959) 
1 .). On t h e basis of these f inds , t h e t e r r a s ig i l la ta 
ch ia ra С t y p e s (Nor t h Af r i can r ed s l ip ware) can be 
d a t e d t o t he second ha l f of t he 3rd , o r t h e b e g i n n i n g 
of t h e 4 t h c e n t u r y , wh i l e ware D c a n be asc r ibed t o 
t h e 4 th , or the b e g i n n i n g of t he 5 t h c e n t u r y . P a r t of 
t h e E a r l y Chr i s t i an g r e y p o t t e r y , f o u n d in large n u m -
bers , a r e also of N o r t h Af r i can or ig in . T h e l a m p s c a n 
be d a t e d to a l a t e r pe r i od as well . T h e d a t a supp l ied 
b y t h e t r ad i t i ona l a rchaeologica l e x a m i n a t i o n of t h e 
p o t t e r y a r e ampl i f i ed b y the r e su l t s of X - r a y d i f f r ac -
t ion a n d minera logica l analyses (p. 255), ou t l ined b y 
L ina res y B a r a h o n a . 
T h e resu l t s of t h e excava t ions of t h e walls sur-
r o u n d i n g Cas tu lo a r e s u m m a r i z e d b y J. M. Blázquez 
a n d F. Molina ( pp . 2 6 8 - 2 8 2 ) . T h e 3rd c e n t u r y de-
s t r u c t i o n of t h e t o w n is p r o v e n , a m o n g o the r s , b y 
t h e f a c t t h a t t h e s tones f r o m t h e wal l were used as 
bu i ld ing m a t e r i a l for t h e villa s u b u r b a n a . T h e exca -
v a t i o n car r ied o u t in 1972 in t h e so-called C a i r o del 
T e a t r o is p r e s e n t e d b y I'. Fernandez Uriel a n d J . .7. 
Urruela on p p . 303 — 319. A. M. Canto and J. .7. Urru-
ela dis cuss t h e f i n d s of t h e C e r r i l l o d e l o s Gordos c e m -
e t e r y (pp. 321—346). The seven e x c a v a t e d a n d t h e 
add i t iona l ly p r e s u m e d graves c a n be d a t e d to t h e 1st 
c e n t u r y A. D . , t h o u g h some of t h e bur ia ls m a y be 
ear l ie r . The f i n d s of t h e lavish, b u i l t c r y p t s : t h e vases 
fol lowing t h e I b e r i a n t r ad i t i on , t h e u rns ra ise t h e 
q u e s t i o n w h e t h e r i t was t h e m e m b e r s of the r o m a n i z e d 
u p p e r class of t h e n a t i v e soc ie ty w h o were b u r i e d in 
t he se g raves . 
J. M. Blázquez a n d .7. Remesal a r e t he a u t h o r s of 
t h e p a p e r on t h e 7 th —4th c e n t u r y B . C. c e m e t e r y in 
E s c a t a r de K o b a r i n a s (pp. 347—395) . H e r e t h e im-
po r t ed At t ic p o t t e r y of fered e v i d e n c e for t he d a t i n g . 
T h e s e a re t r e a t e d sepa ra t e ly b y It. Olmos Bornera on 
p p . 396 — 404. J . Arce m a k e s c o m m e n t s on the c r e m a -
t ion bur ia ls in Cas tu lo in t h e A p p e n d i x (pp. 405 f f . ) . 
' t h e insc r ip t ion o n t h e pedes ta l of a s t a t u e of An ton i -
n u s P ius , d e d i c a t e d in 154, is d i scussed by S. Mariner 
Bigorra. T h e miscel lanea c a s t u l o n e n s e p r o v i d e s a 
va luab le p rosopograph i c col lec t ion . 
T h e p r e s e n t pub l ica t ion is a d m i r a b l y u p - t o - d a t e , 
con ta in ing m i n u t e analyses of sma l l f inds as wel l . 
I t is to be r e g r e t t e d tha t t h e m a p s u m m a r i z i n g t h e 
excava t i ons (p l an I) is s o m e w h a t less i n f o r m a t i v e 
d u e to its e x t r e m e l y small sca le , which m a k e s t he 
cap t ions il legible. Never the less , w e a re i n d e b t e d t o 
t h e a u t h o r s a n d edi tors for t h e pub l i ca t ion of t he 
r e su l t s of t he se in te res t ing e x c a v a t i o n s and fo r t he 
ana lyses of r e l a t e d issues, a r o u s i n g in te res t in t h e 
o t h e r p rov inces of t h e R o m a n E m p i r e as well. 
D. Gabler 
.Т.-P. H a r m o n : N y m f a r u m domus . Les pav iments de la 
ma i son des N y m p h e s à Néapolis (Nabeul, Tun i s i e ) et 
leur lecture. Le iden , E . J . Br i l l 1980, X X X I V . 270, 
Ta f . XC, m i t e inem fa rb igen Ti te l t a fe l u n d P l a n 
( = E P R O 75). 
Néapol is lag in der p rokonsu la r i s chen A f r i c a auf 
d e r W e g s t r e c k e H a d r u m e t u m (Sousse)-Clupea (Kéli-
bia) , zwischen l ' u p p u t (Souk el-Abiod) und Cur ib i s 
(Korba ) a n d e r n a c h ihm b e n a n n t e n Meerbusen in 
de r Luf t l i n i e f a s t 30 k m e n t f e r n t SÖ von C a r t h a g o . 
Ursp rüng l i ch zweifel los eine gr iech ische Kolon ie , die 
e r s t u n t e r p a n i s c h e , d a n n e t w a n a c h 146 v . u . Z. 
u n t e r römische H e r r s c h a f t g e r a t e n ist . Tu d e n f r ü h e -
r e n Reg ie rungsze i t en des K a i s e r s Augus tu s w a r sie 
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noch eine civitas libera, wie sie P l in ius d. Ä. (N . H. 
5,24) a u f g r u n d dor A g r i p p a - K a r t e e r w ä h n t ; s p ä t e s t e n s 
u n t e r e inem H e r r s c h e r de r gens Iulia w u r d e sie a b e r 
z u m R a n g e iner Kolon ie e r h o b e n . Die Geschich te de r 
S t a d t sch l ieß t s ich wohl m i t d e m E n d e der b y z a n t i n i -
schen H e r r s c h a f t . D e r Bischof de r S t a d t n a h m im 
J . 525 an d e r zwei tägigen S y n o d e von C a r t h a g o teil 
(J. P. Mansi, ContiI . Coll. V I I I . 647 sq.), u n d de r 
Geograph von R a v e n n a i m 7. J h . h a t noch diese 
s t äd t i s che S ied lung in E v i d e n z geha l t en . 
Auf d e m S t a d t a r e a l v o n Néapo l i s h a t a ls e r s t e r 
J . - P . D a r m o n in den J a h r e n 1965/67 s y s t e m a t i s c h e 
A u s g r a b u n g e n v o r g e n o m m e n , die die Fre i legung e ines 
W o h n h a u s e s v o n r ö m i s c h - a f r i k a n i s c h e n T y p u s auf 
einer F l ä c h e von 1500 m 2 e r g a b e n . Das G e b ä u d e bil-
d e t e das ös t l i chs te Glied e iner Insula, an der es m i t 
se inem Wes t f lüge l z u g e b a u t w u r d e , w ä h r e n d seine 
vo r sp r ingenden nörd l iche-ös t l i che u n d südl iche F l ü g e l 
die S t r a ß e n d e r Kolon ie b e g r e n z t e n . Die z e n t r a l e 
Stelle des G e b ä u d e s n i m m t de r von e inem P e r i s t y l 
begle i te te t r a p e z o i d f ö r m i g e G a r t e n h o f (viridarium) 
ein, der v o m N o r d e n he r m i t e iner R e i h e de r E m p -
f a n g s r ä u m l i c h k e i t e n , v o m Os ten u n d W e s t e n m i t 
W o h n - , u n d v o m Süden h e r m i t W i r t s c h a f t s r ä u m e n 
unigeben w a r . Die l e t z t e ren h a t t e n n u r g e s t a m p f t e n 
E r d b o d e n , alle üb r igen a b e r M o s a i k f u ß b ö d e n . V e r f . 
p r ä s e n t i e r t u n s diese m i t e iner sehr g e w i s s e n h a f t e n 
B e s c h r e i b u n g in se inem K a t a l o g (S. 29 — 129) u n t e r 
den N u m m e r n 1 — 32. D ie de ta i l l i e r t e Sch i l de rung 
wie auch die be ige füg ten T a f e l n e rmögl ichen das r e i che 
Mater ia l in die fo lgenden G r u p p e n e inzuordnen : 
1) Gänzl ich m i t weißen W ü r f e l n bese tz te B ö d e n . 
Die W ü r f e l zeigen aber in geome t r i s che r A n o r d n u n g 
q u a d r a t - r h o m b u s - o d e r s c h u p p e n f ö r m i g e n M u s t e r . 
H i e r h e r gehören die B ö d e n v o n N . 4., 5., 7; al le be-
f i n d e n sich in den wonig v o r n e h m e n R ä u m l i c h k e i t e n 
des no rdwes t l i chen Flügels . A b e r R e s t e solcher B ö d e n 
(N. 13., 14.) s ind auch in d e m r e p r e s e n t a t i v e n oecus-
triclinium e r h a l t e n gebl ieben. 
2) W e i ß g r ü n d i g e F u ß b ö d e n m i t schwarzen geo-
me t r i schen M u s t e r n (N. 1—6: m i t sich überschne iden-
den Kreise , u n d N . 3 — 12 m i t f o r t l a u f e n d e m Mäan-
der) . 
3) Den w e i ß g r ü n d i g e n B o d e n s c h m ü c k e n m e h r -
farb ige , geomet r i sche M u s t e r : a n e i n a n d e r g e r e i h t e 
Vierecke, s t e h e n d e u n d l iegende H e x a g o n e n , P e l t e n , 
H é r a k l é s - K n o t e n , usw. M a n k a n n dieser G r u p p e die 
B ö d e n von N . 10., 11., 18. (Pe r i s ty l ) , 22., 23., u n d teil-
weise auch jene von N . 13., u n d 14. h inzu rechnen . 
4) Die M i t t e des w e i ß g r ü n d i g e n Bodens n i m m t 
das aus m e h r f a r b i g e n W ü r f e l n ausge leg te k le ine re 
Tafelbi ld ein. M a n n k a n n h i e h e r zäh len die B ö d e n 
v o n N . 8. ,?29 (n ich t abgeb i lde t ) , 24. Bei d iese r 
G r u p p e k a n n m a n das k le ine Tafe lb i ld mi t den zwei 
g e g e n ü b e r s t e h e n d e n H ä h n e n e r w ä h n e n (N. 19), d a s 
in der N - S - H a u p t a c h s e des G e b ä u d e s i m Pe r i s ty l vor 
d e m E i n g a n g des oecus-triclinium f re ige legt w u r d e . 
5) Zweigete i l te F u ß b ö d e n in de ren o b e r e n H ä l f t e 
sich e ine m e h r f a r b i g e geomet r i sche M u s t e r be f inde t , 
w ä h r e n d in dem u n t e r e n Bildfeld eine F i g u r e n g r u p p e 
von m y t h o l o g i s c h e m I n h a l t . N . 25., 30 — 32. E i n e 
V a r i a n t e dieser B o d e n d e k o r a t i o n s te l l t d e r R a u m 
X I . im Os t f lüge l da r , wo in zwei R e i h e n , in vierecki-
gen F e l d e r n L o r b e e r k r ä n z e darges te l l t s ind . 
6) D ie auf den F u ß b ö d e n n i v e a u s g e h a l t e n e n Schwel-
len be i d e m E i n g a n g de r e inze lnen R ä u m e w a r e n eben-
falls m i t Mosaik ausgelegt . E r w ä h n u n g s w e r t ist von 
diesen d ie Schwelle be im E i n g a n g des g r o ß e n oecus-
triclinium m i t dem sorg fä l t ig a u s g e f ü h r t e n Bi ld von 
r o s e n p f l ü c k e n d e n A m o r e t t e n (N. 15). 
7) D i e Innense i t e de r h a l b k r e i s f ö r m i g e n Abschluß-
m a u e r des k le inen N y m p h a e u m in de r N - S - H a u p t -
achse d e s Hauses , g e g e n ü b e r dem E i n g a n g d e s oecus-
triclinium (N. 20) zeigt in de r Mit te in m e h r f a r b i g e m 
Mosaik d e n Kopf des O k e a n o s und be ide rse i t s die 
T ie rwel t des Meeres (Delph in , L a n g u s t a , K r e b s , 
Muschel , ? Aus ter ) . Ü b e r diese Szene w u r d e d ie nach-
fo lgende I n s c h r i f t ebenfa l l s in Mosaik a n g e b r a c h t : 
N Y M F A R V M DOMVS. V e r f . d e h n t e d iese Bezeich-
n u n g a u f d a s ganze W o h n h a u s aus, n a c h d e m sozu-
sagen a u f al len f igür l ichen P a v i m e n t e n N y m p h e n g e -
s t a l t e n e rsche inen . W a s j e t z t die A u s f ü h r u n g u n d 
Techn ik anbe l ang t , e rh ie l t en alle Mosa ikböden die 
gewöhnl iche dre i fache G r u n d i e r u n g . Die u n t e r s t e war 
eine s e h r fes te , rosenfa rb ige dickere sog. B e t o n s c h i c h t ; 
d a r ü b e r lag eine d ü n n e r e , gelbliche fe ine re Schicht ; 
diese t r u g die obers te ganz d ü n n e K a l k m i l c h s c h i c h t . 
In diese w u r d e n die e inze lnen Mosa ikwür fe l einge-
b e t t e t . 
D a s b e n u t z t e Ma te r i a l f ü r die M o s a i k b ö d e n be-
s t a n d i m al lgemein aus versch iedenen M a r m o r s o r t e n 
(du rchwegs bei den B ö d e n N . 2., 7., 13., 15., 17., 19., 
21 — 23., 26., 29.). D a n e b e n — abe r z ieml ich se l ten 
w u r d e a u c h K a l k s t e i n (N. 10., 14., 18.), d a n n e twa 
h ä u f i g e r Glasf lüsse in ve rsch iedenen F a r b e n t ö n e n 
[N. 8., 9., 20., 24., 25., 30. (in der F i g u r e n g r u p p e ) ] , 
und f ü r die ro t f a rb igen Tei len bei den geome t r i s chen 
M u s t e r n T e r r a k o t t a (N. 11., 16., 21., 27., 28. , 30 — 32) 
v e r w e n d e t . Das Mater ia l is t bei N . 3 — 6 n i c h t ange-
geben. D ie geomet r i schen Mosa iken zeigen d ie gewöhn-
liche opus tessellation-Technik; n u r be im N . 8 wird 
ein opus quasi vermiculatum e r w ä h n t . 
D i e Zahl der auf e inem d m 2 a n g e w e n d e t e n Mosaik-
wiirfel b l e ib t bei den w e i ß g r ü n d i g e n B ö d e n des nord-
wes t l i chen Gebäudef lüge l s n o c h u n t e r den 100 Stük-
ken . A b e r in d e m v e r n e h m l i c h e r e n ös t l ichen Flügel bei 
den m y t h o l o g i s c h e n Szenen , F i g u r e n g r u p p e n beweg t 
sich die Anzah l der b e n ü t z t e n W ü r f e l c h e n s c h o n zwi-
schen 200 u n d 300, j a es k o m m t auch vor , wie z. B. 
be im A m o r k o p f (N. 15), d a ß die Anzah l d e r W ü r f e l 
ca die 350 S tücke e r re i ch t . I m a l lgemein sp rechen 
diese A n g a b e n f ü r eine seh r sorgfä l t ige u n d feine 
Arbe i t . Vergleichweise: in d e r sog. Hereules-Vi l la von 
A q u i n c u m h a t der musivarius bei der A u s f ü h r u n g der 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
282 I tECENSIONES 
b e k a n n t e n Hóraklés -Deiane i ra -Szene a u f ein cm2 8 — 9 
S t ü c k c h e n v e r w e n d e t [ A c t a A r c h H u n g . 21 (1969), 
247], w a s auf dm 2 u m g e r e c h n e t 80—90 Mosaikwürfe l 
b e d e u t e t . 
* 
D e m Mosa ikensemble von Néapolis ver le ihen einen 
besonde ren W e r t die B ö d e n mi t m y t h o l o g i s c h e n Sze-
n e n , die sich in den R ä u m e n h in ter d e m nordös t l i chen 
pseudo-atrium und in d e m öst l ichen Gebäude f lüge l 
b e f i n d e n . Ver f . b e h a n d e l t diese a u s f ü h r l i c h im zwei ten 
Teil se ines Werkes (S. 1 4 0 - 239). D e n v o n i h m hier 
vorge leg ten B e s t i m m u n g e n folgend s te l l t de r e r s te 
(N . 25) von den d re i B ö d e n h in te r d e m e r w ä h n t e n 
pseudo-atrium den P e g a s u s dar , als d ieses m y t h i s c h e 
P f e r d die heilige Quel le H i p p u k r é n e in Boiot ien au f 
d e m He l ikon h e r v o r b r e c h e n läßt . Die dre i anwesenden 
N y m p h e n wären , d ieser I n t e rp r e t a t i on nach , die dre i 
Pégas iden , H i p p u k r é n e , die P e r s o n i f i k a t i o n der her-
vo rb rechenden Quelle, u n d ihre zwei Schwes t e r , K a s t a -
lia u n d Pei renc . 
D e r B o d e n N . 24 in d e m östlich u n m i t t e l b a r be-
n a c h b a r t e n R a u m soll d ie Gestal t Pose idons zeigen, 
als dieser eine N y m p h e ( A m y m o n é ? ) a n s t ü r m t . — 
D a s Mosaikbild in d e m nordös t l i chen E c k z i m m e r 
(N . 27) verewigt ein ähnl iches u n d w o h l b e k a n n t e s 
T h e m a , n u r die Rol le Pose idons spiel t h i e r ein j unge r 
zudr ingl icher Sa ty ros . Diese zwei l e t z t e r e n T h e m e n , 
von d e n e n jedes eine A r t Sy iup legma da r s t e l l t , passen 
g u t in die S c h l a f z i m m e r . 
Die drei Tafe lb i lder in dem Os t f l üge l f ü h r e n u n s 
dagegen in eine a n d e r e W e l t , in den K r e i s der griechi-
schen historischen Mytho log ie . Das e r s t e (N. 30), s t a r k 
beschäd ig t , stellt in d e r Mi t t e Apollon au f e inem Fel-
sen s i t zend mit d e r f ü r ihn typ i schen H a n d h a l t u n g 
d a r . L inks von i h m s i t z t ebenfalls a u f e inem Felsen-
b lock im rechtsse i t igen dreiviertel P r o f i l ein b e j a h r t e r 
M a n n ; d a h i n t e r s i eh t m a n die s t e h e n d e F igu r e iner 
N y m p h e ( K y r é n é ? ) . A u f der a n d e r e n Sei te des Bild-
fe ldes s tehen drei j ü n g e r e Kr i ege rges t a l t en , de r en 
F ü h r e r (Eurypy los? ) m i t seiner a u s g e s t r e c k t e n R e c h t e 
a u f die N y m p h e h i n w e i s t . Verf . hä l t e s — m i t Vorbe-
h a l t — f ü r möglich, d a ß diese Szene d i e Ü b e r t r a g u n g 
d e r H e r r s c h a f t au f K y r é n é in der Anwesenhe i t v o n 
Apol lon verewigt . 
D a s folgende Tafe lb i ld (N. 31) in d e m südl ich 
a n g r e n z e n d e n R a u m e rzäh le — lau t V e r f . — eine Ep i -
sode aus d e m M y t h o s des Bel lerophon w ä h r e n d seiner 
A u f e n t h a l t in L y k i e n , u n d zwar d ie Ü b e r g a b e eines 
re ichen Geschenks d e m König I o b a t e s anläßl ich de r 
M i t h e r r s c h a f t Be l l e rophons . Zu dieser I n t e r p r e t a t i o n 
vgl. jedoch un ten . 
D a s südl ichste Tafe lb i ld in d e m Os t f lüge l (N. 32) 
s te l l t ohne Zweifel d i e V e r m ä h l u n g Bel le rophons m i t 
d e r Kön igs toch te r Ph i l onoe dar . D i e v o m Ver f . in 
d iesem Sinne a n g e f ü h r t e n A r g u m e n t e s ind überzeu-
gend . Abe r weniger überzeugend is t d ie von I h m 
vorgesch lagene Aus legung des v o r a n g e h e n d e n Tafe l -
b i ldes (N. 31). D i e ve rme in t l i chen ikonograph i schen 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n zwischen d e n a u f den Mosaik-
b ö d e n N . 31. u n d 32. da rges t e l l t en H a u p t p e r s o n e n 
s ind k a u m z u t r e f f e n d . Die S c h w ä c h e seiner Beweis-
f ü h r u n g e m p f a n d woh l auch V e r f . selber , als e r die 
au f fa l l ende U n t e r s c h i e d e der u n z u r e i c h e n d e n küns t l e -
r i schen F ä h i g k e i t de r ' Mosaiz is ten zuschr ieb. A b e r 
d ieser e rzwungene Ausweg f ü h r t k a u m zur r i ch t igen 
Beu i t e i l ung d e r Szene, die sich schwer l ich a u s d e m 
Be l l e rophon-Mythos e rk lä ren l ä ß t . D e n Stoff zu die-
ser Szene g a b w o h l le tz ten E n d e s d ie homer i sche E r -
z ä h l u n g in de r I b a s 1. 12 sq. ü b e r d e n Apolion-Pi ies ter 
Chryses , der re iche Geschenke d a r b r i n g e n d vom K ö n i g 
A g a m e m n o n die Zu rückgabe se iner T o c h t e r h a t . Vgl. 
A. Sadurska : L e s Tables I l i aques , W a r s z a w a 1964, p . 
47 f . , Pl . I X (die obers t e Friese) u n d bes. A. Garcia y 
Jiellido in: Eno ic loped ia Classica I . 2 Madr id 1972, 797. 
Die im v o r a n g e h e n d e n k u r z ü b e r b l i c k t e n Mosaik-
b ö d e n vom mytho log i sche r I n h a l t s ichern ohne Zwei-
fe l eine besonde re Stelle den P a v i m e n t e n des W o h n -
hauses v o n N é a p o l i s auch in d e r R e i h e des an s c h ö n e n 
Mosaiken so r e i chen Mater ia l s d e r P rov inz A f r i c a . 
W a n n e r s t a n d e n n u n diese B ö d e n v o n feiner Quali-
t ä t ? D a s solide datum post quem, z u m i n d e s t f ü r die 
Mosaiken des Ost f lügels , b i e t e t e ine B r o n z e m ü n z e des 
Ka i se r s Gord ian I I I . , die im R ä u m e X I [I . u n t e r de r 
Mosaik N . 31. in einer Tiefe v o n c a 40 cm g e f u n d e n 
w u r d e . Wen ige r b r a u c h b a r f ü r d ie D a t i e r u n g is t w o h l 
eine ande re M ü n z e des C o n s t a n t i n u s I I . Caesar ' , d ie 
be i der no rdös t l i chen E c k e des P e r i s t y l s a u s u n b e -
k a n n t e r Tiefe (Verf . schre ib t : à u n e assez g r a n d e pro-
fondeur ' u n d g ib t a u c h die M ü n z e s o r t e n icht an ) u n d 
d a z u noch a u s e inem ziemlich l ocke ren B o d e n z u m 
Vorschein k a m . Dieser le tz tere A n g a b e ü b e r e inen 
«sol assez meuble» e rweck t in d e m Leser u n v e r m e i d -
lich den V e r d a c h t , d a ß diese Cons tan t inus -Mi inze wohl 
in einer d u r c h s p ä t e r e E i n g r a b u n g ges tö r t en Sch i ch t 
lag. Und w e n n m a n dies e r w ä g t , so k o m m t m a n logi-
scherweise zu j e n e r Beur t e i l ung , d a ß dieser M ü n z e 
n ich t m i t Gewißhe i t abso lu te r D a t i e r u n g s w e r t bezüg-
lich der Hers t e l lungsze i t der Mosa iken beigemessen 
werden d a r f . M a n wird a u f g r u n d d e r M ü n z f u n d e n i c h t 
a l le P a v i m e n t e des W o h n h a u s e s in die Zeit n a c h 
317/8 ver legen. Obwohl es w ä r e wirkl ich e ine ver-
lockende Idee , die besag ten M o s a i k e n von Néapo l i s 
u n g e f ä h r auf d e n gleiche Ze i tho r i zon t zu se tzen , wie 
die b e r ü h m t e n Mosa ikböden d e r P iazza A r m e r i n a 
(2. J a h r z e h n t des 4. Jh . ) . 
K u r z z u s a m m e n g e f a ß t , is t d a s Buch von J . - P . 
D a r m o n t r o t z d e r im Obigen a n g e d e u t e t e n E i n w ä n d e 
doch u n b e s t r i t t e n ein re ichhal t iges , g u t geschr iebenes 
u n d i l lus t r ier tes W e r k , das u n s e r e K e n n t n i s s e ü b e r 
die spä t römische Mosa ikkimst in de r P rov inz A f r i c a 
m i t einem fasz in ie renden neuen u n d wicht igen .Material 
be re icher t . 
T. Nagy 
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M. Grünewald : Die Funde aus dem Schut thüge l des 
Legionslagers von C a r n u n t u m (Die B a u g r u b e I ' ingi t -
zer) . R L i O 32. W i e n Ver lag der Os ter re ich ischen Aka-
d e m i e der Wiss., 1983. 57 S. , ü9 Ta f . 2 F a l t p l a n . 
I n d iesem B a n d w e r d e n T y p e n v o n 3085 wichti-
g e n F u n d e n auf 69 — v o n der Ve r f a s se r in selbst ge-
z e i c h n e t e n Ta fe ln , d u r c h e x a k t e B e s c h r e i b u n g e n 
e r g ä n z t , ve rö f f en t l i ch t . D e r kurze , g u t z u s a m m e n g e -
f a ß t e T e x t t e i l e n t h ä l t d ie a u s f ü h r l i c h e n typolog isehen , 
ch rono log i schen und s t a t i s t i s chen A n a l y s e n . B i n n e n 
v ie r J a h r e n ist diese bere i t s die d r i t t e solche Arbe i t 
d e r e inz igar t ig f le iß igen Ver fasse r in . I m B a n d 29 u n d 
31 d e r Serie R L i O (Die G e f ä ß k e r a m i k des Legionsla-
ge r s v o n C a r n u n t u m ( G r a b u n g e n 1968—1974) W i e n 
1979; D ie K l e i n f u n d e des Legions lagers v o n Carnun-
t u m m i t A u s n a h m e de r G e f ä ß k e r a m i k (Grabungen 
1968 — 1974) W i e n 1981, h a t sie das F u n d m a t e r i a l des 
Leg ions lagers vorge leg t . I n d iesem B a n d sind dagegen 
d ie F u n d e der S c h u t t - u n d Abfa l ldepon ie , die sich 
v o m L a g e r e n t f e r n t e r b e f a n d , u n t e r s u c h t . Anzah l u n d 
R e i c h t u m der T y p e n der h ie r pub l i z i e r t en F u n d e über-
s t e igen wei t die des F u n d m a t e r i a l s a u s d e m Lager . 
D e r G r u n d ist d a f ü r , d a ß es im gu t e r h a l t e n e n , s t änd ig 
g e s ä u b e r t e n Legions lager v e r h ä l t n i s m ä ß i g wen ig Ab-
fa l l ( a rchäo log ischer F u n d ) blieb, so r e p r ä s e n t i e r t die 
h e r a u s g e t r a g e n e S c h u t t d e p o n i e die im Lage r ge-
b r a u c h t e K e r a m i k u n d die sonst igen W e r k z e u g e adä-
q u a t e r . E s ist ke in W u n d e r , d a ß zah l re iche F u n d t y p e n 
in C a r n u n t u m z u m e r s t e n m a l hier a u f t a u c h e n . Beson-
d e r e r W e r t des pub l i z i e r t en F u n d m a t e r i a l s is t , daß 
es f ü r u n s I n f o r m a t i o n e n ü b e r das Leben des Legions-
l age r s i m 1. J h . (also ü b e r die Pe r iode vor de r t ra iani -
s c h e n Zei t , d . h . übe r die vor den S te inhaupe r ioden) 
or te i l t u n d d a d u r c h w e r d e n unsere K e n n t n i s s e auch 
ü b e r d e n Z e i t p u n k t d e r Bese t zung u n d de r Er r ich-
t u n g d e s Legionslagers , ü b e r seine Bez i ehungen , über 
die H e r k u n f t des in d a s f r ü h e Lager g e r a t e n e n I m p o r t s 
u n d ü b e r das V e r h ä l t n i s de r ö r t l i chen u n d I m p o r t -
w a r e n e rwe i t e r t . D a s v o l l k o m m e n a u f g e n o m m e n e Ma-
t e r i a l d e r Schu t t depon i e , die i m J a h r e 1976 700 m 
we i t v o m Lage r au f d e m Gebie t von Müh läug l ge fun-
den u n d sorgsam f re ige leg t w u r d e , v e r t r i t t m i n d e s t e n s 
so w i c h t i g e Quelle f ü r die p rov inz ia l römischen For-
s c h u n g e n wie z. B . de r S c h u t t h ü g e l v o n Vindonissa , 
de r a u c h in chronologischer H i n s i c h t m i t d e m von 
C a r n u n t u m para l le l is t . D a s re iche u n d zahl re iche 
M a t e r i a l g r u p p e n e n t h a l t e n d e F u n d m a t e r i a l un te r -
m a u e r t e die f r ü h e r e A n n a h m e n a c h d e r d a s e rs te 
Leg ions l age r in de r spä t t i be r i s ch -c l aud i schen Zeit 
bzw . g e b a u t w u r d e . D e r S c h u t t w u r d e wei t v o m Lage r 
d e p o n i e r t , da die u n m i t t e l b a r e U m g e b u n g der castra 
legionis z u den Ü b u n g e n ged ien t h a b e n d ü r f t e (S. 52), 
a n d e r e r s e i t s das 1. A m p h i t h e a t e r , we lches i m 1. J h . 
s c h o n s t a n d oder m i n d e s t e n s als m a n d e n P l a t z der 
F l ä c h e f ü r die Depon ie a u s w ä h l t e schon g e p l a n t w a r , 
in B e t r a c h t g e n o m m e n w a r . A u f g r u n d d e r w ä h r e n d 
d e r F r e i l e g u n g s a r b e i t e n des S c h u t t h ü g e l s g e m a c h t e n 
B e o b a c h t u n g e n w u r d e die Deponie , in de r L e h m , 
d u r c h g e b r a n n t e r L e h m bzw. V e r b r e n n u n g s r e s t e v o n 
H o l z b a u t e n u n d F a c h w e r k e n a b g e l a g e r t worden 
war , wahrsche in l ich w ä h r e n d der R e g i e r u n g des Tra ia -
n u s anläßl ieh d e r U m h a u a r b e i t e n d e s Legions lagers 
p l a n i e r t . Die F u n d e aus d e r e r s ten H ä l f t e des 2. J l i -s 
d ü r f e n mi t d ieser Ter ra in rege lung in Z u s a m m e n h a n g 
s t e h e n . Die s p ä t e r e n E p o c h e n sind n u r d u r c h wenige 
F u n d e v e r t r e t e n ; m a n d ü r f t e also d e n A b f a l l hier e r s t 
bis zur t r a i a n i s c h e n Zeit abge lager t h a b e n . D a es 
u n t e r den F u n d e n Gefäße m i t R i t z u n g , S c h u p p e n p a n -
zer , Schwer t sche iden , B r u c h s t ü c k e v o n Sch ienenpan-
zerscharn ie ren g a b , ist es bewiesen, d a ß es hier u m 
die Deponie e ines mi l i t ä r i schen Lagers g e h t . E ine wei-
t e r e B e d e u t u n g de r P u b l i k a t i o n ist , d a ß sie z u m 
s t ä n d i g e n Vergle ich der s chon pub l i z i e r t en F u n d e des 
Legionslagers u n d der S c h u t t d e p o n i e Mögl ichkei t 
b i e t e t . Die a u s be iden F u n d m a t e r i a l e n s t a m m e n d e n 
I n f o r m a t i o n e n ve rvo l l s t änd igen e i n a n d e r auf diese 
Weise . Mit A u s n a h m e v o n k a u m m e h r a l s h u n d e r t 
G e g e n s t ä n d e n (Münzen , Metal l - , Glas- o d e r Knochen -
gegens tände) e n t h i e l t die S c h u t t d e p o n i e überwiegend 
K e r a m i k . Me ta l l gegens t ände bzw. M ü n z e n k o n n t e n 
n u r zufäll ig ode r in v o l l k o m m e n seh l ech t em Z u s t a n d 
in den Abfal l g e r a t e n , so d a r f m a n a u s d e r ger ingen 
A n z a h l der M e t a l l g e g e n s t ä n d e we i tgehende Folgerun-
gen n ich t z iehen. U n t e r d e n zwölf M ü n z e n sind a c h t 
S t ü c k e aus d e m 1. J h . ; v o n T ra i anus b i s Severus 
A l e x a n d e r ist völ l iger H i a t u s m e r k b a r . Die Т е п а 
Sigil laten b e d e u t e n die wich t igs te Quelle neben den 
Münzen . 68 ,9% d e r 235 T e r r a Sigil laten s t a m m t a u s 
I t a l i en . In L a u f e d e r b isher igen in tens iven Forschun-
gen von C a r n u n t u m k a m e n so viele i t a l i sche Sigilla-
t en (162 Stücke) n o c h nie z u m Vorschein . Dieses F u n d -
m a t e r i a l ist also d i e wich t igs t e Quelle zu r B e s t i m m u n g 
de r Bauze i t bzw. Pe r iod i s i e rung b i n n e n d e s 1. Jh - s . 
N a c h den F u n d k o m p l e x e n von Magda lensbe rg (M. 
Schindler —S. Schef fenegger ; Die g l a t t e r o t e T e r r a 
s igi l la ta vom Magda lensbe rg . K ä r n t n e r Museums-
sch r i f t en 62. K l a g e n f u r t 1977) g rupp ie r t d ie Verfasse-
r in das F u n d m a t e r i a l , in d e m n u r das sog. F a b r i k a t 
A-2 ein N o v u m is t . Mit d ieser B e n e n n u n g beze ichnet 
G. haup t s äch l i ch d ie W a r e d e r Gruppe L - M - V u n d 
Q • S • P , die n a c h 45 u . z. he rges te l l t w u r d e u n d eben 
d a r u m un t e r d e n F u n d e n v o n Magda lensbe rg noch 
k a u m v e r t r e t e n i s t . W i e es zu e rwa r t en w a r , k a m e n 
a u c h hier diese (in die c laudische — f r i ih f lav ische 
Zeit da t i e rba ren ) P r o d u k t e in de r g röß ten A n z a h l vor; 
a b e r d a s sog. F a b r i k a t A, we lches mit d e r W a r e gu te r 
Q u a l i t ä t von A r r e t i u m iden t i sch ist, w a r ebenso in 
g roße r Menge a u f z u f i n d e n . A u f g r u n d d e s Mater ia ls 
der S c h u t t d e p o n i e is t es fes tzus te l len , d a ß es m e h r als 
25 % de r i ta l i schen Sigi l laten aus der a r r e t in i schen 
M a n u f a k t u r ge l ie fe r t w u r d e . Diese T a t s a c h e ist be-
sonders im Vergle ich m i t d e m Mater ia l d e r Gräber-
fe lde r von E m o n a auffä l l ig . D o r t ist die nord i ta l i sche 
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Impor tke r amik in großer Menge zu f inden u n d Gefäße 
aus Ar re t i um kamen n u r in den reichsten Gräbern 
zum Vorschein (I. Mikl-Curk, Acta R C R F 1 7 - 1 8 
[1977] 84). 
Aus d e m Fundmate r i a l von C a r n u n t u m k a n n man 
im großen und ganzen die gleiche Folgerungen ziehen 
wie f r ü h e r aus dem von Magdalensberg; haup tsäch-
lich in de r t iberisch-claudischen Zeit, als d ie S tad t 
ihre gall ischen und germanischen Märk te schon ver-
lor, wurde die Ware aus Ar re t ium nach d e n ostalpi-
nisehen u n d Donaugebieten geliefert. 
Die a u s Arret ium u n d Norditalien n a c h Carnun-
tum gel iefer ten Sigillaten sind mit Appl iken oder à 
Barbo t ine verziert an s ich; es gibt abe r auch ein 
Bruchs tück mi t Rel iefverz ierung (T. 7, 31). Nördlich 
der D r a u bedeute t dieses S tück der zweite Reliefkelch 
nach d e m Exemplar von Devín-Dévény (.Г. Eisner, 
His tor ienSlovaca 3(1933 - 1 9 3 7 ) T . V. 12; E r . Kf izek , 
Acta R C R F 1 [1958] 19)! 
Die Übers ich t nach F o r m bzw. F a b r i k a t der itali-
schen Sigillaten gibt die Verfasserin auf d e r Seite 15. 
Ein Sonderwer t der ganzen Arbeit ist die k la re über-
sichtliche S t ruktur , die g u t e — auch typograph i sch 
hervorgehobene — Gliederung bzw. die in der öster-
reichischen Publ ika t ionspraxis schon al lgemeine Ver-
öffent l ichungsar t , die das Bild und Beschre ibung des 
Gegens tandes zusammen gibt . G. b e r u f t sich auf 
Schri t t u n d Tri t t mi t R e c h t auf die beispielhafte 
Pub l ika t ion von M. Schindler und S. Scheffenegger; 
das Sigil latamaterial von Magdalensberg ist nicht 
nu r in terri torialer, sondern auch in chronologischer 
Hins icht eine nahe Paral le le . Trotzdem h ä t t e die Ver-
fasserin einige (vichtige F u n d e aus d e m Mediterra-
neum, hauptsächl ich aus I tal ien zu der Analyse zu-
ziehen können, deren Zeitstellung oder T y p e n even-
tuell ihr Spekt rum mi t denen von C a r n u n t u m gleich 
sind oder ihnen nahe s t ehen (z. B. ,T. W. H a y e s ; R o m a n 
P o t t e r y f r o m the South S toa a t Corinth. Hesper ia 42 
[1973] 444 — 450; L. Mazzeo-Saracino, N o t . d. Scavi 
Ant . 31 [1977] 21 — 23; F . Seotti-Maselli; T e r r a sigil-
lata a r e t i n a e nordi ta l iea del Museo di Cividale. 
Aquileia Nos t ra 48 [1977] 73 - ;). 
Schade , daß sie an de r Beschreibung de r Formen 
auf das grundlegende W e r k von Chr. Goudineau (La 
cé ramique arétine lisse. Fouilles de l 'école Française 
de R o m e à Bolsena. 4. M E F R suppl. (i. Pa r i s 1968) 
nicht hinweist . Zu den applizierten Verzierungen hät-
ten fallweise die W e r k e von L. Plesnicar (Severno 
emonsko grobiäce. Kata logi in monogra f i j e 8. Ljubl-
jana 1972) und S. P e t r u (Emonske nekropole) odkri te 
med let i 1935-1960 , Paral le len geliefert . 
Übe r die italischen Töpfers tempel au f Sigillaten 
gab die Verfasserin schon f rüher eine vol lkommene 
Übers ich t , unter Berücksicht igung des Materials der 
Schut tdeponie . (Zur F rühze i t der römischen Carnun-
t u m . Anz . Wien 116 [1979] 2 - . ) 
D e r kleinere Teil der Sigillaten bes teh t aus 
südgallischen Sigillaten; diese konnte sie hauptsächl ich 
auf Grund ihrer Qua l i t ä t smerkmale bes t immen. I n 
d e m südgallischen Mater ia l ist die f r ü h e Bilderschüssel 
D r a g 29 W a r e in bedeu tendem Maße ver t re ten ; die 
h ier veröffent l ichten 12 Exempla re können — im Ver-
gleich zu d e m Gesamtmater ia l I ' annoniens (unge-
f ä h r 40 Stücke) — fü r bedeu tend gehal ten werden. 
C a r n u n t u m war also a u c h schon a n den f rühes ten 
südgallischen Lieferungen in bedeutendem Maße be-
teil igt . I m Fülle der südgallischen Sigillaten mi t Re-
liefverzierung wurde auf die Parallelen der einzelnen 
Verz ierungsmot ive stellenweise nur wenig hingewie-
sen besonders gilt d a s f ü r die Tafel 1 I. So bewegt 
sich auf die Bes t immung zu den Officinen in weite-
r e n Grenzen. 
Unte r den unverz ie r ten südgallischen F u n d e n sind 
die F r agmen te zweier marmor ie r t e r Schälchen Drag. 
27 bemerkenswer t . Die die Mengenstat is t ik der Sigil-
l a t en dar legenden Tabellen könnte m a n mit den sich 
auf das Verhäl tnis der Reliefsigil laten und der sog. 
unverzier ten W a r e beziehenden Angaben auf der Seite 
I 7 ergänzen. (26: 47 — was dem S p e k t r u m eines wohl 
versorgten F u n d o r t e s entspricht . ) 
Eine Über raschung bedeu te t das Vorkommen einer 
au f dem Gebiet der B a u g r u b e Pingi tzer gefundenen 
Sariusschale (S. 17). Diese W a r e t a u c h t e in Nord-
pannonien bis je tz t noch nicht auf ; ein F ragment 
w u r d e unlängs t von Zalalövő veröffent l icht . 
Die ihr chronologisch nahes tehende glasierte Kera-
mik mit Barbo t inverz ie rung f ü h r t G. mi t Recht — 
bis Nordital ien zurück. 
E s ist kein Wunde r , d a ß dieser f r ü h e K e r a m i k t y p 
du rch Vermi t t lung von C a r n u n t u m auch bis an die 
nahel iegenden slowakischen Gebiete gelangte (vgl. 
T . Kolnik, SI A. 19 [1971] 499, 5 1 6 - 5 1 7 ; ders. , 
A c t a A r c h H u n g 30 [1978] 73). Genauso kann der 
g röß te Teil auch der dünnwandigen Keramik , die 
du rch zahlreiche Typen (7 Fabrikate.) ver t re ten ist, 
a n nordital ische W e r k s t ä t t e geknüpf t werden; ledig-
lich ein einziges Stück d ü r f t e aus einer Lyoner Werk-
s t a t t s t a m m e n . Die Lyone r Ware ist innerhalb dieser 
Keramik ebenso al leinstehend wie der Teller von 
Montaus un te r den g la t t en Sigillaten. Bei der Be-
s t immung der dünnwandigen W a r e s t ü t z t sie sieh 
auf das W e r k von E . Schindler -Kaudelka (Die dünn-
wandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg. 
K ä r n t n e r Museumsschr i f ten 58. Klagenfur t 1975), da 
die f rühes ten Typen von Ca rnun tum mit den spätes ten 
Serien von Magdalensberg eine Verwandtschaf t zei-
gen. Tro tzdem h ä t t e sie den Kreis der Analogien mi t 
dem im Werk von L. Plesnicar-Gec; K e r a m i k a emon-
skih nekropol. Dissert , e t monograf i je 20. L jubl jana 
1977, 74 — 76, analys ier ten Fundma te r i a l ergänzen 
können, wo hauptsächl ich die guten Parallelen der 
f lavischen Typen aufzuf inden sind. Merkwürdig ist 
das Gefäßf ragment auf der Tafel 20, welches an 
die östlichen Sigillaten er inner t . E in ähnliches Exem-
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p la r t auch t e auch bei den G r a b u n g e n in Aqu incum 
auf (Ausgrabung von L. Kocsis, Föld Str.), dieses 
le tz tere k a n n m a n ebenso fü r lokale W a r e hal ten, wie 
G. das von C a r n u n t u m . Verdienst der Verfasserin ist 
die Veröffent l ichung de rBruchs tücke der bis in die fla-
visehe Zeit impor t ie r ten pompeianisch-roten l ' la t te 
(Pa t ina) von C a r n u n t u m (vgl. M. Grünewald - E . 
Pern icka—S. L. Wynia , Aich. K o r r . Bl. 10 [1980] 
259 — ). Die Ergebnisse ihrer f r ü h e r e n Studie f aß t sie 
hier zusammen (S. 28). Lau t der Ana lyse von E . Per-
n icka kann man ihren Hers te l lungsor t «in einem vul-
kanisch bes t immten Gebiet (um Pompej i?) vermu-
ten (S. 29), was mi t der B e o b a c h t u n g von D.P.S. 
Peacock im Einklang s teht . Peacock bewies auf-
g rund der Un te r suchung einer Gruppe der ro ten 
W a r e von Pompej i , daß «this ware m a y have origi-
na ted in Campania , par t icular ly in t h e region around 
Pompej i and Herculaneum. If co r rec t it is an extra-
ord inary coincidence for a ware of th is name!» ( Po t t e ry 
a n d early commerce . Character iza t ion and Trade in 
R o m a n and La t e r Ceramics, ed. D.P .S . Peacock 
London—New York —San Francisco 1977, 153). I m 
F u n d m a t e r i a l der Baugrube Pingi tzer ist diese W a r e 
d u r c h 99 Fragmente ver t re ten. Beachtenswer t sind 
die Reibschüsseln, obzwar ihre Anzahl nicht zu groß 
ist (41 Stücke). N a c h G. ist mehr als die Hälf te der 
Mortar ien (24 Stücke) Impor tware , sie bleibt aber die 
Beweis führung schuldig. Es stellt sieh auch nicht her-
aus , woher diese Ware nach C a r n u n t u m geliefert wor-
den war , oder w a r u m die lokalen ( fü r die Legion arbei-
tenden) Töpfe rwerks tä t t en diese e infacheren Gefäße 
in der nötigen Menge nicht hergestell t ha t t en . U n t e r 
den import ier ten Ke ramik typen s ind 64 F ragmen te 
von Amphoren beachtenswer t . H ie r zeigt es sich a m 
meis ten, eine wie große Lücke die Verspä tung der 
Publ ika t ion über die pannonischen Amphoren bedeu-
te t (nebenbei gesagt : Auch das W e r k von M. Fuchs ; 
Die römischen Amphoren vom Magdalensberg. Diss. 
L . F ranzens Univ . Innsbruck 1978 erschien noch 
nicht) . 
Bei der Bes t immung des größtente i l s f ragmentar i -
schen Materials k o n n t e G. nur die Paral le len der west-
l ichen Gebiete (Camulodunum, Hofhe im, Vindonissa, 
Rödgen , Obers t imm) verwenden, obwohl sie eben 
a u c h mehrmals be ton t (z. B. S. 35), d a ß die sich auf 
das Rheingebie t beziehenden Fests te l lungen n ich t 
in j edem Falle f ü r die Donauprovinzen gültig sind. 
Mangels entsprechender Analogien n a h m sie d a r u m 
zur Herkunf t s f r age der Amphoren sehr vorsichtig 
Stel lung. Aus der typologischen Analyse zog sie haup t -
sächlich sich auf die Funk t ion beziehende Bestim-
mungen (so be s t immte sie Behäl ter , in denen Wein, 
Olivenöl, Garum bzw. Obst geliefert worden war). 
D e r einzige Stempel (T. 45, II) ist meines Erach-
t e n s wahrscheinlich an CAL(via) C R I S P I N I L L ( a ) zu 
k n ü p f e n (vgl. z. В. I . Curk; Poetovio I . Kata logi in 
monograf i je 13. L j u b l j a n a 1976, T. V I I . 53. P. Bal-
dacci: Alcuni aspe t t i d i commerci nei te r r i tor i cisal-
pini. At t i cent-ro s tud i e documentaz ione su l l ' I t a l ia 
R o m a n a 1 (1967 — 1968) Milano—Varese 1969, 34.), 
er ist also S tempel einer nordi ta l ischen (und n i ch t 
Iiispanischen) Olamphora (S. P a n c i e r a : La vi ta eco-
nomiea di Aquileia. 1957, 79— zule tz t E . Szőnyi, 
CommArchHung . 1 (1981] 9 8 - mi t falscher Lö-
sung). Wahrscheinl ich ist, daß der größte Teil der 
Amphoren ebenso von nordi tal ischer H e r k u n f t ist 
wie die Sigillaten, die dünnwandige oder die glasier te 
Keramik , einige Gebrauchsgefäße, die Bi ld lampen 
und die Gläser . 
Aufg rund der auf den Seiten 37 — 38 und 43 ver-
öffent l ichten K e r a m i k t y p e n , die «frühes, feines Fabr i -
kat-Boii» bzw. «einheimische Grobkeramik» repräsen-
tieren, ist es klar , daß die keltische K o m p o n e n t e (ob-
wohl nur zu 3 ,3%) in einem Teil des Keramikmate r i a l s 
des Legionslagers von C a r n u n t u m erscheint , sogar 
auch die h a n d g e f o r m t e Grobkeramik . Obzwar die 
Indus t r iear t ike l des Barbar icum in de r f rühen Kaiser-
zeit keinen W e g nach Pannonién gefunden h a t t e n , 
sind im F u n d m a t e r i a l von C a r n u n t u m verhältnis-
mäßig viel (21 Stücke) germanische Keramik zu re-
gistrieren; diese waren aber nicht f ü r sich selbst 
gekauf t worden, sondern wegen ihres Inhal tes , Lebens-
mittel oder spezielles Get ränk. Solche Gefäß typen 
kamen auch in den anderen oberpannonischen Lageii i 
zutage (vgl. E . Beninger , MAG 62 [1932] 89; R . P i t -
tioni, Wiener P r ä h i s t . Zei tschrif t 25 (1938) 46; I . Bona , 
A c t a A r c h H u n g 15 [1963] 285; E . T. Szőnyi, Ar rabona 
15 [1973] 39). 
Der g röß te Teil der Bildlampen sind von italischen 
Ursprungs . Die F i rma lampen sind in viel kleinerer 
Anzahl ve r t r e t en , aber einige von ihnen sind ebenso 
Impor t s tücke . Das ist verständlich, da diese Keramik-
a r t in der einheimischen Töpferei keine Tradi t ion ge-
hab t ha t . So war im I . J h . dieser Anspruch du rch 
I m p o r t bef r ied ig t worden. 
Die auf der Seite 48 e rwähnte Austersehale berei-
cher t die Re ihe der F u n d e in Pannonién (vgl. A. 
Mócsy: Austerschale aus Zalalövő. A r c h É r t 107 [1980] 
79 — 80; G. Pasche r bei S. Saria: Der römische Gutshof 
Winden a m See. BurgForsch . 13 [1951] 26; K. P ó c z y : 
Römische Gebäude von Óbuda, Kiscelli Str . 10. Buda-
pest Régiségei 16 [1955] 42). 
Alles zusammenfassend kann m a n der Verfasserin 
so-wie dem Verlag f ü r die Veröffent l ichung dieses 
viele einzelne S tücke en tha l tenden und über die pan -
nonische K e r a m i k des 1. Jh-s or ient ierenden wichti-
gen F u n d m a t e r i a l s d a n k b a r sein. Die ausführ l iche 
Analyse ist du rch präzise Beschreibungen und gu te 
zeichnerische Tafe ln begleitet . Die sich auf das ganze 
Fundma te r i a l der Schut tdeponie bzw. auf den Ur-
sprung, die Chronologie und F u n k t i o n der einzelnen 
Typen beziehenden Fests te l lungen sind s t ichhal t ig . 
Mit meinen Bemerkungen wies ich einerseits auf die 
Möglichkeiten einer wei teren Analyse hin, anderer-
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sei ts wol l te ich im E i n k l a n g m i t d e n E r g e b n i s s e n 
der Ver fa s se r in — die B e d e u t u n g dieses im L a u f e 
des g lück l ichen Zufal ls h e r v o r g e k o m m e n e n F u n d -
m a t e r i a l s d u r c h Hinweise auf b re i t e re Z u s a m m e n -
h ä n g e b e t o n e n . D. Gabler 
Land des Baal . Syrien — F o r u m der Völker u n d K u l -
turen . K a t a l o g der Auss t e l lung ve r ans t a l t e t v o m Mu-
seum f ü r Vor - und F rühgesch i ch t e , Ber l in , S t a a t l i c h e 
Museen S t i f t u n g P r e u ß i s c h e r K u l t u r b e s i t z ; gezeigt 
in B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g u n d Aachen (1982), in T ü b i n -
gen u n d F r a n k f u r t (1983). E n t w u r f , Bearbe i tung und 
R e d a k t i o n des Kata loges : K . K o h l m e v e r — E . S t rom-
menger ; zahl re iche d e u t s c h e und syr i sche A u t o r e n . 
Mainz, V e r l a g Ph i l i pp v o n Zabe rn , 1982. 380 S. m i t 76 
F a r b a b b i l d u n g e n au f 43 Ta fe ln sowie 275 A b b . 
W i e d e r eine von j e n e n g roßa r t igen , i n t e r n a t i o n a l 
o rgan i s i e r t en Auss te l lungen , deren g l änzende K a t a -
loge d u r c h den Ver lag P h i l i p p von Z a b e r n ve rö f f en t -
licht w u r d e n . Diesmal h a t die R e p u b l i k Syr ien jene 
a u s g e w ä h l t e S a m m l u n g ih re r a rchäo log ischen Schä tze 
zur V e r f ü g u n g gestellt , d ie a u s dem Mate r i a l v o n vier 
Museen ( N a t i o n a l m u s e u m in D a m a s k u s , Na t iona l -
m u s e u m in Aleppo, Archäologisches M u s e u m in Pa l -
m y r a u n d Museum in Dai r -az -Zur ) z u s a m m e n g e s t e l l t 
w u r d e n . D ie Auswahl u n d die Auss t e l lung h a t t e n 
wissenschaf t l i che A n s p r ü c h e , und we i tgehend fachge-
m ä ß ist d e r vor l iegende K a t a l o g . D ie sma l h a t t e n die 
V e r a n s t a l t e r , und be sonde r s R e d a k t e u r e , Ver fasse r 
des K a t a l o g s ziemlich s c h w e r e wissenschaf t l i che Pro-
bleme z u lösen, u n d sie h a t t e n d a n n diese z u s a m m e n -
fassend , g ründ l ich u n d a l lgeme inve r s t änd l i ch da rzu -
stel len. Die R e p u b l i k Sy r i en von h e u t e Hegt au f Ge-
bie ten , die in de r Vorgesch ich te und im A l t e r t u m sozu-
sagen Schlüsselposi t ion b e s a ß e n . Zu diesen Gebie ten 
gehör t ein Teil des ' f r u c h t b a r e n H a l b m o n d e s ' , ein 
S tück j e n e r f r u c h t b a r e n E b e n e , die im W e s t e n v o m 
Mi t t e lmee r begrenz t w i rd , die B e r g k e t t e n , die Pa -
läs t ina u n d Phönizien v o m Orient t r e n n e n , im Os ten 
ein S t ü c k von Mesopo tamien , das a u c h ü b e r d e n 
E u p h r a t h inübe rg re i f t , im Süden j enes Grenzgeb ie t , 
das z u m Teil Arab ien h i n z u g e r e c h n e t w e r d e n k a n n , 
und schl ießl ich in de r M i t t e die E b e n e m i t r e i chen 
Oasen, f r u c h t b a r e n L a n d s c h a f t e n und ö d e n W ü s t e n . 
Syr ien w a r also seit de r Vorgesch ich te sozusagen bis 
zum h e u t i g e n Tag H e i m a t l a n d von d e n versch ieden-
s ten Vö lke rn und K u l t u r f o r m a t i o n e n , u n d d a z u noch 
ein Gebie t , das infolge se iner geog raph i schen L a g e 
zwischen Os t und W e s t ve rmi t t e l t e , im K r e u z u n g s -
p u n k t v o n Wich t igen O s t - W e s t , N o r d - S ü d S t r a ß e n 
lag, d . h . es war in de r T a t : «Forum d e r V ö l k e r u n d 
Ku l tu ren» . 
A u c h im vor l iegenden Fal l h a t t e m a n n a t ü r l i c h 
jene Schwier igkei t zu bewäl t igen , die i m m e r a u f t a u c h t , 
wenn m a n archäologische und h is tor i sche P r o b l e m e 
längs t ve rgangene r Zeit en i n n e r h a l b de r Grenzen eines 
h e u t i g e n S t a a t e s da rzus t e l l en h a t . Das a l t e Syrien 
(das se inen N a m e n von den A s s y r e i n h a t t e ) w a r viel 
g röße r , als der heu t ige sy r i sche S t a a t . D a r u m m u ß t e 
sowohl bei den ausges te l l t en D e n k m ä l e r n , wie auch 
an läß l i ch der B e h a n d l u n g d e r ansch l i eßenden Pro-
b l eme de r einst ige b re i t e re Horizont i m m e r berück-
s ich t ig t werden . G r u n d l a g e d e r Auss te l lung u n d des 
K a t a l o g s bi ldete d a s l e i t ende Pr inz ip , d a ß m a n die 
Dars te l lung je eines Zei ta l te rs , oder je e iner K u l t u r 
m i t d e m wich t igs ten F u n d o r t d e r e inschlägigen Gegen-
s t ä n d e , oder w e n n es m e h r e r e solche F u n d o r t e gab , 
ü b e r h a u p t m i t d e m a rchäo log i schen Ersch l i eßen der 
b e t r e f f e n d e n K u l t u r v e r b i n d e n soll. Auf diese Weise 
v e r s u c h t e m a n die ausges t e l l t en 269 G e g e n s t ä n d e in 
i h r e n h is tor i schen u n d ku l tu rgesch i ch t l i chen R a h m e n 
e inzu fügen . 
W i r müssen au f d a s e ingehende Besprechen des 
K a t a l o g s aus R a u m - G r ü n d e n , leider, ve rz ich ten . W i r 
h e b e n h ier n u r den u m f a n g r e i c h s t e n H a u p t t e i l des 
B u c h e s he rvor , dessen T i t e l he iß t : «Die Auss te l lung 
E i n G a n g d u r c h die sy r i sche Kul tu rgesch ich te» 
(S. 1 2 - 2 9 1 ) ; d ieser Teil b i e t e t e inen Ü b e r b l i c k der 
r e p r ä s e n t a t i v e n G e g e n s t ä n d e des Gebie tes a u s d e m 
m ä c h t i g e n Z e i t r a u m v o m 9. J a h r t a u s e n d v . u. Z. bis 
zu den 15—17. J a h r h u n d e r t e n u. Z. Die Ver fasse r des 
K a t a l o g s h a b e n die D a r s t e l l u n g m i t d e n höchs t en 
wissenschaf t l i chen A n s p r ü c h e n , m i t re icher Biblio-
g r a p h i e und mi t au sgeze i chne t en I l l u s t r a t i onen ver-
wirk l ich t . 
E s seien hier au f alle Fä l l e j ene ku rzen a b e r u m s o 
besse ren S tud ien m i n d e s t e n s ih ren T i t e ln n a c h — 
a u f g e z ä h l t , d ie f ü r die B e n u t z e r des B a n d e s ge rade 
j enes P r o b l e m lösen, d a s v o r h i n a n g e d e u t e t w u r d e . 
Diese S tud ien s ind : H. Gaube, N o m a d e n u n d B a u e r n 
(293 — 297). H. Gaube, Die i s lamisch-or ien ta l i sche 
S t a d t und ihre B e w o h n e r (297 — 302). C. Kühne, 
Syr ien und Mesopo tamien /Kle ina s i en iin 3. u n d 2. 
J a h r t a u s e n d v . Chr . (302 — 306). M. Eaton-Krauß, 
Syr i en u n d Ä g y p t e n ( 3 0 6 - 3 0 8 ) . H.-G. Buchholz, 
Syr ien u n d Z y p e r n — K r e t a — Gr iechen land (309 — 
314). Chr. Strube, E i n e K u l t u r l a n d s c h a f t in byzan t in i -
sche r Zeit (315 — 316). H. Gaube, Syr ien u n d E u r o p a 
in f r ü h i s l a m i s c h e r Zei t ( 3 1 6 - 3 1 8 ) . H. Gaube, Die 
K r e u z r i t t e r in Syr ien (319 — 323). W. Köllig, Völker , 
S p r a c h e n und S c h r i f t e n (324 - 3 3 0 ) . V. Haas, Gö t t e r , 
K u l t e u n d M y t h e n (330 — 337). ,7. F. Healey, Die 
L i t e r a t u r (338 — 341). W. Mayer, E i n e Sch lach t zwi-
schen Ä g y p t e r n u n d H e t h i t e r n bei der syr i schen S t ad t 
Qadesch im J a h r e 1258 v . C h r . (342 345). H . Kühne, 
Die E r f o r s c h u n g Al t -Syr i ens (345 349). Ali Abou 
Assaf, 'Ain D a r a — E i n e n e u e n t d e c k t e R e s i d e n z s t a d t 
(349 — 352). A. Bounni, P a l m y r a — O a s e n - u n d H a n -
d e l s s t a d t (352 — 355). Th. Ulbert, Rusa fa -Se rg iupo l i s 
- W a l l f a h r t s o r t u n d R e s i d e n z ( 3 5 6 - 3 6 0 ) . D. Sack, 
D a m a s k u s Die an t ike - u n d is lamische S t a d t (360 — 
363. Kassem Toneir, D i e S t a d t R a q q a u n d ihre 
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h i s to r i schen B a u t e n (363 — 366). Assad Mahmoud, 
R e t t u n g u n d R e s t a u r i e r u n g i s lamischer B a u d e n k -
m ä l e r im E u p h r a t t a l (366 — 368). 
A m E n d e des B a n d e s f i nde t m a n die in d iesem F a l l 
unen tbeh r l i che «Chronologische Übersieht» (369 — 
371), Verzeichnis d e r A b k ü r z u n g e n (372 — 375), V e r -
zeichnis der A b b i l d u n g e n (376 — 377) und schl ießl ich 
die L a n d k a r t e n v o n Syrien u n d v o n Vorderas ien m i t 
A n g a b e aller im B a n d g e n a n n t e n O r t e (378 — 380). 
D e r B a n d in ü p p i g e r t y p o g r a p h i s c h e r Auss t e l l ung 
is t sozusagen ein H a n d b u c h de r syr ischen Archäo lo -
gie, Geschichte u n d K u l t u r g e s c h i c h t e . 
L. Castiglione 
K. Pie ta : Die P ú c h o v - K u l t u r . S t u d i a Archaeo log ica 
S lovaca I n s t i t u t Archeologici A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m 
S lovacae I . N i t r a , Archäologisches I n s t i t u t der S l o w a -
k ischen A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu Ni t ra . 1982. 
311 S., m i t 28 A b b . u n d 61 Taf . M i t deutsch- u n d r u s -
s ischsprachiger Z u s a m m e n f a s s u n g . 
D ie P ú c h o v - K u l t u r r e p r ä s e n t i e r t die laténe- u n d 
f rühka i se rze i t l i che Bes ied lung m e h r als eines D r i t t e l s 
des Gebie tes de r S lowake i und be te i l ig te sich in klei-
n e m A u s m a ß a u c h a n der Bes i ed lung Mährens u n d 
Südpo lens . 
Tn ih rem E n t w i c k l u n g s g a n g v o n d e r Urzei t b i s in 
die f rühgesch i eh t l i che Zeit ist e ine n a c h d r ü c k l i c h e 
K o n t i n u i t ä t zu b e o b a c h t e n . D ie F o r s c h u n g d i e s e r 
langlebigen K u l t u r , d ie sich auf e i n e m großen R a u m 
e r s t r eck t e , w u r d e f r ü h e r ziemlich in den H i n t e r g r u n d 
g e d r ä n g t . 
I n den le tz ten J a h r z e h n t e n e r f o l g t e aber eine posi-
t ive Ä n d e r u n g , a ls die F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t in d e r 
S lowake i b e d e u t e n d a n w u c h s u n d a u c h die Möglich-
ke i ten zur B e a r b e i t u n g dieses f re ige leg ten neuen u n d 
wer tvo l l en F u n d m a t e r i a l s z u s t a n d e geb rach t w u r d e n . 
K . I ' ie ta legt in seinem vor l iegenden Buch d i e 
P ú c h o v - K u l t u r z u s a m m e n f a s s e n d v o r u n d b ie te t e ine 
k la re Ubers i ch t ü b e r d a s F u n d m a t e r i a l , das er viel-
sei t ig a u s w e r t e t . 
I m e r s t en K a p i t e l f a ß t de r Ver fasse r die F o r -
schungsgesch ich te d e r P ú c h o v - K u l t u r z u s a m m e n (S. 
6 12), w ä h r e n d i m nächs t en d a s geograph i sche 
Milieu derse lben K u l t u r darges te l l t ist (S. 13—19). 
D e r g r ö ß t e Teil des B a n d e s wird d e r A u s w e r t u n g d e r 
F u n d e , wie fo lgt , g e w i d m e t : 
S c h m u c k - u n d T r a c h t b e s t a n d t e i l e (S. 20 — 63), 
B r o n z e g e f ä ß e (S. 63 — 64), To i l e t t engegens tände (S. 
6 4 - 6 5 ) , Münzen (S. 6 5 - 7 4 ) , W a f f e n (S. ( 7 5 - 7 8 ) , 
W e r k z e u g e und G e r ä t e (S. 7 9 - 8 6 ) , K e r a m i k (S. 86 — 
124). Der D a r l e g u n g des F u n d m a t e r i a l s folgt d ie 
Sys t ema t i s i e rung u n d B e k a n n t m a c h u n g der Siedlun-
gen (S. 1 2 5 - 1 4 7 ) . 
N a c h den K a p i t e l n : «Per iodis ie rung der P ú c h o v -
Kul tu r» (S. 148 — 168) und «Ökonomische Basis d e r 
f rühgesch ich t l i chen B e s i e d l u n g de r Slowakei» (S. 
1 6 9 - 1 8 8 ) k a n n m a n im K a p i t e l «Überbau» (S. 1 8 9 -
206) die m i t d e m K u l t l e b e n d e r K u l t u r z u s a m m e n -
h ä n g e n d e n Kunde — u. a . K u l t s t ä t t e , B r a n d p l ä t z e , 
Stelen, Ü b e r r e s t e von Menschenopfe rn — kennen le rnen . 
A m E n d e dieses K a p i t e l s m a c h t der Ve r f a s se r die 
S t r u k t u r u n d Organisa t ion d e r Gesel l schaf t b e k a n n t . 
I m n ä c h s t e n Kap i t e l («Prob lem de r e t h n i s c h e n 
Zugehör igke i t der P ú c h o v - K u l t u r » ) (S. 207 — 213) s ind 
die auf die e thn i schen B e z i e h u n g e n der K u l t u r hin-
weisenden A n g a b e n , de ren A u s w e r t u n g und die d a r a u s 
gezogenen m a ß h a l t e n d e n F o l g e r u n g e n zu lesen. 
D e r B a n d ende t m i t d e m K a p i t e l : «His tor ische 
I n t e r p r e t a t i o n » (S. 2 1 4 - 2 1 7 ) . 
I n d ieser Monographie pub l i z i e r t der Ve r f a s se r ein 
riesiges Que l lenmute r ia l m i t A u s w e r t u n g . D a s F u n d -
mater ia l wi rd auf 58 T a f e l n v o r g e f ü h r t u n d a u f 3 
Tafe ln (Fo tos ) k a n n m a n d ie F u n d s t e l l e n u n d einige 
Grabungsde t a i l s k e n n e n l e r n e n . 
N ü t z l i c h e I n f o r m a t i o n e n e n t h a l t e n die 28 Abbil-
dungen , die a u s F u n d o r t k a r t e n , T y p e n t a f e l n , typo lo-
gischen T a f e l n , G r a b u n g s z e i c h n u n g e n u n d a u s die 
Burgwa l l an l agen da r s t e l l enden Or t sze i chnungen be-
s tehen . 
Diese w e r t v o l l e Monograph ie , die a u c h viele neue 
F u n d e b r i n g t , ist f ü r die F o r s c h e r dieser E p o c h e wirk-
lich nü tz l i ch . 
D e m Ver f a s se r soll m a n f ü r se ine mühevo l le A r b e i t 
D a n k sagen . E. Patek 
J . Boes.sneck, A. von den Dr iesch , L. Stenberger ( red.) . 
Eketorp . Be fe s t i gung und S i e d l u n g auf Öland , Schwe-
den. Die F a u n a . 
S tockho lm, A l m q v i s t & Wikse l l , 1979. 1 B d . V I - 5 0 4 S . , 
170Taf . , 425 A b b . , 54 Diagr . ( E k e t o r p u n d e r s ö k n i n g e n , 
3) 
Die b e f e s t i g t e Siedlung E k e t o r p im südl ichen Teil 
der Insel Ö l a n d , die sich pa ra l l e l zur schwedischen 
N O - K ü s t e b e f i n d e t , w u r d e z w i s c h e n den J a h r e n 1964 
und 1974 vo l l s tänd ig f r e ige l eg t . Die k re i s fö rmige 
F e s t u n g E k e t o r p v e r f ü g t ü b e r d re i Okkupa t ionspe r io -
d e n : E k e t o r p I : 3. und 4. J a h r h u n d e r t u. Z., d ie s p ä t -
römische E i senze i t ; E k e t o r p I I («y»): 5. u n d 7. J h . 
u . Z., die g e r m a n i s c h e E i senze i t ; E k e t o r p I I I («x»): 
das 10. und 12. J h . u. Z., d ie Ze i t de r Wik inge r . Die 
Menge der be i den A u s g r a b u n g e n von E k e t o r p frei-
gelegten T i e r k n o c h e n ü b e r t r i f f t al le bisher b e k a n n t e n 
und f re ige leg ten F u n d k o m p l e x e (700 000 St.) . M e h r 
als 50 P r o z e n t de r ans Tages l i ch t ge fö rde r t en Tier-
knochen (355 102 St.) k o n n t e n a u c h nach A r t e n be-
s t i m m t w e r d e n . Die T i e r k n o c h e n aus E k e t o r p s ind 
en tweder Metzger - oder Speiseabfä l le , die m e i s t e n 
K n o c h e n w a r e n die von H a u s t i e r e n . 
Die F a u n a - L i s t e des F u n d o r t e s (vor a l lem bezüg-
lich der Vögel) ist sehr re ich : es k o n n t e n s ieben do-
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mest iz i e r t e Säuge t i e r a r t en ( R i n d , Schaf , Ziege, 
Schwein , P f e r d , H u n d u n d K a t z e ) , 23 bis 24 Wi ld -
s ä u g e t i e r a r t e n , 120 Voge la r t en , 2 Sch langen- , 4 Krö-
ten- und Frosch- sowie 30 F i s c h a r t e n iden t i f i z i e r t 
werden . 
Die Monographie ist das E r g e b n i s e iner gemeinsa-
m e n A r b e i t des Osteologischen F o r s c h u n g s l a b o r a t o -
r i u m s von S tockho lm—Ulr iksda l (Königsschloß) (da-
mals w a r P r o f . Dr . N . - G . Gejval l d e r Di rek tor ) u n d 
dos I n s t i t u t s f ü r Pa l äoana to in i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r -
s c h u n g u n d Geschichte d e r T i e rmed iz in der Univers i -
t ä t M ü n c h e n (Di rek to r : P r o f . D r . J . Boessneck) . D a s 
Vorwort w u r d e von P r o f . Dr. N.-G. Gejvall v e r f a ß t . 
Die Monogarph ie be s t eh t a u s V Tei len: 
I n d e m Einführenden Kapitel (Teil I ) (S. 3 — 23) 
werden v o n J. Boessneck die F a c h l e u t e a u f g e z ä h l t , 
d ie an de r B e a r b e i t u n g des K n o c h e n m a t e r i a l s tei lge-
n o m m e n h a b e n . D a r ü b e r h i n a u s e r ö r t e r t er die a r c h ä o -
logischen Bezüge des T i e r k n o c h e n m a t e r i a l s u n d ihre 
Z u s a m m e n h ä n g e . Die T i e r k n o c h e n s ind der p r ä z i s e n 
F re i l egung gemäß n a c h j edem A b s c h n i t t ganz g e n a u 
reg is t r ie r t (554 S tück 5 X 5), und z w a r nach A b s c h n i t t , 
B a u o b j e k t , R a u m , S t ü c k , G e w i c h t , a n a t o m i s c h e r 
Ver t e i lung u n d Chronologie. 60 P r o z e n t dos in sgesamt 
2,5 T o n n e n wiegenden K n o c h e n b e s t a n d e s k a m e n in 
d e r E k e t o r p e r Pe r iode I I I (Hande ls - u n d H a n d w e r k e r -
siedlung) z u m Vorsche in , 23 P r o z e n t s t a m m e n a u s 
d e r Baue rns i ed lung E k e t o r p I I u n d n u r ein g a n z 
ger inger Teil — 0,15 P r o z e n t — w u r d e n in E k e t o r p I 
u n d I / I I f re igelegt . 
I m Teil II w e r d e n Die Tierknochenjunde m it -4ns-
nahme der Fischgräten (S. 24 — 421) aus E k e t o r p I 
u n d I / I I sowie aus d e n P e r i o d e n I I und I I I v o n J. 
Boessneck und -4. von den Driesch beschr ieben . 
Die Zahl der T i e r k n o c h e n f u n d e a u s E k e t o r p I ist 
sehr n iedr ig ; die I n d i v i d u e n z a h l d e r R inde r u n d d e r 
kleinen W i e d e r k ä u e r ist ident i sch . 
Die Beschre ibung der T i e r k n o c h e n r e s t e aus d e n 
P e r i o d e n E k e t o r p 11 u n d ITI b e s t e h t aus 4 G r u p p e n 
u n d 8 U n t e r g r u p p e n . 
I. Zoologischer Teil 
A. Haussäugetiere 
I n E k e t o r p I I k a m e n 76 974, in E k e t o r p IJI ins-
g e s a m t 193 916 K n o c h e n r e s t e v o n domes t i z i e r t en 
Säuge t ie ren zum Vorsche in . A u f g r u n d der Ind iv iduen-
zahlen w a r die Re ihen fo lge der d r e i w i r t s c h a f t l i c h e n 
N u t z t i e r a r t e n in d e r Pe r iode I I : 1) Kle ine W i e d e r -
käue r , 2) R i n d , 3) Schwein ; in d e r E k e t o r p e r P e r i o d e 
I I I : 1) Kle ine W i e d e r k ä u e r , 2) Schwe in , 3) R i n d . Zu 
den H a u s h a l t e n g e h ö r t e n noch P f e r d e in n ied r ige r 
Zahl sowie H u n d e u n d K a t z e n . 
W e n n m a n die k o n s e q u e n t e M e t h o d e de r einzel-
nen Beschre ibungen befo lg t , w i r d alles e rs ich t l ich , 
was m a n über die E k e t o r p e r H a u s t i e r e wissen k a n n : 
I n d i v i d u e n z a h l , Alter , Gesch lech t sve r t e i lung , T y p , 
Widerr is t h ö h e , K ö r p e r g r ö ß e ( K n o c h e n m a ß e ) . E i n 
Vergleich m i t zahl re ichen F u n d e n aus d e m B a l t i k u m 
v e r v o l l s t ä n d i g t die B e w e r t u n g de r E k e t o r p e r T ie re . 
Die W i d e r r i s t h ö h e de r E k e t o r p e r m i t t e l g r o ß e n 
und m i t t e l s c h l a n k e n I ' fe rde b e t r u g von 1200 b is 1450 
m m , die D u r c h s c h n i t t s h ö h e b e t r u g von 1300 b is 1350 
m m . Zwischen d e n P fe rden d e r zwei E k e t o r p e r Per io -
den 11 u n d 111 k o n n t e ke in G r ö ß e n u n t e r s c h i e d fes t -
gestellt w e r d e n . 
Die W i d e r r i s t h ö h e und a n d e r e n Maße d e r k l e inen 
und m i t t e l g r o ß e n R i n d e r w a r e n m i t denen d e r spät -
e isenzei t l ichen u n d mi t t e l a l t e r l i chen ba l t i schen P e r i o d e 
iden t i sch . D ie W i d e r r i s t h ö h e de r K ü h e b e t r u g von 
1000 bis 1200 m m , der S t ie re v o n 1050 bis 1200, de r 
Ochsen lag ü b e r 1300 m m . E s ist, übr igens i n t e r e s s a n t , 
d a ß im F a l l e dieser R i n d e r ke in sexual b e d i n g t e r 
U n t e r s c h i e d in de r Größe b e o b a c h t e t w e r d e n k o n n t e . 
Die R i n d e r d e r Pe r iode III w a r e n u m 20 m m h ö h e r 
als die a u s d e r E k e t o r p e r P e r i o d e I I . Diese Z u n a h m e 
in der K ö r p e r g r ö ß e ist b e a c h t e n s w e r t , da bei d e n klei-
nen W i e d e r k ä u e r n und d e m Schwein ein u m g e k e h r t e r 
P rozeß , (1. h . e ine A b n a h m e d e r K ö r p e r g r ö ß e z u ver-
zeichnen w a r . In E k e t o r p g a b es im a l lgemeinen drei-
ma l so viele K ü h e als St iere . 
A u c h in d e n E k e t o r p e r P e r i o d e n II u n d I I I bil-
de te d a s u r sp rüng l i che N u t z t i e r de r B a u e r n w i r t s c h a f -
t en , das S c h a f , den ü b e r w i e g e n d e n Teil des Tie rbe-
s t andes . D i e Z a h l der Ziegen w a r min imal . Die W i d e r -
r i s thöhe d e r Schafe von E k e t o r p J1 b e t r u g c c a . von 
550 bis 730 m m ( D u r c h s c h n i t t : 630 mm), d ie d e r von 
E k e t o r p II Г cea . von 530 bis 700 m m ( D u r c h s c h n i t t : 
600 mm) , d . h . , le tz tere T ie re w a r e n u m 30 m m k le ine r 
als die d e r v o r a n g e h e n d e n Per iode . Aus d e r h o h e n 
Zahl d e r g e s c h l a c h t e t e n J u n g t i e r e — i n s b e s o n d e r e in 
de r E k e t o r p e r Per iode I I schl ießt man d a r a u f , daß 
die Schafs fe l l e k a u m g e n u t z t gewesen se in so l l ten . 
In e r s t e r L i n i e hielt m a n d a s Schaf wegen se ines Flei-
sches. R u n d zwei Dri t te l d e s S c h a f s b e s t a n d e s w a r e n 
weibl ich. 
I n P e r i o d e II w a r e n die Schweine m i t t e l g r o ß 
( W i d e r r i s t h ö h e von 630 b is 670 mm) , die d e r P e r i o d e 
II Г w a r e n n o c h kleiner. U n t e r d e n Caninen domin ie r -
ten die Z ä h n e de r E b e r . 
I n E k e t o r p I i u n d I I I w a r e n die H u n d e verschie-
den g r o ß u n d von ve r sch iedene r W u c h s f o r m . Die 
K n o c h e n z e u g e n von d e m V o r k o m m e n ve r sch i edene r 
H u n d e r a s s e n , wie S c h ä f e r h u n d e , Mischungen , g roße 
und k le ine H u n d e , säbe lbe in ige und n o r m a l gewach-
sene S c h o ß h u n d e . Auf fa l l end ist eine b e s t i m m t e Re-
d u k t i o n d e r Zähne . 
Die E k e t o r p e r K a t z e n w a r e n sch lank u n d klein. 
B. Wildsäugetiere 
In E k e t o r p I I und I I I w a r e n die K n o c h e n r e s t e von 
wi ld l ebende r Säuge t ie ren v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g insge-
s a m t 2640. Die Zahl der K n o c h e n des L a n d g r o ß w i l d s 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
RECENSION ES 289 
(E lch , R o t h i r s c h , R e h , Ren) b e t r u g sogar z u s a m -
men m i t d e m «import ier ten» Wi ldsehwein — n u r 16. 
Die Zahl de r R a u b t i e r k n o c h e n (Wolf , F u c h s , Her -
melin u n d Wiesel) w a r e twas b e d e u t e n d e r , sie be-
t r u g 42. 
D ie Zahl d e r K n o c h e n r e s t e v o n Meeressäuge t ie ren 
b e t r u g 286. Die Kegel- , bzw. Sa t t e l so f f e und d e s ge-
meine S e e h u n d domin ie ren , die Zahl der Schwein-
swale w a r dagegen minimal . D ie Zahl der Schnee-
h a s e n k n o c h e n b e t r u g 878. Besonde r s hoch ist d ie Zahl 
der Ü b e r r e s t e d e r I n s e k t e n f r e s s e r u n d der N a g e t i e r e , 
sie b e t r u g 1418. All die Ü b e r r e s t e zeugen v o m n a t ü r -
lichen Tod d e r T ie re . Die H a u s r a t t e erschien e r s t in 
de r E k e t o r p e r Pe r iode I I I , sie w u r d e wahrsche in l i ch 
pe r Schiff auf die Insel ge sch lepp t . 
W e d e r R e n t i e r , noch Wi ldschwein oder W a s s e r -
s p i t z m a u s l eb ten au f der Insel O l a n d . 
C. Vögel 
Mehr als 17 500 K n o c h e n r e s t e von r u n d 1 20 Vogel-
a r t e n k a m e n z u m Vorschein . Die voge l f auna v o n E k e -
t o r p ist eine d e r r e i chs te u n t e r d e n b isher b e k a n n t e n 
a rchäologischen F u n d o r t e n . U n t e r d e m Hausge f lüge l 
s ind kle ine H ü h n e r , Gänse , E n t e n und in der P e r i o d e 
I I I sogar T a u b e n v e r t r e t e n . 
U n t e r d e n Wi ld vögeln gibt es sowohl e inhe imische , 
als auch im S o m m e r b r ü t e n d e , i m W i n t e r h e r ü b e r -
z iehende usw. A r t e n . Besonders in te ressant ist d ie 
Ex i s t enz v o n L ö f f l e r n . 
D. Schlangen, E. Kröten u n d Frösche 
Auch die K n o c h e n r e s t e d ieser Tiere weisen au f 
n a t ü r l i c h e n T o d h in . 
2. Pathologisch veränderte Knochen 
Die A u t o r e n zäh len nach A r t e n , in g e n a u e r a n a -
tomischer Re ihenfo lge , m i t p r ä z i s e n t o p o g r a p h i s c h e n 
A n g a b e n die pa tho log i schen K n o c h e n a u f . Die Zahl 
de r ve rsch le iß ten , t r a u m a t i s c h ve r l e t z t en o d e r a u s 
a n d e r e m G r u n d e k r a n k e r K n o c h e n ist ve rhä l tn i s -
m ä ß i g niedr ig . 
3. Kulturgeschichtlicher Teil 
I n d iesem A b s c h n i t t wird die E k e t o r p e r V i e h z u c h t 
kurz e r ö r t e r t . In Pe r iode I I w u r d e m e h r R i n d f l e i s c h , 
in Per iode I I I m e h r Schweinef le i sch k o n s u m i e r t . D ie 
R i n d e r d i en t en sowohl als Arbe i t s t i e re als a u c h als 
Milchquel len. I n b e i d e n Fäl len fä l l t die hohe Zahl d e r 
J u n g t i e r e a u f . D a s Sch lach ten e r fo lg t e im S p ä t h e r b s t 
bzw. im F r ü h w i n t e r . Die Ve r l e t zungen d u r c h d a s 
Sch lach ten u n d die Ze r s tücke lung s ind auf d e n Kno-
chen k lar zu e r k e n n e n . 
B e i n a h e alle Bes t and te i l e des Tieres w u r d e n ge-
n u t z t . Sie w u r d e n e n t w e d e r f ü r Speisezwecke o d e r als 
R o h s t o f f f ü r H a n d a r b e i t e n b e a r b e i t e t . Aus v ie len 
Teilen des Tieres w u r d e n G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e ge-
m a c h t . E s ist sehr au f sch luß re i ch , Fo tos v o n einigen 
b e a r b e i t e t e n Pfe rde- u n d R i n d e r k n o c h e n m i t e inem 
F o t o v o n e inem Sch l i t t en a u s Got land a u s d e m 17. 
J a h r h u n d e r t zu vergle ichen, bei dem die K u f e n aus 
abgesch l i f fenen M i t t e l h a n d k n o c h e n a n g e f e r t i g t waren . 
I n d e r G r u p p e 4 w e r d e n einige ökologische Fol-
g e r u n g e n geschi lder t , sowie die Z u s a m m e n h ä n g e 
zwischen d e r L a n d s c h a f t u n d d e r Viehzuch t ana lys ie r t . 
I m Teil I I I Die Fischknochen beschre ib t A. Hall-
ström zah l re iche (72 199) F i s c h k n o c h e n r e s t e . Die Zahl 
der F i s c h a r t e n b e t r ä g t d a b e i r u n d 30. In F k e t o r p 
waren de r Her ing u n d (1er K a b e l j a u die wich t igs t en 
F i schso r t en . E s gab sowohl Süßwasse r f i sche als auch 
Seefische. D e r F i s c h f a n g sp ie l te an fangs n u r eine ge-
ringe Rol le , er wurde j e d o c h in der Pe r iode I i i zu 
e inem wich t igen B e s t a n d t e i l de r Lebensmi t te lversor -
g u n g de r Bevö lke rung . 
Materialanalyse einiger Knochenartefakte von Eke-
torpsborg 
Im Teil IV pub l iz ie r t B. Hermann die Ergebn i sse 
e lek t romikroskopischen und xe ro rad iograph i schen 
Mate r i a lana lyse von einigen K n o c h e n a r t e n . 
I m Teil V e rö r t e r t N.-G. Gejvall den Einsatz von 
Computerverfahren in der Osteologie, besonders in Kom-
bination mit den Meßgeräten L-V-M 1601 -A und -B. 
Der R ü c k g a n g der Zah l des Rindes , die niedr ige 
Zahl de r Schweine und a n d e r e zoologische B e o b a c h t un-
gen korre l ie ren mi t de r empi r i schen T a t s a c h e beson-
ders güns t ig , d a ß der W a l d in d e r U m g e b u n g v o n Fke-
to rp i m m e r weniger und die o f f ene L a n d s c h a f t immer 
kahler u n d t rockene r w u r d e . Spä te r e n t s t a n d im 
Süden Schwedens die t y p i s c h e s t e p p e n a r t i g e Land-
scha f t , A l v a r g e n a n n t . I n d e n E k e t o r p e r P e r i o d e n II 
und I H l eb t en noch viele W a l d v ö g e l in der U m g e b u n g . 
Die Monograph ie ü b e r die E k e t o r p e r F a u n a ent-
häl t sehr viele I l l u s t r a t i onen . D ie ve r sch iedenen Dia-
g r a m m e s ind sehr übers ich t l i ch u n d von h o h e m Ver-
anschau l ich ungswer t . A u c h die Fo tos we isen eine 
sehr hohe Qua l i t ä t a u f . 
P r o f . D r . J . Boessneck u n d seine Mi t a rbe i t e r haben 
d u r c h die fo r tge se t z t e B e a r b e i t u n g von g r o ß e n F u n d -
ko inp lexen (Skedemosse 1965, Manch ing 1971) an-
h a n d dieses W e r k e s w iede r u m eine e n o r m e Stoff-
menge u n s e r e K e n n t n i s s e b e r e i c h e r t . Die Monograph ie 
m a r k i e r t zugleich m i t H i l f e (1er ausgeze i chne t en Un-
tersuch ungs- u n d P u b l i k a t i o n s m e t h o d e n d ie g rund-
legenden u n d wich t igs t en F o r s c h u n g s a u f g a b e n , du rch 
de ren L ö s u n g die Arehäozoologie auch d ie Archäo-
logie m i t n e u e n und g e n a u e r e n Ergebnissen berei-
chern k a n n . I . Vörös 
The Cambridge Encyclopedia of Archaeology. Editor 
A. Sherra t t , Foreword by G. Clark. 55 C o n t r i b u t o r s . 
C a m b r i d g e — L o n d o n — N e w Y o r k —New Roche l l e — 
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Melbourne—Sydney , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P res s , 
1980. 495 p. , numerous b lack and w h i t e a n d coloured 
pis , f igs , and maps . 
I t was only a f t e r a long per iod of m e d i t a t i o n t h a t 
J f ina l ly dec ided to r ev iew th is i m p o s i n g and lavish 
p ionee r work . Nonethe less , a correc t a n d su i tab le m o d e 
of review, and a possible c r i t ique s t i l l e ludes me, fo r 
how c a n an encyclopedica l vo lume w r i t t e n b y 55 
r e n o w e d specialists be a d e q u a t e l y r e v i e w e d ? I t would 
a p p e a r t h a t a review of t h i s k ind e x c e e d s t he compe-
t e n c y of a single pe r son , b u t p e r h a p s a l so t h a t of t h e 
a rchaeologis t s of a sma l l c o u n t r y . T h e bes t so lu t ion 
a p p e a r s t o he a listing of t h e var ious c h a p t e r s of t h e 
v o l u m e , wi th some a f t e r t h o u g h t s . F o l l o w i n g the Fo re -
word and t h e E d i t o r ' s p re face , t h e 64 chap te r s a r e 
d iv ided in to t h r ee m a i n p a r t s , w i th c o n t i n u o u s n u m -
ber ing . 
P A R T O N E . / . : The development of modern archaeol-
ogy. 1. T h e origins a n d g r o w t h of a r c h a e o l o g y (D. 
Whitehouse). 2. T h e r evo lu t ion in a r c h a e o l o g y (A. 
Sherratt). 3. I n v e s t i g a t i o n in t h e f ie ld (S. ShennanJ. 
4. Analys is and i n t e r p r e t a t i o n (I.Hodder). 5. E c o n o m -
ic a rchaeo logy (II. Dennel). 6. H i s t o r i c a l a rchaeo logy 
(D. Nash). 7. R e c e n t a d v a n c e s a n d c u r r e n t t r e n d s 
(C. Penfrew). 
P A R T T W O . II : Man the hunter. 8. Ice Age en-
v i r o n m e n t s (F. Alayne Street). 9. M a n a n d the pri-
m a t e s (P. Andrews). 10. E a r l y Man ( J . W. K.Harris). 
11. T h e h a n d a x e m a k e r s (D. Poe). 12. T h e develop-
m e n t of h u m a n c u l t u r e (L. Freeman). 13. L a t e r 
P le i s tocene h u n t e r s (P. Klein). 14. T h e a r r iva l of m a n 
in Aus t r a l i a (A. Thome). 
Ill : The postglacial revolution. 15. T h e beginnings 
of ag r icu l tu re in t h e N e a r E a s t a n d E u r o p e (A. 
Sherratt). 16. The e m e r g e n c e of c i t ies in t he N e a r 
E a s t (J. Oates). 17. M e s o p o t a m i a a n d I r a n in t h e 
B r o n z e Age (P. P. S. Moorey). 18. E g y p t and t h e 
L e v a n t in t he Bronze A g e (D. O'Connor). 19. T h e 
A e g e a n and wes te rn A n a t o l i a in t h e B r o n z e Age ( P . 
Warren). 20. E a r l y ag r i cu l t u r a l c o m m u n i t i e s in E u r o p e 
(A. Sherratt). 21. Agr i cu l t u r a l or ig ins in Eas t As ia 
(I.C. Clover). 22. E a r l y ag r i cu l tu re a n d t h e develop-
m e n t of towns in I n d i a (D. Chakrabarti). 23. E a s t 
Asia in t h e Bronze Age ( I ) . Bayard). 24. The f ina l 
s t aves of h u n t i n g a n d g a t h e r i n g in A f r i c a (P. Inskeep). 
25. Agr icu l tura l origins in Af r ica (C. Thurstan Shaw). 
IV: The early empires of the western Old World. 
26. T h e Assyr ian emp i r e (N. Postgate). 27. L a t e P e r i o d 
E g y p t a n d N u b i a (D. O'Connor). 28. T h e L e v a n t in 
t h e ea r ly f i r s t mi l l enn ium ВС (P. Parr). 29. I ron A g e 
Greece a n d t h e e a s t e r n M e d i t e r r a n e a n (P. Cartledge). 
30. I r a n u n d e r the A e h a e m e n i a n s a n d Seleucids (D. 
Stronach). 31. The emergence of A r a b i a (B. Doe). 
32. T h e Hellenis t ic wor ld (S. Mitchell). 33. F i r s t -
mi l lennium E u r o p e b e f o r e t h e R o m a n s ( J . Alexander). 
34. T h e wes te rn M e d i t e r r a n e a n and t h e origins of R o m e 
(T. W. Potter). 35. R o m e a n d i ts E m p i r e in t h e W e s t 
(T. W. Potter). 36. The R o m a n E m p i r e in t h e E a s t 
(S. Mitchell). 
V : Empires in the eastern Old World. 37. T h e 
g rowth of a Chinese empi re (M. Loewe). 38. T h e r ise 
of the n o m a d s in cen t ra l Asia (M. Zvelebil). 39. I n d i a 
before a n d a f t e r t he M a u r y a n emp i r e (P. Thapar). 
40. S o u t h e a s t As ia : civi l isat ions of t he t rop ica l forest«) 
(В. Bronson). 41. Impe r i a l C h i n a a n d i ts n e i g h b o u r s 
(D. Twitchett). 42. Fo re s t c u l t u r e s of sou th a n d s o u t h -
eas t Asia (G. Presland). 
VI : Old empires and new forces. 43. P a r t h i a n a n d 
Sasan ian I r a n (G. Herrmann). 44. B y z a n t i u m : a n 
empi re u n d e r s t ress (С. Foss). 45. The e x p a n s i o n of 
t he A r a b s (D. Whitehouse). 46. B a r b a r i a n E u r o p e ir. 
t he f i rs t m i l l e n n i u m (D. Kidd). 47. T h e rise of t e m -
pera te E u r o p e (C. Piatt). 48. T h e u r b a n i s a t i o n of 
eas te rn E u r o p e (N. Dejevsky). 
VII : On the edge of the Old World. 49. N o r t h e r n 
fores t c u l t u r e s a n d the Arc t i c f r i nge (M. Zvelebil). 
50. T h e p r e h i s t o r y of Ocean ia : colonizat ion a n d cul-
tura l c h a n g e (G. J. Irwin). 51. Holooene A u s t r a l i a 
(G. N. Bailey). 52. I ron Age A f r i c a and the e x p a n s i o n 
of t he B a n t u (D. W. Phillipson). 53. E a r l y s t a t e s in 
Afr ica (P. Garlake). 
VIII : The New World. 54. N o r t h Amer i ca i n t h e 
ear ly Pos tg lac ia l (D. Baerreis). 55. T h e co lon iza t ion 
of t h e A r c t i c (D. E. Dumond). 56. E a r l y a g r i c u l t u r e 
in the A m e r i c a s (W. Bray). 57. Agr icu l tu ra l g r o u p s 
in N o r t h A m e r i c a (J. B. Griffin). 58. M e s o a m e r i c a : 
f r o m vil lage t o emp i r e (J. O'Shea). 59. A n d e a n S o u t h 
Amer i ca : f r o m vil lage t o e m p i r e (C. Morris). 60. 
Tropical f o r e s t cu l tu res of t h e A m a z o n bas in ( I . 
Barry ). 
IX : Pattern and process. 61. I n t e r p r e t a t i o n a n d 
syn thes i s — a pe r sona l view (A. Sherratt). 
P A R T T H R E E . X. Frameworks: dating and 
distribution. 62. D a t i n g a n d d a t i n g m e t h o d s ( P . 
Burleigh). 63. C o m p a r a t i v e chronologies ( J . W. 
Lewthwaite a n d A. Sherratt). 64. Chronological a t l a s 
(J. W. Lewthwaite and A. Sherratt). 
The v o l u m e is closed w i t h t h e b ib l iographies a n d 
an index . 
A r c h a e o l o g y was b o r n in E u r o p e a n d i t s f i r s t 
f lour i sh ing c a n also be t r a c e d to t h e E u r o p e a n coun-
tries. I t s m o s t r ecen t deve lopmen t s , usual ly t e r m e d 
' the r e v o l u t i o n in a r chaeo logy ' or ' t h e new a rchaeo l -
ogy ' , evo lved in E n g l a n d a n d in Amer i ca a f t e r W o r l d 
Will' I I . T h e n e w a p p r o a c h e s a n d m e t h o d s p r o v o k e d 
ex t r eme ly h o t deba tes , bu t t h e y h a v e none the le s s been 
quickly a c c e p t e d all over t h e wor ld . These d e b a t e s h a v e 
still no t b e e n conc luded , and t h e app l ica t ion of t h e s e 
new a p p r o a c h e s a n d m e t h o d s var ies f r o m c o u n t r y t o 
c o u n t r y . T h i s encyc lopedia c a n def in i t e ly be r e g a r d e d 
as a r e p r e s e n t a t i v e of t h e m o s t u p - t o - d a t e a p p r o a c h e s . 
Obviously , a n u m b e r of p r o b l e m s , especial ly t h o s e 
concern ing chronology , a rc still h ighly con t rove r s i a l . 
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Special is ts will u n d o u b t e d l y p o i n t o u t va r ious inade-
quac ie s in t h e v a r i o u s chap t e r s , especia l ly in t h e case 
of t o o general d iscuss ions . T h u s , for ins tance , on ly 
18 pages were d e v o t e d to t h e en t i re R o m a n wor ld , 
a b o u t which a n encyc loped ica l ser ies is p resen t ly con-
t i nuous ly p r i n t e d ( A N R W ) . T h e i m p o r t a n c e of t h i s 
enoyc lopedica l v o l u m e lies n o t in t h e fac t t h a t i t 
g ives a brief o v e r v i e w of t he r e su l t s in t h e a rchaeo-
logical research of t h e Old Wor ld and o the r a reas , 
b u t r a t h e r in t h a t it. a t t e m p t s t o give a coheren t pic-
t u r e of t he a r c h a e o l o g y (or, b e t t e r said, of t h e e a r l y 
c u l t u r e his tory) of t h e en t i re wor ld . This a p p r o a c h 
d i f f e r s f r o m all ea r l i e r a t t e m p t s of th i s k ind m u c h in 
t h e s a m e w a y as s imp le p h o t o g r a p h s f r o m cosmic 
p h o t o s t aken f r o m sate l l i tes . Tt would p e r h a p s be bes t 
t o q u o t e the o b j e c t i v e of t h e p re sen t vo lume f r o m t h e 
E d i t o r ' s p r e f ace w r i t t e n b y A n d r e w S h e r r a t t (p. 9): 
«The s t a t e of a rchaeo log ica l r esearch in d i f fe ren t p a r t s 
of t h e world is s t i l l v e r y u n e v e n . Never the less , t h e 
p rogress of t h e las t decades h a s p r o d u c e d s t r ik ing 
a d v a n c e s in our u n d e r s t a n d i n g of global d e v e l o p m e n t s 
o v e r t h e a rchaeologica l t imesca le . This book is a n 
a t t e m p t to s u m m a r i z e t h e p r e s e n t s t a t e of knowledge 
ove r t h e whole f ie ld of archaeologica l inqu i ry . I t re-
f l e c t s a groping a w a r e n e s s of t h e con t r i bu t ion t h a t 
a r chaeo logy can m a k e in reveal ing t h e c o m m o n h i s to ry 
of mankind .» 
In sp i te of all t h e p r o b l e m s which a r e inex t r i cab ly 
b o u n d u p wi th a n e x p e r i m e n t of th i s k ind , t h e hook 
c a n on ly be p r a i s e d . Archaeologis t s a n d h i s to r ians 
w h o become a c q u a i n t e d wi th th i s book will u n d o u b t -
ed ly he dazzled b y t h e wide pe r spec t ives p re sen ted 
in i t . L. Castiglione 
150-Jal i r -Feier . Deu t sches Archäologisches In s t i t u t 
R o m . Ansprachen u n d Vorträge. 4 .—7. Dezember 1979. 
Mi t t e i lungen des D e u t s c h e n Archäologischen I n s t i t u t s , 
R ö m i s c h e Ab te i l ung , f ü n f u n d z w a n z i g s t e s E r g ä n z u n g s -
h e f t . Mainz, Ver l ag P h i l i p p von Zabe rn , 1982. 209 S., 
88 T a f . 
Die 150-Jahr -Fe ie r d e r R ö m i s c h e n Abte i lung des 
D e u t s c h e n Archäo log i schen I n s t i t u t s fiel eigentl ich 
m i t d e m J u b i l e u m d e s g e s a m t e n DAL z u s a m m e n , 
n a c h d e m das D A I d o c h in R o m selbs t geg ründe t , u n d 
se ine R ö m i s c h e A b t e i l u n g e r s t s p ä t e r aus länd i sche 
S e k t i o n des G e s a m t i n s t i t u t s w u r d e . D a n u n die Grün -
d u n g des sehr b e d e u t e n d e n DAT, d a s au f diese Weise 
s c h o n eine so b e a c h t e n s w e r t e Vergangenhe i t h i n t e r 
sich h a t , in Ber l in se lbs t u n d a m g e n a u e n T a g des 
h i s to r i schen Ere ignisses gefeier t w u r d e , dabe i abe r d a s 
d e n k w ü r d i g e Ere ign i s a u c h in R o m , an der w a h r e n 
G e b u r t s s t ä t t e de r I n s t i t u t i o n n ich t vergessen w e r d e n 
d u r f t e , h a t die R ö m i s c h e Abte i lung seine E r i n n e r u n g s -
feier zu e inem s p ä t e r e n Z e i t p u n k t begangen . Die F e s t -
i c h k e i t e n n a h m e n v ie r volle Tage in A n s p r u c h , u n d 
ihre A k t e n e r fü l l en einen ansehn l i chen Band von 
g roßem F o r m a t . D a s Vorwor t z u m g a n z e n W e r k w u r d e 
d u r c h T h . K r a u s , d e n E r s t e n D i r e k t o r des D A I R o m 
v e r f a ß t . D a s P r o g r a m m de r F e s t l i c h k e i t e n ges ta l t e t e 
sich f o l g e n d e r m a ß e n . 
A m 4. D e z e m b e r w u r d e d ie Auss t e l l ung des ' Ins t i -
t u t o di co r r i spondenza a rcheo log ica ' e rö f fne t . Aus 
dieser Organ i sa t ion ging n ä m l i c h s p ä t e r sowohl d a s 
römische wie a u c h d a s g e s a m t e d e u t s c h e I n s t i t u t her-
vor . H . -G . K o l b e , de r Zwei te D i r e k t o r des D A I R o m 
hiel t d ie E r ö f f n u n g s r e d e , und er f ü h r t e die Versam-
mel t en in die Auss te l lung ein. 
Die Ereignisse des F e s t a k t e s a m 5. Dezember 
w a r e n : B e g r ü ß u n g d u r c h Dr . H . - G . K o l b e (12 — 13), 
G r u ß w o r t von Min i s t e r i a ld i rek to r Dr . K . Müller (14 — 
15), G r u ß w o r t von P r o f . Dr . G. Val le t , P r ä s i d e n t d e r 
U n i o n e In te rna / . iona le degli I n s t i t u t i di Archeologia , 
S tor ia e Stor ia de l l 'Ar t e in R o m a (15—16), G r u ß w o r t 
von P r o f . Dr . E . Buchne r , E r s t e r D i r e k t o r der Kom-
mission f ü r Al te Geschich te und E p i g r a p h i k , München 
(16 — 17). P r o f . D r . A. W a n d r u s z k a ( U n i v e r s i t ä t Wien) 
hiel t den F e s t v o r t r a g , u n t e r d e m Ti te l : «Das E r b e des 
Klassizismus» (18 — 26). 
A n e r k e n n u n g g e b ü h r t d e n V e r a n s t a l t e r n , die den 
w a h r e n wissenschaf t l i chen G l a n z p u n k t de r Fest l ich-
ke i t en , d a s zwei täg ige i n t e r n a t i o n a l e Col loquium n ich t 
a u s zufäl l ig d u r c h e i n a n d e r g e w ü r f e l t e n T h e m e n , son-
de rn a u s V o r t r ä g e n z u s a m m e n s t e l l t e n , d ie alle einen 
b e s t i m m t e n , g e m e i n s a m e n F r a g e n k o m p l e x b e r ü h r t e n . 
D e r g e m e i n s a m e Titel dieser R e f e r a t e h ieß : «Wechsel-
sei t ige Bez i ehungen zwischen R o m u n d N o r d a f r i k a in 
d e r Kaiserzei t». N a c h der B e g r ü ß u n g v o n H.-G. Kolbe 
k a m e n die fo lgenden A b h a n d l u n g e n a n die Re ihe : 
J. II. Ward Perkins «Town P l a n n i n g in N o r t h 
A f r i c a du r ing t h e f i r s t two c e n t u r i e s of t h e E m p i r e , 
w i t h special r e f e r e n c e to Lepc is a n d S a b r a t h a : charac-
t e r and sources» (29 — 40), u n d a n s c h l i e ß e n d : A. Di 
Vita: «Entgegnung« (46 - 49). P. A. Février: «Aix-
e n - P r o v e n c e : L e f a i t u r b a i n d a n s le M a g h r e b du l i f e 
siècle. Les signes d ' u n e crise?» (50 — 76). A. Manjoubi : 
« P e r m a n e n c e s e t t r a n s f o r m a t i o n s de l ' u r b a n i s m e afri-
ca in à la f in de l 'Ant iqui té» (77 - 8 3 ) . A. Di Vita: 
«Il p r o g e t t o or ig inar io del forum novum Severianum 
a L e p t i s Magna» (77 — 94); an diese l e t z t e r e Abhand-
lung schlössen sich die fo lgenden B e i t r ä g e a n : G. 
Ioppolo : «Al l ineament i e visuali o t t i c h e del foro seve-
r i ano di Lep t i s Magna» (94 — 100); J . B. Ward Perkins : 
« C o m m e n t a r y on Di V i t a ' s paper» (100—101); A. Di 
Vita: «Entgegnung» (102 — 106). F. fíakob : «Römische 
A r c h i t e k t u r in N o r d a f r i k a . B a u t e c h n i k u n d Bau t r ad i -
tion» (107—115). P. Pensabene : «La decoraz ione archi-
t e t t o n i c a d i Cherche l : cornici , a r c h i t r a v i , so f f i t t i , bas i 
e pilastri» (116 — 169). M. Bouchenski: «À p ropos de 
la con fédé ra t i on c i r t eenne (à p a r t i r d ' u n e nouvel le in-
script ion)» (170 — 179). G. Ch. Picard: «La scu lp tu re 
d a n s l ' A f r i q u e romaine» (180—195). K. Parlasca: «Zu 
d e n i ta l ischen B e z i e h u n g e n de r f rühka i se rze i t l i chen 
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Mosa ikkuns t Nordaf r ikas» (196 — 201). G. Voza : «La 
ville r o m a i n e del Tellaro e di P a t t i in Sicilia e il pro-
bléma dei r a p p o r t i con 1 'Afr ica» (202 — 209). 
Die h e r v o r r a g e n d e n R e d n e r und das h o h e N i v e a u 
der V o r t r ä g e ve r r a t en d ie g e m e i n s a m e R i c h t u n g ihrer 
U n t e r s u c h u n g e n . Einz ig u n d allein R a u m m a n g e l ist 
schuld d a r a n , daß wir a u f d i e einzelnen V o r t r ä g e hier 
nicht b e s o n d e r s eingehen k ö n n e n . Wir müssen u n s d a m i t 
begnügen , d a ß wir f e s t s t e l l e n : dieses i n t e rna t iona l e 
Col loquium u n d seine T h e m a t i k legen g l änzendes Zeug-
nis von d e r u n g e b r o c h e n e n B l ü t e des vor 150 J a h r e n 
g e g r ü n d e t e n Deu t schen Archäo log i schen I n s t i t u t s ab . 
Man k a n n archäologische F o r s c h u n g - besonders 
wenn es a u f das E r b e d e s k lass ischen A l t e r t u m s , auf 
die K u n s t u n d K u l t u r d e s römischen I m p e r i u m s an-
k o m m t - n u r m i t f r e i e m Blick über die S t aa t sg ren -
zen h inweg bet re iben. Dieses Wissen h a t e inst das 
' I s t i t u to d i co r r i spondenza archeologica ' ins Leben 
gerufen, u n d diese Idee , d i e die pol i t i schen Uneinig-
keiten d e r modernen S t a a t e n ü b e r s t a n d e n h a t — ja 
hof fent l ich a u c h in d e r Z u k u n f t ü b e r s t e h e n wird -
v e r k ö r p e r t e sieh in d e n V o r t r ä g e n der Gedenkfe ie r 
der G r ü n d u n g . Die Schlüsse , zu denen die Un te r -
suchungen d e r einzelnen G e g e n s t ä n d e f ü h r t e n , lassen 
sich h e u t e noch nicht a u f e inen solchen g e m e i n s a m e n 
Nenner b r i n g e n — mögl icherweise wird dies auch in 
der Z u k u n f t n icht de r F a l l — den m a n in einigen 
Sätzen z u s a m m e n f a s s e n k ö n n t e . Aber d e r Vergleich 
des archäologischen N a c h l a s s e s in R o m u n d in Nord 
Afr ika l ä ß t die Umrisse v o n zweien v e r m u t l i c h fes ten 
Thesen e r k e n n e n . E s ist n ä m l i c h einersei ts s icher , d a ß 
die K u n s t de r a f r i k a n i s c h e n Prov inzen en tsche idend 
durch d e n jeweiligen Sti l v o n R o m und d e r kaiserzei t -
lichen K u n s t b e s t i m m t w u r d e . Aber es ist auf der 
anderen Se i te nicht zu bezwei fe ln , d a ß t r o t z des ent-
sche idenden E in f lußes v o n R o m her die a f r ikan i -
schen D e n k m ä l e r spez i f i sche Züge au fwe i sen , die man 
von zwei Quellen a b l e i t e n k a n n ; die e ine Quelle ist 
die p u n i s c h e Trad i t ion , b z w . die 'provinzie l le ' F ä r -
bung de r e ingeborenen B e v ö l k e r u n g ; die a n d e r e Quelle 
bilden d ie e igen tüml ichen Gesichtszüge j e n e r wir t -
schaf t l ieh s t a r k e n ko lon ia len El i te , die in Af r ika ent-
s tand , m i t anderen W o r t e n w a r diese d ie lokale Vari-
an te des R o m a n i s m u s . L. Castiglione 
W. Heissig: The Religions of Mongolia. T rans i , by G.  
Samuel . L o n d o n —Henley , R o u t l e d g e and K e g a n Pau l , 
1980. 146 p. 
This s t u d y is the u n a l t e r e d Engl ish t r a n s l a t i o n of 
t he w o r k ent i t led 'D ie Rel ig ionen d e r Mongolei ' , 
publ ished in 1970, in t h e vo lume of Tuec i & Heissig: 
Die Re l ig ionen Tibets u n d de r Mongolei (Die Religio-
nen de r Menschhei t . K o h l h a m m e r , S t u t t g a r t Ber-
l in—Köln—Mainz) , w r i t t e n b y the m o s t o u t s t a n d i n g 
c o n t e m p o r a r y exper t of t h e G e r m a n Mongol ian st udies. 
Tts p r i m a r y i m p o r t a n c e lies in t he f a c t t h a t for t he 
g r e a t n u m b e r of r e sea rche r s r e a d i n g in Eng l i sh this 
s t a n d a r d w o r k is r ead i ly accessible, t h u s p rov id ing 
a m p l e o p p o r t u n i t y for h i s to r i ans of rel igion, e thno-
logists, h i s tor ians , a rchaeologis t s and e x p e r t s of t he 
re la ted s t ud i e s to gain a u t h e n t i c knowledge of t h e 
rel igions of t h e Mongols, w h o once s h a p e d t h e h i s to ry 
of t h e world a n d a r e still s ign i f icant in C e n t r a l Asia. 
T h e va lue and a u t h e n t i c i t y of th is w o r k is ampli-
f ied b y t h e f a c t t h a t i t p r imar i l y i nco rpo ra t e s t he 
a u t h o r ' s own researches , based p a r t l y on field sur-
veys , p a r t l y on the philological s t u d y of w r i t t e n docu-
m e n t s , a n d only add i t i ona l ly on re ly ing o n ear l ier 
works . T h e scient i f ic resu l t s ach ieved b y t h e a u t h o r 
in pub l i sh ing t h e t e x t s conceived in t he sp i r i t of t he 
Mongol ian s h a m a n i s t i c a n d L a m a i s t i c p o p u l a r reli-
gion de se rve special a t t e n t i o n . D u r i n g Iiis w o r k lie 
closely c o o p e r a t e d wi th Mongol ian sc ient i s t s w h o were 
not on ly researchers , b u t also p rese rve rs a n d repre-
s e n t a t i v e s of t he cu l t u r e a n d t r a d i t ions of t he i r na t ion. 
H e also co l l abora ted w i t h t h e n o t e d Mongol ian e x p e r t s 
of t h e L a m a i s t i c rel igion. T h e s igni f icance of these 
f a c t s b e c o m e m o r e pe rcep t ib l e if we cons ider t h a t t he 
p r e s e n t - d a y Mongols, c i t izens of e i ther t h e Peop le ' s 
R e p u b l i c of Mongolia , t h e Soviet Un ion , or t h e Peop le ' s 
R e p u b l i c of China do n o t — or on ly scarce ly — live 
a c c o r d i n g t o these s y s t e m s of religion or bel ief , a n d 
the i r knowledge of t h e m is also slowly d i s a p p e a r i n g . 
T h e subdiv is ion of t h e work is t h e fo l lowing: Tho 
f i r s t c h a p t e r gives a genera l ou t l ine of t h e in f luences 
of s h a m a n i s m and L a m a i s m on each o t h e r (e.g. the 
L a m a i s t t e r m i n o l o g y occur r ing in s h a m a n songs, t h e 
s h a m a n i s t i c gods in t he L a m a i s t p a n t h e o n ) . T h e 
second c h a p t e r o f fe rs a de ta i led a c c o u n t of t h e discov-
eries abou t Mongol ian s h a m a n i s m , b e g i n n i n g wi th 
t h e ea r ly re fe rences to t h e cul t of h e a v e n , t h e n discus-
sing t h e re la t ions of t h e s h a m a n s t o t h e c lans , t he 
g u a r d i a n sp i r i t s of t he f ami ly , t h e d i f f e r e n t f u n e r a r y 
cul ts , a n d conc lud ing w i t h t h e p r e s e n t a t i o n of t h e 
s h a m a n c lothes , t h e t y p e s of d r u m s a n d t h e o t h e r 
requ is i t es . T h e t h i r d c h a p t e r o f fe r s a h i s to r ica l s u r v e y 
of t h e w a y s L a m a i s m p e n e t r a t e d Mongol ia . T h e pene-
t r a t i o n took p lace in consecu t ive w a v e s . T h e f i rs t 
only r e a c h e d t h e h ighes t social circlos. I t s in f luence 
w a s m a i n l y h is tor ica l , a s f a r as t h e fail of t h e Chinese 
Y u a n d y n a s t y , itself of Mongol ian origin, is concerned . 
This process was acce le ra t ed b y t h e f a c t t h a t t h e 
e m p e r o r a n d his r e t i n u e b e c a m e e n t a n g l e d in t he 
mys t i c a l s exua l - t an t r i c ceremonies . T h e r e f o r m e d ver-
sion of L a m a i s m has b e e n sp read ing m o r e a n d m o r e 
ex tens ive ly f r o m t h e 16th c e n t u r y . T h e Mongol ian 
chiefs s u p p o r t e d t h e ex tens ion of t h e Da la i L a m a ' s 
power , a n d p r o t e c t e d it wi th mi l i t a ry m e a n s . T h e 
pol i t ical and economic in f luence of t h e L a m a i s t chu rch 
on t h e Mongols c u l m i n a t e d in t h e 18th- 19th cen-
tur ies . T h e f o u r t h c h a p t e r re la tes t h e s t rugg le of (he 
L a m a i s t chu rch , a t i t s p e a k of power w i t h a fu l ly 
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developed inner h i e r a r chy , aga ins t t he s h a m a n s , a n d 
t he i r miss ionary w o r k . Also in t h i s c h a p t e r we f i n d 
a n a c c o u n t of t he i r cur ious m e t h o d , a l r eady t e s t e d 
aga in s t t he T i b e t a n Bon rel igion, accord ing t o w h i c h 
in the i r f igh t a g a i n s t t h e s h a m a n i s t mag ic t h e y em-
p loyed L a m a i s t m a g i c ceremonies , such as t he t a n t r i c 
d o g m a s , t h e mys t i ca l -mag ica l m a s q u e r a d e dances , 
t h e oracles a n d t h e G u r t u m s se rv ing in m o n a s t e r i e s 
e n t r a n c i n g b y swords .F ina l ly , t h e ant i re l ig ious mea-
s u r e s of the 2 0 t h c e n t u r y b r o u g h t t h e l a m a s a n d t h e 
s h a m a n s s o m e w h a t n e a r e r t o each o the r . 
T h e last c h a p t e r is devo ted t o t h e p r e s e n t a t i o n of 
t h e gods of Mongo l i an p o p u l a r religion ind iv idua l ly . 
T h e y combine s h a m a n i s t i c a n d L a m a i s t i c f e a t u r e s 
insepa rab ly . S o m e of t h e gods r e spec t ed b y t h e Mon-
gols a r e a l r eady m e n t i o n e d in t h e earl ier sources , in 
connec t ion w i t h t h e f i r s t people of t h e s t eppe , e.g. 
t h e e te rna l h e a v e n (tngri) , t h e e a r t h a n d t h e m o u n -
ta ins , and t h e f i r e . O the r s a p p e a r on ly in l a t e r docu-
ments , like e.g. «the seven celes t ia l elders», as t h e y cal-
led t h e s t a r s of t h e U r s a Maior , «the w h i t e elder», be ing 
t h e benevo len t god of t h e e a r t h a n d fe r t i l i ty , a n d 
f ina l ly t h e c o m b a t i v e gods on h o r s e b a c k , t he god of 
f l ag , t h e god of w a r and Geser K h a n , t h e epic he ro , 
to w h o m t h e y o f fe red b lood sac r i f i ce even in o u r 
c e n t u r y . Gengh i s K h a n is a m o n g t h e gods, too . H e is 
t h e d iv ine ances to r , r ega rded as t h e or ig ina tor of 
severa l rel igious a n d b e h a v i o u r a l laws. 
I l l u s t r a t ions , chronological t ab l e s a n d an i n d e x 
m a k e t h e book r i che r and eas ier t o use. 
I hope even th is brief o u t l i n e d e m o n s t r a t e s t h e 
r ichness and comprehens iveness of t h e book, t h o u g h 
in t h e i n t r o d u c t i o n t h e a u t h o r m o d e s t l y r e m a r k s t h a t 
he could no t even a i m a t comple t enes s . I t h ink , how-
ever , t h a t u p o n th i s s u b j e c t it was W . Heissig w h o 
could yield t h e m o s t , and m o s t a u t h e n t i c , i n f o r m a t i o n . 
K. U. Kőhalmi 
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P R O G R E S S O F T H E W O R K 
The Hungarian Mission in Thebes of the Eötvös University in Budapest started its second 
season on the 24th October, 1984. The season's work which was finished on the 10th of December, 
was a continuation of the excavation begun in 1983.1 The staff of the Mission was as follows: 
Prof. L. Kákosy Field Director, Dr. F . Gaál Epigraphist , Dr. I . Kiszelv Physical Anthropologist, 
Z. Fábián Epigraphist , T. Bács Po t te ry Exper t , E. Egyed Surveyor, Site Recorder, J . G. Szalay 
Physical Anthropologist (University of Lund), A. Zboray Photographer 
The Egypt ian Antiquities Depar tment was represented by Inspector Tala t Abd el-Aziz. 
During the f i rs t season we completed the cleaning of Room I and of the first section 
(Il /a) of Room I I in TT 32, constructed a t the t ime of Ramesses I I . In 1984 we resumed work in 
Room I I . Although the intrusive burials were in a badly destroyed condition it clearly emerged 
tha t , as Room I, it was reused f rom Dyn. X X I onwards. Fragments of two mummies were found 
above each other in section I l /b . Another mummy was discovered in the side-room of the small 
sha f t starting f rom the floor of section 11/a. The lat ter mummy, which was well preserved, dis-
played the mummification method characteristic of Dyn. XXI : the viscera were wrapped in linen 
parcels and put into the body.2 T h e cleaning of this shaf t was completed but no real evidence point 
(The plans were d r a w n by E . Egyed) 
1
 T h e Fi rs t P re l iminary R e p o r t w a s published in 2 A". Martin L A i l l , 317. 
A c t a A r c h H u n g 37 (1985). 
1 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1983 
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to the fact t h a t this was the original or intended resting place of the mummy. We are safe in assum-
ing t ha t the mummy and the fragment of a coffin of the X X I s t dynas ty may have been thrown 
there by later inhabitants of the tomb, when the shaft served also as a waste-pit. 
Remarkable discoveries were made in Room I I I covered by a large pile of debris. The roof 
of this room has been almost completely destroyed, in all probabili ty by tomb robbers in the anti-
quity. When the debris had been removed, a t first a niche carved into the rock emerged (Fig. 4). I t 
contained the figures of Isis, Osiris and Horus carved into the natural rock, as well as the adoring 
figure of Djehutimes 011 the side wall (Fig. 5), the la t ter in sunk relief. The figures of the gods 
are badly damaged, but the inscriptions are well preserved and also the original painting is partly 
visible. A short prayer is writ ten on the wall surface in f ron t of the f igure of Djehutimes, asking 
Osiris for the "sweet breeze of the north wind". The ceiling of the niche is decorated with white 
stars on a blue background. 
Af te r the discovery of the niche, we found a handsome limestone statue in the debris. 
Although it was found pushed aside to the western side-wall, its original position had probably 
been a t the rear wall, under the niche with the gods. The s ta tue represents the owner of the tomb, 
Djehutimes, in the company of his wife, Isis, and their son, Araenmes. We shall re turn to this 
s ta tue below (Fig. 6). 
Three mummies were buried in Room 111. One of them in the SW corner was lying prone. 
A mummy in the center of the room had a green glazed shabt i as funerary equipment. I t m a y with 
some probabil i ty lie dated to Dyn. X X X . 
Room I I I is f lanked by two small chambers, one 011 the east and one on the west. The en-
trance of the eastern chamber (Room IV) was entirely covered by debris, thus we only discovered it 
in the second season. I t is an unfinished room, and its roughly hewn-out rock walls do not hear 
any kind of decoration. In the western side-wall of Room i l l there is a roughly cut opening a t a height 
of about 1,5 m from the floor and it leads into a side-comjdex of two rooms. At least one mummy 
found here can be a t t r ibuted to the X X I s t dynasty (fragments of coffins display the style of this 
period). A number of skeletal remains may 011 the other hand originate f rom the Coptic period or 
even later. The side complex seems to continue into the mountain bu t we stoj>ped the work here 
because of the danger of the collapse of the ceiling. I t remains at any ra te uncertain whether this 
side complex was cut out during Dyn. X X I from Tomb 32; its architectural features would rather 
suggest the existence of a separate entrance not yet discovered. The wall to Tomb 32 was perhaps 
broken through by tomb robbers. 
Room V makes a ra ther strange impression. The badly damaged walls and the ceiling are 
painted with scenes and with inscriptions in vertical columns. The largest of the pictures represents 
a funerary procession led by the "scribe of the House of Li fe" Khaemipet (Hc— m — Ip-t) and closed 
by Djehutimes himself. Above it a vignette to Book of the Dead chapter 153 can be seen ("Chapter for 
F i g . 3 . T h e b a n T o m b 3 2 . V i e w f r o m t h e W e s t 
1* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
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escaping the net") . Under a f lying ba the net is held by two demons. Another picture may represent 
two mourners, as indicated by the gestures of the figures. The entrance to the t unnel ( Room Vl /a 
b c) is surmounted by another remarkable scene : a man, probably Rjehutimes, is shown before a 
lion-headed demon with a knife. The picture is par t ly destroyed, so there may originally have 
been three demons represented there. 
The inscriptions in Room V written in black are badly faded, they will lie studied in detail 
in the following seasons. Beginnings of new passages are marked by words writ ten in red. Some of 
the columns are unfinished. 
The style of the pictures, full of movement and emotion, stands in sharp contrast to the 
s ta t ic solemnity of Room 1 and II . The decorations for the f i rs t two rooms and those of Room V 
were obviously designed by different artists. 
Room VI is a long tunnel (65,69 m) going down into the mountain. In its f i rs t section it 
slopes steeply and turns full circle like a spiral (Fig. 1. 3). I t has three side-chambers, one in the 
f i rs t section (Room VII) and two near the big shaf t (Room V I I I and IX). Two sections of the tun-
nel are enlarged to form rooms. Also two small niches, built of brick have been found. Mudbrick 
constructions seem to have had a variety of uses in different par t s of the tomb. Moreover, numer-
ous stamped bricks came to light in the tunnel. The stamps, with titles and name of the owner of 
the tomb, will be studied by E . Gaál. 
The cleaning of the lower section (Room VI/c) of the tunnel could not be completed. From 
the big shaft the debris is now par t ly removed bu t we did not yet reach the bot tom. In the first 
season three side rooms of the sha f t were observed (Rooms X I , X I I and X I I I ) a fourth one was 
discovered in 1984 (Room XIV). In addition to these four rooms, the burial chamber can also be 
reached from the sha f t . To our present knowledge, this is the deepest part of the tomb. Although 
the cleaning in this chamber has also made some progress, much work remains to lie done here. 
The difficult working-conditions in the shaft and the burial chamber permit only cautious progress 
of t he work. The baskets filled with debris were l if ted witli a pulley. Notwithstanding all the diffi-
culties, the s tudy of the two granite sarcophagi of the owner and his wife can begin. The f inds (shab-
tis, fragments of intrusive coffins) in the burial chamber and in the shaft made it evident t ha t this 
lower par t of the tomb was reused from Dyn. X X I , too. The analysis of the fragments of mummies 
and skeletal remains found in the burial chamber (.7. G. Szalay) revealed tha t at least twenty 
bodies were buried there in the course of time. 
Beside archaeological rout ine work, special researches have been launched. Some inscrip-
tions were studied by Z. Fábián. He made preliminary tracings of walls in Room 1. E. Gaál studied 
the impressions on the funerary cones3 and the s tamped bricks. All the s tamped funerary cones 
found up to now can be dated, perhaps with one single exception, to the Late Period. One of them 
bears the name Ichms and royal t i tu la ry which may refer either to the X V I I I t h or to the X X V I t h 
dyn. As proved by their archaeological context, the funerary cones in Tomb 32 belonged to the 
funerary equipment of intrusive burials and were certainly not used for wall-decoration. 
T. Rács s tar ted to process pot tery da ta from the point of view of typology and chronology. 
While in some cases sherds occurred in a stratigraphied context, the dating can in most cases he 
established on stylistical and typological bases. The material extends from the New Kingdom up to 
the Arabic Period. The hulk of the material consists of undecorated utili ty wares, bu t also a number 
of painted potsherds were discovered. One painted sherd is of part icular interest, it is undoubtedly 
a Mycenaean import and may be da ted to the LH I I I / B period.4 
3
 Cf . R. Hart s recent pape r Société d 'Égypto logie 4 On Mycenaean po t t e ry in Thebes: M. I t . B E L L , 
Genève, Bulletin 8 (1983) 51 — 57; A. Eggebrecht LÄ J I, A S A E 68 (1982) 1 4 3 - 1 6 3 . 
857 — 859. 
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Fig. 5. D jehu t imes adoring Osiris (Room I I I ) 
The examination of the mummies, started in 1083, was continued by Dr. I . Kiszely and Л. G. 
Szalay during the second season. It is worth mentioning tha t besides the human remains a mummi-
fied body of a bird, probably a falcon, fur ther a head of an ibis (burial chamber) and the hand of a 
monkey (Room 1) have also been found. 
With the exception of some still uncleaned parts of the tomb, an exact survey could be 
achieved by E. Egyed. After fixing the position of the tomb on the ordnance survey map, he drew 
up the ground-plans and sections of the major i ty of the rooms. We should note t ha t the difference 
in level between the original entrance and the burial chamber is 23 m. 
T H E M O S T I M P O R T A N T F I N D S 
During the f i rs t and the second season the expedition's interest focused f i rs t of all on the 
finds contemporary with the tomb. i.e. the reign of Harnesses i I. Unfortunately enough, they con-
st i tuted a very small quant i ty in comparison to the mass of the Late Period material. 
One of the most important f inds of the 1984 season was the s ta tue of the Djehutimes fam-
ily (Fig. 6). Most regrettably, the upper half of the nearly lifesizelimestone s ta tue is badly dam-
aged. The head of the two main figures are missing and also the face of the son is broken away. Some 
addit ional fragments were found later, not enough, however, to allow a complete reconstruction. 
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Fig. 7. The burial chamber with t w o grani te sa rcophagi 
Both Djehutimes and his wife, Isis, are seated, their son, Amenmes, is s tanding between 
them. Although represented as a child, he has the t i t le "Stable-master of the Residence" (hry ihw 
n hnw) carved on his garment. 
The back support of the statue, formed as a rectangular stela, bears an inscription carved 
in ten vertical columns. Besides the stereotyped phrases praising the honesty of Djehutimes, there 
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are two short passages with some bearing upon the history of Thebes under Harnesses II. Although 
they need fur ther analysis, they seem to allude in a cautious way to some kind of unrest in Thebes 
at this time. 
This was not the only monumental statue in the tomb. Af t e r the closing of our second 
season another s tatue representing three seated persons has been discovered by E. Gaál in the 
Egypt ian Museum in Cairo. The statue, published originally by G. Daressy5 and L. Borckhardt,6 
shows Djehutimes in the company of his father, Amenmes and his mother, Henutudjebu. The 
s ta tue is in better condition than the one found by our Mission : the heads are preserved, only the 
faces are disfigured or destroyed. In view of similar damages in the tomb one is led to the conclu-
sion t h a t the at tacks on the heads and faces were deliberate, and done by an enemy (or enemies) 
of Djehutimes. While the texts of the s ta tue found in the tomb deal with the activi ty of Djehutimes 
in his lifetime, those of the s tatue in the Egyjitian Museum are about the fortune of the soul in the 
Netherworld. Unfortunately, Daressy failed to give any information as to how the s ta tue came from 
Gurna to Cairo at the end of the last century. 
The fact tha t two groups of figures had been placed in the tomb is a further proof for the rich-
ness of this official who reached a high position in the temple-economy of Amun. 
On the basis of this s ta tue and some inscriptions in the tomb, we can now follow the Dje-
hutimes family for three generations : 
Amenmes = Henutud jebu 
Djehutimes = Isis 
Amenmes 
The figures of Djehutimes and his wife appear in the neighbouring tomb of Nebsumenu 
(TT 183), too. This may he an indication for a relationship between the owners. This assumption is 
fur ther supported by the architectural similarity of the two tombs. The plan in general was the same ; 
Tomb 32 was however executed on a larger scale. 
Other outstanding finds from the age of Harnesses I I are the mummiform granite sarcophagi 
of the owner and his wife. Although they were discovered as early as 1983, their s tudy could 
he commenced only in 1984, af ter the heaps of debris had been par t ly removed from the burial 
chamber. The right side of the sarcophagus of Isis, placed behind t h a t of Djehutimes, next to the 
rear wall of the chamber, is still inaccessible. Like on other Ramesside sarcophagi the represen-
tat ions are flanked by the vignette to Book of the Dead, Ch. 161, i.e. the figure of Thoth lifting the 
hieroglyphic sign of the sky. The Sons of Horus and Anubis are also present to promise protec-
tion and corporeal integrity to the deceased. The deceased Djehutimes was also protected by the 
magic formula : "Re shall live, the tur t le shall die."7 Both sarcophagi are of the same type. ( Fig. 7.). 
The sides are decorated at the head with painted yellow stripes. The lids were smashed by tomb 
robbers. Numerous fragments, also large pieces, were discovered whilst cleaning the burial 
chamber. 
A strange circumstance is worth mentioning. While the burial chamber, the two sarcophagi 
and the shaf t were rich in shabtis belonging to intrusive burials, not a single completely preserved 
funerary figurine of the original owners has been found. There are only two fragments, two legs of a 
fine white-glazed type, t h a t represent the set of shabtis of Djehutimes. On one of them the name 
can be clearly read. The other one is of identical type. 
5 R e c T r a v 14 (1893) 2 0 - 2 7 . 
6
 S t a t u e n und S ta tue t t en von Königen u n d Pr iva t -
leuten (CG) Teil 2, Berlin 1925, 9 4 - 9 0 (no. 549). 
7
 A. GUTBUB, Hommages à Serge Sauneron I , 
Le Caire 1979, 397; H. G. Fischer LÄ V, 6 2 7 - 6 2 8 ; 
A demon wi th tur t le h e a d : L. PANTALACCI, B I F A O 83 
(1983) 2 9 7 - 3 1 1 . 
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Fig. 8. Anubis or D u a m u t e t on a m u m m y - w r a p p i n g 
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One of the rarer Ramesside finds is a small rectangular piece of wood (1 20.5 cm) inscribed with 
the name of the owner's wife, 3s.t. I t was found in Room II and may have been part of a chest. 
The largest group of f inds contemporary with Djehutimes are the s tamped bricks mentioned 
above. 
A f ragment of a limestone s ta tue t te of f ine workmanship represents a seated woman (h. 
14 cm) called Fh-Rc and probably dedicated by her son. It may originally have belonged to the 
equipment of another tomb. Or was the owner of the s ta tue a dis tant relative of Djehutimes? 
The s ta tuet te was found in Room II. 
I t cannot be decided as yet, whether a certain Amenhotep who was an official in the temple 
of Amun (the t i t le is damaged) had any relationship with the owner of Tomb 32. His name was 
discovered on a sandstone statue-base (1. 44 cm, w. 21.5 cm) with a pair of feet and the foot-part of 
Osiris (?). There must have been another figure on the other side of the god, which broke off. 
Amenhotep is called in the inscription: "Osiris, the praised one (hay) of the Lords of E te rn i ty 
(nhh)". The base was found in the first section of the tunnel (Vl/a). 
The bulk of the finds of the second season can be da ted to the Third Intermediate Period 
and the Ptolemaic and Roman periods. Among others, a number of shabtis came from the burial 
chamber and the shaf t . They are made of unbaked clay and decorated with green paint . While some 
of them are of a ra ther good quality, the inscriptions written with black ink are difficult to read; 
the carelessly writ ten signs have often faded away. They may be dated to Dyn. XXI — X X I I . 
Two limestone offering tables may have belonged to Ptolemaic burials of people who stood 
somewhat higher t han the poorest social group. 
As mentioned in the first Report , a part of a wooden stela with the text of a Decree of Gods 
was found in Room I in 1983. Another fragment came to light during the second season in Room 
I I I . Although a small piece (h. 14 cm, w. 5.5 cm), it is still of high importance since it testifies to the 
populari ty of the Decrees in Ptolemaic Thebes. At least two intrusive burials in Tomb 32 were pro-
vided, then, with a painted stela of this kind which promised a safe entrance of the soul into the 
Netherworld. 
In the mass of mummy wrappings several pieces hearing hieratic inscriptions have been 
found. A piece of mummy shroud is decorated in black ink with the nice figure of a jackal-headed 
god, Anubis or ra ther Duamutef (41x20 cm). (Fig. 8.) 
A detailed description of the Late Period f inds is reserved for the final publication of the 
tomb. Unfortunately, the secondary burials were even more destroyed in the rear parts of the tomb 
than in Room I, consequently, the exact archaeological context could be established only in very 
few cases. 
Much work remained to be done for the third season. Apar t from the last phase of the 
cleaning, there remains a difficult task to be solved: the original entrance of the tomb must be made 
accessible. On account of the immense mass of ear th and debris accumulated outside the entrance 
and hiding the court of the tomb, we can expect to be working there for a long time. 
To close this report the Mission has to express its grat i tude to all those institutions which 
have shown an interest in the excavation and supported it also with financial aid. These are the 
Eötvös University in Budapest, the Ministry of Culture, the George Soros Foundation, the Hungar-
ian Media Advertising Bureau and the Innovat ion Fund, as well as many firms and companies. 
The bulk of our equipment was pu t at our disposal by the Archaeological Ins t i tu te of the Hungarian 
Academy of Sciences. 
An expression of appreciation is due to H. E. Dr. Ahmed Kadry , president of the Egypt ian 
Antiquities Organization, for showing a personal interest and providing all facilities throughout 
the course of the work. We are indebted also to General Director Mohammed Saghir, Director Mo-
hammed Nasr and our Inspector Mr. Talat Abd el-Aziz for their kind assistance. 
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S K Y T H E N Z E I T L I C H E S G R Ä B E R F E L D I N T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ö S - S U R J Á N 
Ú J T E L E P 
Östlich der Gemarkung von Törökszentmiklós, an der Surján genannten Siedlung sind uns 
in einem Umkreis von 1 km bisher Spuren von drei skythenzeitlichen Gräberfeldern bekannt . Am 
frühesten wurden 1933 auf der sog. Bar ta-Puszta zwei Skelettgräber gefunden, die zuerst Á. Boty-
tyán erwähnt und von den Funden des Grabes 1 sogar zwei mit Elektronblech bedeckte Haarringe 
und einen gerippten Spinnwirtel vorführt.1 Die Funde der Gräber aus der im Besitz von S. Tóth 
befindlichen Sandgrube, die in den Jahren 1950 gestört wurden, sowie die anderen der 1970 von 
Zs. Csalog geborgenen vier Gräber, werden im Damjanich János Museum zu Szolnok aufbewahrt . 2 
Das Gräberfeld das wir besprechen wollen, wurde am südöstlichen Rand der Siedlung, 
neben dem Új te lep genannten Teil, in der von der LPG Ady von Surján im J u n i 1950 geöffneten 
Sandgrube zutage gefördert. Vom Damjanich Museum beauf t rag t ha t Zs. Csalog zuerst vom 23. 
August bis 3. September, sodann vom 16. Oktober bis 8. November 1900 Notausgrabungen durch-
geführt . Während dieser Zeit wurden 24 sarmatische und 82 skythenzeitliche Gräber erschlossen, 
über die sowohl in der Zeitschrift Archaeologiai Értesítő, als auch in den Régészeti Füzetek Vorbe-
richte erschienen sind.3 Die Funde kamen in das Museum von Szolnok, wo sie nach der Restaurie-
rung im Jahre 1902 inventarisiert wurden.4 
I . D I E G R Ä B E R 
Grab 1 :5 Zs., O, YY7-0 120°, T = 95 cm, L = 134 cm. L des Skeletts in Hoekeriage 109 cm. 
1. Drei rundliche, rostfarbige, undurchsichtige Glasperlen a m Hals. (Abb. 1.1) 
2. Eisensichel hinter dem Beckenknochen, mit der Spitze senkrecht auf das Oberschenkelbein. Leicht 
geschweifte, schmale Schneide. Der Schaft tei l steht senkrecht weg und läuft in einen 1 cm hohen Dorn 
aus. L: 19,5 cm (Abb. 1.2) 
3. Sand Steinplatte von im großen und ganzen rechteckigen Querschnit t hinter dem Oberschenkelbein. 
L: (i,4 cm, Br : 5,7 cm, D: 3,2 cm. 
Grab 2/a : Vom Sarmatenzeit l ichen-Grab 2 wurde vermutlich ein Skythengrab zerstört , in seiner E r d e ist in 
65 cm Tiefe ein skythischer Haarring aus Bronze zum Vorschein gekommen. 
Dick, von kreisrundem Querschnit t , mit Silber angelaufen, mi t offenen, auseinanderstehenden Enden. 
(Abb. 1.З., Abb. 10.3). 
1
 B O T T Y Á N : A Jászság es környékének szkíta kori 
leletei. Jászberényi Jászmúzeum Evkönyve . 1937. S. 
45 — 48. (Skythenzeitliche F u n d e in der Umgebung 
von Jászberény. S. 308); B O T T Y Á N (1955) Taf . V i l . 
2 2 - 2 4 . 
2
 Unveröffent l ichte Funde im Damjanich J ános 
Museum. S. noch A. K. VADAY: Sarmatisches Gräber-
feld in Törökszentmiklós, Sur ján . Mi t tArchlns t 8/9 
(1978/79) 5 7 - 69., 59., Taf. 17. 1. 
3
 ArchÉr t 88 (1961) S. 286; R é g F ü z 14 (1961 ) S. 21. 
4
 Das Fundmater ia l des Gräberfeldes liegt im 
Damjanich-Museum unter Inv . -Nr . 62.4.1 62.4.204 
vor. Auch an dieser Stelle sprechen wir L. Selmeczi, 
P . Raczky , M. Csányi, L. Madaras und Gy. Kovács 
für ihre im Museum von Szolnok im Laufe der Bear-
beitung geleistete Hilfe unseren Dank aus. 
5
 Die bei den Grabbeschreibungen benutz ten Ab-
kürzungen: CsV — Skelettgrab, in unbes t immbarer 
Lage, N y — Grab mi t gestrecktem Skelett , Zs = 
Hockergrati, U — Urnengrab, Szh = Brandschüt-
tungsgrab, $ - F rau , ^ — Mann, О = Kind, ? = von 
unbes t immbarem Geschlecht, T — Tiefe. Bei den 
Gegenstandsbeschreibung gebrauchte! Bezeichnung: 
= verschollen; H = Höhe; L = Länge, D m = 
Durchmesser; Br = Breite; R a n d d m = Randdurch-
messer; B d m = Bodendurchmesser; D = Dicke. 
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A b b 1 1 - 2 - Törökszentmiklós-Sur ján Grab 1 , 3 . : Grab 2/a, 4 - 6 . : Grab 3 , 7 - 8 . : Grab 9, 
Grab 13, 1 0 - 1 2 . : Grab 14, 13.: Grab 5 
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Grab 3 : U., T — 86 cm, D m = 60 cm. 
1. Scheibengedrehter , einhenkliger, grauer , mit R i p p e n verzierter Krug von geglä t te te r Oberf läche und 
mit Ringhals . H : 29 cm, Bilm: 10,3 cm, R a n d d m : I 1,4 cm (Abb. 1.6., Abb. 8.3). 
2. Scheibengedrehter , einhenkliger, grauer , mit R i p p e n verzierter Krug von geglä t te ter Oberf läche und 
mit Ringhals . H : 20 cm, Bilm: 5,5 cm, R a n d d m : 8,1 cm (Abb. 1.5., Abb 8.4). 
3. Dicker Bronzearmring mi t of fenen, gerade abgeschni t tenen E n d e n und Rippenverz ie rung (Abb. 1.4). 
Grab 5: U., T = 65 cm, D m = 4 0 - 4 5 cm. 
1. F r a g m e n t e e i n e r g r a u e n , handgemach ten , bikonischen Urne (Abb. 1.13). 
2. Auf der U r n e völlig zerbröckelte R e s t e einer Schüssel. 
3. Grobes, körniges Sandsieinstück an die nördliche W a n d der Urne angehaf te t . D : 4,5 — 4,8 cm. 
Grab 6 : Zs., J , W - 0 70°, T = 73 cm. Die Länge des Skele t ts in Hockerlage 85 cm. Beigabenlos. 
Grab 7 : Hin te r d e m Fersenbein des Skele t ts des Grabes 6 lag 53 cm tief ein Kinderskele t t in einer sieh nicht 
abzeichnenden Grube . Ohne sonstige K n o c h e n und Beigaben. 
Grab 8 : I n 55 cm Tiefe F ragmen te eines dunkelgrauen, handgemach ten Gefäßes. Die Grabgrube war nicht 
wahrnehmbar , andere Beigaben oder Knochen waren nicht vorhanden . (Nicht lokalisierbar.) 
Grab 9 : Zs., J , O, SW-NO 140°, T = 80 cm. 
1. Vier Kauriperlen in der Halsregion (Abb. 1.8). 
2. Ros t farb ige , undurchsicht ige Glasperlen, a m zylindrischen K ö r p e r mi t ge tüpfe l te r Inkrus ta t ion , die 
Einlage w a r herausgefal len (Abb. 1.7). 
3. Kuge l runde Blauglasperle. + 
Grab 10 : U, T = 35 cm. In der sieh nicht abzeichnenden Grabe Fragmente von h andgemach ten Gefäßen mi t 
röt l ichschwarzen Flecken und Asche. Ohne Knochenres te u n d Beigaben. 
Graib 11 : U, T = 45 cm. 
1. F r agmen te eines handgemachten , bräunl ichgrauen Gefäßes. 
2. 15 cm v o m Gefäß nach NO Bandhenke l f r agmen t eines Krügchens. 
Grab 13 : Zs, J , Ç, W - 0 115°, T = 95 cm, L = 123 cm, B r = 65 cm. L des Skeletts in Hocker lage 110 cm. 
1. Rost iges F r a g m e n t eines Eisenmessers an der l inken Seite des Kreuzbe ins (Abb. 1.9). 
2. Röt l icher Spinnwirtel vor d e m Gesicht .* 
Grab 14 : U, T = 30 — 45 cm. 
1. I m großen u n d ganzen del taförmige Steinplatte. L : 17,5 — 25 cm, 1): 3,9 cm. 
2. F ragmen te einer scheibengedrehten, hellgrauen Urne, mit s ta rken Scheibenspuren. 
3. F r agmen t einer scheibengedrehten, schwarzen, u n t e r dem R a n d geglä t te ten Schüssel mi t eingezogenem 
R a n d (Abb. 1.11). 
4. F r agmen te eines handgemachten , mat tz iegelfarbigen, tonenförmigen Gefäßes, mi t zwei, durch Finger-
eindrücke gegliederten, r ingsumlaufenden R i p p e n (Abb. 1.12). 
5. F r agmen te eines seheibengedrehten, ziegelroten Gefäßes mi t aus ladendem R a n d (Abb. 1.10). 
6. Fün f grobkörnige, amorphe Steinstücke. 
Grab 15 : U, T = 40 cm. 
F ragmen te eines handgemach ten , schwarzen, konischen Gefäßes. 
Grab 16 : U, T = 87,5 cm. In einer sich n ich t abzeichnenden Grube ein kleines Gefäß, dar in und r ingsum einige 
geb rann te Knochenspl i t t e r . Handgemachtes , schwarzes, bikonisches Gefäß mi t geglä t te ter Oberf läche, den 
Bauch verziert eine Wuls t re ihe . H : 10,3 cm, B d m : 4,4 cin, R d m : 6 cm (Abb. 2.1, Abb. 9.2). 
Grab 18 : U, T = 55 cm, in der in das Grab 100 eingegrabenen Grube. 
1. F r agmen te einer handgemach ten , röt l ichgrauen, bikonischen Urne. 
2. F r agmen te einer handgemach ten , röt l ichschwarzen Schüssel mi t eingezogenem R a n d . 
3. Geschmolzener Bronzeklumpen u n t e r den Scherben. 
Grab 19 : Zs, J , ?, SW-NO 307°, T = 60 cm. Länge des Ske le t t s in Hocker lage 90 cm. 
F ragmen te einer Eisennadel über d e m linken Oberschenkelknochen (Abb. 2.2). 
Grab 20 : Szh, T = 35 — 50 cm, D m = 50 cm. 
Eiserne Streitaxt mi t geschweif tem Körpe r auf d e m Grund des Grabes . L: 18,7 cm (Abb. 2.4). 
Grab 21 : Zs, J , O, W - O 278°, T = 45 cm. 
Vor dem St i rnbein und auf dem Schädeldach zwei rostfarbige, f lach-kugelförmige, undurchsicht ige 
Glasperlen m i t wellenlinienförmiger Inkrus ta t ion (Abb. 2.3). 
Grab 22 : Szh, T = 50 cm, D m = 25 cm. 
Handgemaohtes , grauziegelfarbiges, bikonisches Gefäß mi t Buckeln verziert , un t e r dem R a n d an zwei 
Stellen durchlöcher t . H : 6,3 cm, B d m : 4,3 cm, R a n d d i n : 3,4 ein (Abb. 2.5). 
Grab 23 : Zs, J , ?, SW-NO 129°, H = 25 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 24 : Zs, J , O, SW-NO 105°, H = 60 cm. L des Skelet ts in Hockerlage 53 cm. 
Kauriperle bei der B r u s t . + 
Grab 25 : Szh, H = 60 — 80 cm, D m = 60 cm. 
1. Handgemach te , fleckigschwarze, bikonische Tasse. H: 8 cm, B d m : 3,3 cm, R a n d d m : 3,8 cm 
(Abb. 2.9). 
2. Dicker ger ippter , bronzener Haarring, mit E l e k t r o n angelaufen, m i t offenen, ause inanders tehenden 
E n d e n (Abb. 2.10, Abb. 10.4). 
3. Vier kugelrunde, undurchsicht ige Glasperlen un gelbem bzw. g r ü n e m Grund mit b lauen Pfauenaugen-
verzierungen (Abb. 2.11). 
Grab 26 : Szh, H = 80 cm, D m = 60 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 27 : Zs, J , C, W-O 277°, H = 30 em. 
1. F ragmen te eines handgemach ten , g r auen Gefäßes. 
2. Handgemach te , bräunl ichgraue, bikonische Spinnwirtel in der Gegend der Oberhandknochen (Abb. 
2.6). 
Grab 28 : Zs, J , O, W-O 280°, H - 50 cm. L des Skeletts in Hockerlage 90 cm. 
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1. Scheibengedrehtes, g raues Krügchen mi t hohem Henkel h in t e r d e m H i n t e r h a u p t . H : 8,8 cm bzw. 
12,8 cm, Bilm: 4,5 cm, R a n d d m : 9,2 c m (Abb. 2.12). 
2. K u g e l r u n d e Bernsteinperlen beim Hals . 
Grab 29 : Zs, J , O, W - 0 253°, T = 25 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 30 : Zs, J , O, W - 0 278°, H = 45 cm. L des Skelet ts in Hocker lage 107 cm. 
1. Sechs f lach-kugel runde, rostfarbige, undurchs icht ige Glasperlen beim Hals u n d Becken (Abb. 2.7). 
2. Helix Nemoralis-Nc/inec&e aus der Graberde (als Beigabe fraglich). 
Grab 31 : Zs, J , O, W - 0 276°, T = 70 cm, L = 240 cm, D = 90 cm. L des Skelet ts in Hocker lage 152 cm (Abb. 7.3). 
1. Handgemach te r , bräunl ichgrauer , tonnenförmiger Topj, m i t vier Buckeln. I m Gefäß waren Tierkno-
chen. H : 18,2 cm, Bi lm: 11,3 cm, R a n d d m : 14,7 cm (Abb. 2.14). 
2. F r a g m e n t e einer handgemach ten , braunf leckiggrauen Schüssel mi t eingezogenem R a n d . 
3. Stilisiertes, vierbeiniges Tier darstellende, aus Geweih geschnitzte , geschweifte Platte neben der linken 
Kniebeuge des Skeletts. L : 10,8 cm, Br : 3,8 cm (Abb. 2.13, Abb. 10.1). 
4. Dreiflügelige, gegossene, bronzene Pfeilspitzen ; eine be im Fersenbein, zwei u n t e r der Schüssel auf 
dem Grabboden . L: 2 , 3 - 2 , 9 cm. (Abb. 2.15, Abb. 10.2). 
Grab 33 : U, T = 70 cm. 
1. Handgemachtes , rot-graufleckiges, tonnenförmiges Gefäß. T: 17,2 cm, Bi lm: 9,9 cm, R a n d d m : 11,5 cm. 
(Abb. 2.16) 
Grab 34: Zs., J , O, W - 0 298°, H = 113 cm, L = 150 cm. L des Skelet ts in Hockerlage 110 cm. (Abb. 7.1—2) 
1. Handgemach te , graue, umgekehr t s tumpf kegelförmige, m i t Ausgußansa tz versehene Schüssel vor dem 
Knie u n d den Armen. H : 10,4 cm, B d m : 11,1 cm, R a n d d m : 22,1 cm (Abb. 2.22, Abb. 9.1). 
2. Handgemach te , bräunl ichgraue, niedrige, ovale, a u f h ä n g b a r e Schüssel vor dem linken Knie. II: 7,(5 cm, 
B d m : 13,9 cm bzw. 7,5 cm, R a n d d m : 14,5 bzw. 14,5—19 cm bzw. 8 cm (Abb. 2.13). 
3. An der e inen Seite geschliffener, dunkelgrauer Mahlstein. B r : 15,8 cm, L): 5,1 cm. 
4. Gegossener, geschlossener Bronzering vor der Brus t , mi t vier, mi t dem Körpe r aus einem Stück gegos-
senen, kleinen Ringen. Deformier t (Abb. 2.23, Abb. 10.12). 
5. Rostiges F ragmen t einer Eisennadel auf d e m linken Schul te rb la t t (Abb. 2.19). 
(5. F r a g m e n t e einer vermut l ichen Eisennadel vor der Brus t . 
7. Flach-kugelrunde, ros t farbige , undurchs icht ige Glasperle bei dem Hals , mit ge tüpfe l te r I n k r u s t a t i o n 
(Abb. 2.20). 
8. A n n ä h e r n d kugelrunde Bernsteinperlen beim Hals (Abb. 2.21 ). 
Grab 35 : Szh, T = 4 0 - 6 0 cm. 
Zylindrische, gelbe, undurchsicht ige Glasperle auf weißem G r u n d mit blauen Pfauenaugen und unregel-
mäßig angebrachten , kugel runden Wüls t en (Abb. 2.24). 
Grab 36/a : Szh, I n der Erde des sarmat ischen Grabes Nr . 36 gebrann te Knochenspl i t te r u n d folgende Beigaben ; 
1. Flach-kugelrunde, ros t fa rb ige , undurchs icht ige Glasperle m i t der Stelle einer ge tüpfe l ten I n k r u s t a t i o n 
7Abb. 2.25). 
2. Kuge l runde , gelbliche, undurchsicht ige Glasperlen (Abb. 2.25). 
Grab 37 : Csv, O, W - 0 , T = 30 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 38 : Aus 40 c m Tiefe, aus einer sich schlecht abzeichnenden Grube sind F u n d e von wahrscheinlich ineinan-
dergegrabenen Gräbern eines sa rmat i schen Skele t tgrabes und vielleicht eines skyth ischen Brandgrabes gemischt 
z u m Vorschein gekommen. Die Beigaben des le tz teren ; 
1. Scheibengedrehte, bräunl iche Schüssel m i t eingezogenem R a n d und kräf t igen Drehseheibenspuren, 
mit der M ü n d u n g nach u n t e n gewendet . H : 12,8 cm, B d m : 8,6 cm, R a n d d m : 23,1 cm (Abb. 2.8). 
2. Dreiflügelige, gegossene, bronzene Pfeilspitze in der Nähe der Schüssel .+ 
Grab 39 : Csv, O, H = 30 cm. 
1. Handgemach t e r , dunkelgrauer , bikonischer Spinnwirtel (Abb. 2.26). 
2. Rost ige F r a g m e n t e einer Eisennadel (Abb. 2.27). 
3. F lach-kugel runde, ros t farbige , undurchsicht ige Glasperlen (Abb. 2.28). 
Grab 40 : Zs, J , ?, W - 0 280°, H = 75 cm, L = 1 70 cm, B r = 110 cm. L des Skeletts in Hocker lage 85 cm. 
1. Scheibengedrehtes, grau-braunfleckiges , weit bauchiges Krügchen be im Fersenbein , innen mi t sehr 
s t a rken Drehscheibenspuren. H : 9,6 cm, B d m : 5,3 cm, R a n d d m : 8,3 cm (Abb. 2.29). 
2. D u r c h b o h r t e Kauriperlen in der Halsgegend. 
Grab 43 : Csv, M = 40 cm. 
1. Handgemach tes , grauziegelfarbiges Krügchen mit aus ladendem R a n d . H : 8,2 cm, B d m : 3,3 cm, 
R a n d d m : 4,9 cm (Abb. 3.1). 
2. F r a g m e n t eines Bronzearmringes mi t gekerb te r Verzierung u n d offenen E n d e n (Abb. 3.2). 
Grab 46 : Szh, (?). Die Arbei te r der Sandgrube h a b e n neben den in großer Menge vorhandenen gebrann ten 
Knochen folgende Gegens tände eingeholt : 
1. Leicht geschweifte , eiserne Streitaxt. L: 19 cm (Abb. 3.3). 
2. Leicht geschweifter , einschneidiger Eisendolch, a m Grifftei l mi t Niet , u m ihn mi t Res t en der Holzfaser 
des Griffes. L: 26,8 cm (Abb. 3.5). 
3. Geschweiftes Eisenmesser m i t Griffdorn. L : 12,8 cm (Abb. 3.4). 
4. Eisenarmring mi t offenen u n d sich ab f l achenden E n d e n (Abb. 3.6). 
5. Handgemach t e r , grauer , bikonischer, prof i l ier ter Spinnwirtel (Abb. 3.7). 
6. F r a g m e n t e eines Eisengegenstandes (Nadel ?) von u n b e k a n n t e r F u n k t i o n (Abb. 3.8). 
Grab 47 : Csv, O, Von den Arbe i t e rn der Sandgrube eingeholt: 
1. F r a g m e n t e eines handgemach ten , grau en Gefäßes. 
2. Feinkörnige, geschliffene Steinplatte. L : 27,7 cm, Br : 14,4 cm, D : 2,5 cm. 
Grab 48: Zs, J , ?, W-Ö, T = 50 cm, L = 165 cm, B r = 120 cm. (Nicht lokalisierbar.) 
1. Handgemach t e r , grauf leckiger , waagerecht ger ippter , tonnenförmiger Topf be im F u ß . H : 14,1 cm, 
B d m : 13,9 cm, R a n d d m : 14,7 cm (Abb. 3.9, Abb. 8.2). 
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2. D a n e b e n F r a g m e n t e e iner h a n d g e m a c h t e n , d u n k e l g r a u e n Schüssel m i t e ingezogenem R a n d . 
3. E i n g e r i t z t e r , b ikon i sehe r Spinnwirtel n e b e n der Schüssel (Abb. 3.11). 
4. F r a g m e n t eines h a n d g e m a c h t e n , b r äun l i chg rauen , b ikonischen Spinnwirteis v o r de r B r u s t (Abb. 3.10). 
5. Perlen r i ngs u m d e n K o p f : zyl indr ische, b raune , u n d u r c h s i c h t i g e Glasper len m i t ge tüp fe l t e r I n k r u s t a -
t ion : f l a c h - k u g e l r u n d e , g raue , u n d u r c h s i c h t i g e Glasper le : f l a c h k u g e l r u n d e Blaug laspe r l en (Abb. 3.12). 
6. S t a r k ros t ige F r a g m e n t e einer Eisennadel (Abb. 3.13). 
Gran 49 : Zs, B , W - 0 265°, T = 56 era, L = 1 90 cm, Br = 100 cm. Ohne Be igaben . 
Grab 51 : Csv, ?, W - 0 279°, T = 70 cm, L = 200 cm, Br = 100 c m . 
H a n d g e m a c h t e , a t y p i s c h e Scherben in s ch lech tem E r h a l t u n g s z u s t a n d in de r Fü l l e rde des Grabes . 
A u s der Fü l l e rde dos Grabes 51 (skyth ischen) u n d des 50 ( sa rma t i schen) sind v e r b r a n n t e K n o c h e n s p l i t t e r z u m 
Vorschein g e k o m m e n . N a c h d e r A n n a h m e v o n Zs. Csalog w u r d e h ie r ein B r a n d g r a b ( 5 2 . ) ze r s tö r t . G r a b g r u b e 
w a r n ich t zu sehen , es g a b ke in Beigabe , so ist es nicht, b e g r ü n d e t a b g e s o n d e r t zu n u m e r i e r e n . 
Grab 53 : Csv, O, W - 0 , H = 130 cm, B r = 74 c m . 
1. H a n d g e m a c h t e r , f l e ck igg raue r Top / m i t le icht e ingezogenem R a n d , mi t F i n g e r e i n d r ü c k e n geg l ieder te r 
R i p p e verz ie r t . H : 27 ,5cm, B d m : 12,2 c m , R a n d d m : 22,6 c m (Abb. 3.17). 
2. H a n d g e m a c h t e , f l eck igschwarze Schüssel m i t e ingezogenem R a n d . H : 9,3 cm, B d m : 5,6 cm, R a n d d m : 
25,2 c m (Abb. 3.16). 
3. H a n d g e m a c h t e , b r ä u n l i c h g r a u e , b ikon i sche Tasse, m i t ger i l l te r Verz ie rung . H : 7,9 cm, B d m : 3,3 cm, 
R a n d d m : 7,2 c m (Abb. 3.14, Abb. 8.1). 
4. A m o r p h e , geschl i f fene Sand Steinplatte. L : 21,5 cm, B r : 15 cm, D : 4,6 cm. 
5. Eisennadel zwischen d e n Topf und die S t e i n p l a t t e e i n g e k l e m m t . L : 6,6 c m (Abb. 3.15). 
Grab 55 : Zs, J , O, W - O 287°, H = 50 cm. 
1. H a n d g e m a c h t e r , b r ä u n l i c h g r a u e r , b ikon i scher Spinnwirtel v o r d e m B a u c h (Abb. 3.18). 
2. F l a c h - k u g e l r u n d e , r o s t f a rb ige , u n d u r c h s i c h t i g e Glasperle in d e r N ä h e des Z a h n e s (Abb. 3.19). 
Grab 56 : Zs, J , O, W - 0 290°, T = 65 cm, L = 160 cm, B r = 75 c m . Ohne Be igaben . 
Grab 57 : Szh, T = 75 — 90 c m , D m = 80 cm. O h n e Beigabe. 
Grab 59 : Csv, O, T = 85 cm. 
H a n d g e m a c h t e , b r a u n f l e c k i g e , m i t B u c k e l n verz ier te Tasse , H : 9 em, B d m : 4,8 cm, R a n d d m : 9,2 c m 
(Abb. 3.20). 
Grab 61 : Szh, T = 60 em, L = 140 cm, B r = 125 c m . Ohne Be igabe . 
Grab 62 : Zs, J , O, W - O 290°, T = 57 cm. L des Ske le t t s in H o c k e r l a g e 130 cm (Abb. 7.4). 
F r a g m e n t e eines h a n d g e m a c h t e n , g rauf leck igen , z iegel farb igen Topfes. 
Grab 63 : Zs, J , O, W - 0 275°, T = 110 cm, L = 210, B r = 105 cm. L d e s Ske le t t s in H o c k e r l a g e 190 cm (Abb. 7.4). 
1. H a n d g e m a c h t e s , g r a u e s , hochhenkl iges Krügchen zwischen de r Schu l t e r u n d d e m Schädel . H : 8,6 
bzw. 10,6 cm, B d m : 4,7 cm, R a n d d m : 7,3 c m (Abb. 4.1). 
2. F r a g m e n t e einer h a n d g e m a c h t e n , s c h w a r z e n Schüssel m i t e ingezogenem R a n d h in t e r d e m R ü c k e n 
(Abb. 4.2). 
3. S t a r k v e r r o s t e t e F r a g m e n t e eines sp i tz igen Eisenmessers m i t Gr i f fdo rn (Abb. 4.5). 
4. Dre ieckfö rmige , eiserne Pfeilspitzen an d e r inneren Seite d e s r e c h t e n Ober schenke lknochens (Abb. 4.3, 
Abb. 10.10). 
5. Fe inkö rn ige r , g raue r , geschl i f fener Wetzstein (Abb. 4.4). 
Grab 64 : Zs, J , <J, W - 0 278°, T = 55 cm, B r = 80 cm. L des Ske l e t t s in Hocke r l age 1 10 cm. 
Eisenmesser m i t G r i f f d o r n und schmale r Schneide in de r r e c h t e n H a n d , pa ra l l e l zu d e m Oberschenke l -
knochen . (Abb. 3.21) 
Grab 65 : Zs, J , <?, W - 0 270°, T = 65 em. L des Ske le t t s in H o c k e r l a g e 166 ein. 
S t a r k v e r r o s t e t e F r a g m e n t e eines Eisenringes über d e m B e c k e n (Abb. 4.6). 
Grab 66 : Szh, T = 8 2 - 9 0 c m , L = 130 cm, B r = 94 cm. 
1. H a l b k u g e l f ö r m i g e r Bronzeknopf, an de r i nne ren Seite m i t d u r c h b o h r t e m Ö h r (Abb. 4.7). 
2. G r a u e r , fe inkörn iger , d u r c h b o h r t e r Wetzstein in (1er e inen E c k e der G r u b e (Abb. 4.8). 
Grab 67 : Zs, J , O, W - 0 300°, T = 67 cm, L = 174 cm, Br = 98 c m . L des Ske le t t s in Hocker lage 93 cm. 
1. H a n d g e m a c h t e r , b r ä u n l i c h g r a u e r , b ikon ischer , ve rz i e r t e r Spinnwirtel in de r Gegend de r O b e r h ä n d e 
(Abb. 4.16). 
2. F lach-kuge l ige Blauglasperlen bei d e m H a l s (Abb. 4.17). 
3. K u g e l r u n d e Kalkperle b e i m Hals . 
4. H a l b m o n d f ö r m i g e r , d u r c h b o h r t e r Bronzeanhänger be im B e c k e n (Abb. 4.15). 
5. R o s t i g e F r a g m e n t e e ines Eisengegenstandes von u n b e k a n n t e r F u n k t i o n . 
Grab 68 : Zs, J , O, W - 0 300°, H = 74 cm, L = 174 cm, Br = 8 2 - I 12 cm. L des Ske le t t s in Hoeke r l age 106 cm. 
1. Von K e r b e n ve r z i e r t e r Bronzearmring a m r ech t en A r m (Abb. 4.14). 
2. H a n d g e m a c h t e r , r ö t l i c h g r a u e r , konischer Tonstempel b e im Ha l s , m i t zwei konzen t r i s chen K r e i s m u s t e r n 
(Abb. 4.10). 
3. Mit M ä a n d e r ve rz ie r t e r , g r ä u l i c h b r a u n e r Spinnwirtel u n t e r d e m K i n n (Abb. 4.12). 
4. H a n d g e m a c h t e r , ge lber , b ikon ischer , e inge r i t z t e r Spinnwirtel u n t e r d e m K i n n (Abb. 4.13). 
5. Perlen a m Hals , h i n t e n bis zur Mi t t e d e s R ü c k g r a t e s in R e i h e g e o r d n e t : b ikonische , he l lg rüne Glas-
per le : f l a c h k u g e l r u n d e u n d zyl indrische, ocker farb ige , u n d u r c h s i c h t i g e Glasper len m i t Wel len l in ien 
u n d g e t ü p f e l t e r I n k r u s t a t i o n ; f l ach-kuge l ige Blaug lasper len (Abb. 4.11). 
6. F r a g m e n t e eines h a n d g e m a c h t e n , gräul ich-z iegel farb igen, b l u m e n t o p f f ö r m i g e n Gefäßes b e im K n i e 
(Abb. 4.9). 
Grab 69 : Zs, W - O 300°, T = 70 cm. L des Ske l e t t s in Hoeke r l age 124 cm. 
1. H a n d g e m a c h t e s , g r aues , hochhenkl iges Krügchen u n t e r d e m Knie . H : 5,7 bzw. 6 cm, B d m : 4,6 cm, 
R a n d d m : 8,2 cm (Abb. 4.19). 
2. H a n d g e m a e h t e , b r aun f l eck ige , b ikonische Tasse gleichfalls u n t e r d e m Kn ie . H : 5,8 cm, B d m : 3,5 cm, 
R a n d d m : 4,7 cm (Abb. 4.21). 
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3. Handgemach t e r , g rauer Spinnwirtel vor der B r u s t (Abb. 4.20). 
4. F lach-kugel runde, rostfarbige, undurchsicht ige Glasperlen u m den Hals , in gut ausnehmbare r Reihe 
(Abb. 4.48). 
Grab 70 : Zs, J , ?, W-O 307°, T = 85 cm, L = 146 cm, B r = 84 cm. L des Skeletts in Hockerlage 121 cm. Ohne 
Beigaben. 
Grab 71 : Szh, T = 78 cm, L = 238 cm, B r = 200 cm. 
1. R u n d e r , g la t te r Bronzespiegel, mi t angenie te tem Eisenstiel . Querschni t t : 15,6 cm, Stiellänge: 15 cm 
+466. 4.22). 
2. Mit Kerbe verz ier te r Bronzearmring mi t offenem E n d e /Л66. 4.23). 
3. F r a g m e n t eines gekerb ten Bronzearmringes (Abb. 4.26). 
4. Perlen : geschmolzenes F ragmen t einer amorphen , azurblauen Glasperle; rundliche, b raune , un-
durchsichtige Glasperle, f lach-kugelrunde, gelbe Glasperle mi t b rauner , ge tüpfe l ter Inkrus ta t ion 
(Abb. 4.24). 
5. Ros t ige F r a g m e n t e eines Eisengegenstandes (Messer?) von unbekann te r Funk t ion (Abb. 4.25). 
Grab 72 : Zs, J , W-O 285°, T = 28 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 73 : I n 60 cm t iefer , sich nicht abzeichnender Grube mit der Mündung nach unten gewendete Schüssel. 
Ohne geb rann te Knochen u n d andere Beigaben. 
Handgemach te , g raue Schüssel mi t eingezogenem R a n d . H : 8,5 cm, B d m : 12,5 cm, R a n d d m : 18 cm 
+466. 4.32). 
Grab 74 : Zs, J , ?, W-O 29 292°, T — 78 cm, L = 140 cm, B r = 76 cm. L des Skele t ts in Hocker lage 93 cm. 
1. Röt l ichgraue, geschliffene Sand Steinplatte h in ter der Schulter . L: 13,9 cm, D: 2,3 cm. 
2. Handgemach te r , bräunl ichgrauer , bikonischer Spinnwirtel beim rechten Ellbogen (Abb. 4.31). 
3. Handgemach te r , bräunl ichgrauer Spinnwirtel vor d e m Gesichtsschädel (Abb. 4.30). 
4. F lach-kugel runde, blaue Glasperlen in der Halsgegend (Abb. 4.28). 
5. Aus Geweih geschnitztes, zylindrisches, kurzes Bohr, a m R a n d e mit zwei Löchern. Man sieht an der 
s t a r k abgewetz ten Oberfläche verschwommen eine Punkt -Kre i sverz ie rung +466. 4.27). 
6. F r a g m e n t e eines d ü n n e n Eisenarmringes auf dem Unte ra rmknochen (Abb. 4.29). 
7. F r a g m e n t e einer scheibengedrehten, gräul ichbraunen Tasse in der Graberde . 
Grab 81 : Zs, J , <?, W-O 286°, T = 34 cm, L = 151 cm, Br = 90 em. L des Skelet ts in Hocker lage 116 cm. 
Rost iges Stück eines Eisenmessers vor dem Gesicht. 
Grab 82 : Csv, zerstör t , ohne Beigaben. 
Grab 83 : H a m v . , ges tör t . 
1. Grobkörniges, g raues Steinstück. L : 10 cm, D: 2,5 cm. 
2. F r a g m e n t e eines handgemachten , grau-fleckigen, ziegelfarbigen Gefäßes. 
Grab 84 : Zs, J , O, W-O 300°, T = 56 cm, L: 170 cm, B r = 125 cm. L des Skelet ts in Hockerlage 123 cm. 
1. Handgemach te , f leckiggraue Schüssel m i t eingezogenem R a n d hinter d e m Beeken. H : 13,2 cm, B d m : 
11 cm, R a n d d m : 31,2 cm (Abb. 5.1). 
2. Scheibengedrehtes, schwarzes Krügchen in der Schüssel. H : 10,5 cm, B d m : 6 cm, R a n d d m : 9,5 — 
10,2 cm (Abb. 5.2). 
3. Tierknochen in der Schüssel (Rippe, Becken und Oberschenkelknochen eines Schafes oder einer Ziege). 
4. F r a g m e n t e eines spitzigen Eisenmessers mi t Gr i f fdorn , rechts an der B r u s t (Abb. 5.3). 
Grab 85 : Zs, J , ?, W-O 277°, T " = 59 cm, L = 155 ein, B r = 80 cm. L des Skelet ts in Hockerlage 81 cm. 
1. Handgemach te r , bräunl ichgrauer , tonnenförmiger Topf h in te r dem Skelet t . 11: 10,3 cm, B d m : 9,2 cm, 
R a n d d m : 9 , 8 - 1 0 , 1 cm (Abb. 5.5). 
2. Handgemach tes , graues, bauchiges Krügchen im Topf. H : 6,5 cm, B d m : 5,6 cm, R a n d d m : 6,2 cm 
(Abb. 5.4). 
3. FlußHe.se und Gran i t s tück vor dem Gesiehtsschädel. 
4. Tierknochen be im Kn ie (Unterkiefer eines Rindes.) 
Grab 87 : Csv, O, W-O, T = 64 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 88 : U, T = 84 cm, D m = 92 cm. 
F r a g m e n t e eines handgemach ten , bräunl ichgrauen Topfes. 
Grab 90 : Szh, W-O 295°, T = 108 cm, L = 212 cm, Br = 1 1 6 cm +466. 7.5). 
1. Gegossener, b ronzener Köcherbeschlag in sog. umgekehr t e r Kreuzform. Seine drei kürzeren Schäf te 
bi lden Vogelköpfe mi t Hakenschnabel , in ihren Ansä tzen in Kre i s fo rm geformtes Tier. A m langen 
Schaf t ein P a a r von stilisierten Tier formen (?), in geke rb t em R a h m e n gefaß t . Vom B r a n d deformier t . 
L: 10,3 cm, Br : 4,8 em +466. 5.7, Abb. 10.6a-b). 
2. Bronzearmring m i t sich aufe inander biegenden, ve r f l achenden Enden (Abb. 5.44). 
3. Gekerbter Bronzearmring mi t sich ver f lachendem E n d e (Abb. 5.10). 
4. Deformier te F r a g m e n t e eines gekerb ten Bronzearmringes +466. 5.12). 
5. Mit Gold angelaufene, bronzene Haarringe mi t offenen, abs tehenden E n d e n (Abb. 5.9, Abb. 10.7 — 8). 
6. Panzerschuppen : wappenförmiges Eisenblech mi t vier Löchern (Abb. 5.13, Abb. 10.9) ; F r agmen te 
eines dem ersten ähnl ichen Eisenbleches (Abb. 5.15) ; d e m ersten ähnliches, kleineres Bronzeblech 
mi t vier Löchern (Abb. 5.14). 
7. Flach-kugelrunde, bräunliche, undurchsicht ige Glasperlen mi t gelber, wellenlinienförmiger Inkrus ta -
t ion (Abb. 5.8). 
8. Feinkörniger , du rchbohr t e r Wetzs te in (Abb. 5.6). 
9. F r a g m e n t e eines handgemach ten , bräunl ichgrauen Gefäßes. 
Grab 92 : Szh, T = 100 cm, D m = I 15 cm. Ges tör t (Abb. 7.6). 
1. F r agmen te eines handgemach ten , dunkelgrauen Rohrge fäßes (Abb. 5.17). (Rekonst ru ier te Zeichnung !) 
2. Tierknochen im Gefäß : R ippe und Oberschenkelknochen eines Schafes oder einer Ziege. 
3. F r a g m e n t einer scheibengedrehten, gräul ichbraunen Schüssel mi t eingezogenem R a n d (Abb. 5.16). 
4. Gekerbter Bronzearmring mi t offenen E n d e n (Abb. 5.19). 
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5. Bronzearmring mi t sich ver f lachendem E n d e (Abb. 5.18). 
6. Grobkörniges, g raues Steinstück. L : 2,4 cm. 
Grab 93 : Zs, J , O, YV-0 287°, T = 60 cm, L = 105 cm, Br = 82 cm. L des Skelet ts in Hocker lage 82 cm. Ohne 
Beigaben. 
Grab 94 : YV, J , W - O 110°, T = 58 cm, L = 211 cm, Br = 100 cm. Gestör t . 
Res t e eines eisernen Armringes a m rech ten Un te r a rmknochen . 
Grab 95 : U, T = 84 cm, D m = 1 0 5 - 1 1 5 cm. 
Handgemach t e r , g rauer , mi t gegliederter R ippe verz ier ter , t onnenförmiger Top/. 11: 17 cm, B d m : 
11 cm, R a n d d m : 12 cm (Abb. 5.20). 
Grab 96 : Csv, ?, ges tör t . Ohne Beigaben. 
E s gelang von den in den zwangsmäßigen Pausen der Bergungsgrabungen zum Vorschein gekomme-
nen und zers tör ten Gräbern die Stelle von zwei annähe rnd festzustel len: 
«E» Grab ; Csv, YV-0. 
« F» Grab : U. 
Die Angaben der folgenden zwei Gräber haben die Grubenarbe i t e r angegeben: 
Grab 97 : Zs, J , ?, W-O, T = 50 cm. Ohne Beigaben. 
Grab 98 : Zs, J , $, YY'-K, T = 40 cm. 
F lach-kuge l runde , b laue Glasperlen in der Halsgegend (Abb. 5.21). 
I m L a u f e der Inventar i s ie rung wurden die folgenden Gräber mi t N u m m e r n versehen: 
Grab 99 : U, T = 105 cm, D m = 110 cm. 
F r a g m e n t eines handgemach ten , f leckigbraunen, tonnenförmigen Top/es (Abb. 6.13). 
Grab 100 : Szh, W - 0 305°, H = 60 cm, L = 1 6 0 - 1 7 5 cm, B r = 135 ein. 
1. De l t a fö rmige Steinplatte in der Mit te der Grube, m i t dem spitzen E n d e nach О 278° or ient ier t . L : 
32,2 cm, Br : 20 cm, 1): 5 cm. 
2. Neben der S te inp la t te eine handgemach te , braunf leckige Schüssel, mi t zwei du rchbohr t en Henke ln 
von Dreiergl iederung. H : 8 - 1 0 cm, B d m : 8,8 cm, R a n d d m : 27,4 — 32 cm (Abb. 6.1, Abb. 9.3). 
3. I m wesentl ichen Teil der Grube ein handgemachtes , schwarzes, bikonisches, buckel verziert es Gefäß. 
H : 12,4 cm, B d m : 4,7 cm, R a n d d m : 8,4 cm (Abb. 6.8). Da r in a typischer Tierknochen. 
4. Mit E l e k t r o n überzogener bronzener Haarring un t e r den gebrannten K n o c h e n . Auf d e m konischen 
Kopf in Dre ie rgruppen Granulat ion (Abb. 6.3). 
5. Mit E l e k t r o n überzogener bronzener Haarring, der vermut l i ch konische K o p f fehlt (Abb. 6.4). 
6. F r a g m e n t e eines gekerb ten Bronzearmringes (Abb. 6.9). 
7. S ta rk rost ige F r a g m e n t e eines eisernen Armringes (Abb. 6.10). 
8. S ta rk rost ige F r a g m e n t e eines eisernen Armringes neben der nördlichen W a n d der Grube / A b b . 6.11). 
9. Ros t ige F r a g m e n t e einer Eisennadel (Abb. 6.12). 
10. Schmales, spitziges, einschneidiges Eisenmesser in der N ä h e der gebrannten Knochen. D e r Hef t te i l 
fehlt (Abb. 6.2). 
11 .Perlen neben der S te inpla t te : zylindrische, ros t farbige , inkrust ierte, undurchsicht ige Glasperlen; 
kugel runde , ros t farbige , undurchsicht ige Glasperlon mi t wellenlinienförmiger u n d getüpfel ter Inkrus ta -
t ion (Abb. 6.5). 
12.540 kuge l runde u n d scheibenförmige Bernsteinperlen und rostfarbige, undurchsicht ige Glasperlen 
un(e r den geb rann ten Knochen."1" 
13. Konische, spitze Schneckenperlen (Abb. 6.7). 
14. Zerfal lene F r a g m e n t e eines wahrscheinlich aus Tierknochen geschnitzten Knochenzylinders (Abb. 6.6). 
Grab 101 : Der in der Fül le rde der Grabgrube 76 (sarmatisch) z u m Y'orschein gekommene Fund m a c h t wahr-
scheinlich, daß anläßlich des Ausheben des Grabes ein anderes skylhenzei t l iches Grab zerstört wurde . 
F r a g m e n t einer scheibengedrehten, bräunl ichgrauen Schüssel. 
Streufunde: 
A) Anläßlich de r Bergungsgrabung zum Vorsehein gekommene Gegenstände: 
1. Konisch ausgehender , mit E lek t ron überzogener , bronzener Haarring mit ge r ipp tem Körpe r (Abb. 6.17, 
Abb. 10.5). 
2. F lach-kugel runde , gelbe, undurchsicht ige Glasperle mi t weiß-blauer Pfauenaugenein lage (Abb. 6.18). 
3. F r a g m e n t eines handgemach ten , dunke lgrauen Gefäßes. 
4. F r a g m e n t einer handgemach ten , schwarzen Schüssel. 
B) Vom Gebiet des Gräberfe ldes f r ü h e r zum Vorschein gekommene und in das Museum von Szolnok eingelieferte 
Gegenstände ; 
5. F r a g m e n t e eines handgemach ten , gräul ichbraunen Gefäßes. 
6. F r a g m e n t eines handgemaeh ten , ziegelfarbigen Gefäßes. 
7. Ros t f a rb ige Sandsteinplatte. L : 7,5 cm, D : 4 cm. 
8. Handgemach te , f leckiggraue, innen schwarze Schüssel mit eingezogenem R a n d . H: 8 cm, B d m : 
6,8 cm, R a n d d m : 19,5 c m (Abb. 6.19). 
9. Handgemach te r , f leckigbrauner , buckelverzier ter , tonennförn iger Topj. H : 11,3 cm, B d m : 9,7 cm, 
R a n d d m ; 10,8 cm (Abb. 6.14). 
10. Handgemach te , bräunl ichgraue, buckelverzier te , bikonische Urne. H : 35 cm, B d m : 14,4 cm, R a n d d m : 
19 cm (Abb. 6.15). 
11. Scheibengedrehte, g räul ichbraune Schüssel mi t eingezogenem Rand , a m Boden mit Einr i tzungen. 
H : 8,5 cm, B d m : 8,2 cm, R a n d d m : 28,5 c m (Abb. 6.16, Abb. 9.4). 
12. Scheibengedrehtes, bräunlichgraues, hochhenkliges Krügchen. H: 11,3 — 14,3 cm, B d m : 5,6 cm, 
R a n d d m : 9,8 cm (Abb. 6.26). 
13. Handgemach te s , bräunl ichgraues, hochhenkliges Krügclien. H : 7,6 —9,8 cm, B d m : 4,9 ein, R a n d d m : 
8,8 cm (Abb. 6.25). 
14. Dreiflügelige, gegossene, bronzene Pfeilspitze. L: 2,6 c m . + 
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15. Gegossener, bronzener lt ing, an den vier Seiten je ein mit d e m K ö r p e r in einem Stück gegossener, 
kleiner, geschlossener R i n g (Abb. 6.20, Abb. 10.11). 
16. Stück einer geschliffenen, röt l ichen Sand Steinplatte. Br : 13,5 cm, D : 2,4 cm. 
C) Die vom Gebiet des Gräberfeldes in die ortsgeschichtliche Sammlung von Törökszentmiklós eingelieferten 
Gegens tände : 
17. Handgemach te , ziegelfarbige Schüssel mi t eingezogenem R a n d . H : 6,6 cm, B d m : 3,7 cm, R a n d d m : 
11,6 cm (Abb. 6.22). 
18. Eisenaxt. L: 15,5 cm (Abb. 6.27). 
19. Scheibengedrehtes, graues, hoehhenkliges Krügchen, a m Boden kreuzförmiges Zeichen. H: 9,7 cm, 
R a n d d m : 7,3 c m (Abb. 6.23). 
20. Handgemach tes , bräunliches, hoehhenkliges Krügchen. H: 8,3—10,5 cm (Abb. 6.21). 
21. Gekerbter Bronzearmring m i t offenen Enden (Abb. 6.21). 
22. Flache, runde , g rob geschliffene Steinplatte. Querschni t t : 12 —12,5 cm, 1): 2,5 cm. 
I I . D I E F U N D E 
Trachtzubehör, Schmuck, Toilettengegenstände, Werkzeuge usw. 
Einen typischen Frauenschmuck stellen die bronzenen Haarringe dar, von denen im Grä-
berfeld außer den bereits bekannten Exemplaren von Törökszentmiklós6 sieben Stücke zum Vor-
schein gekommen sind. (Abb. 10.3 -5,7 8). Von diesen ist das eine ein Streufund, die übrigen wur-
den in Brandgräbern gefunden : in den Gräbern 2/a,2o je ein Stück bzw. in den Gräbern 90, 100 je 
zwei Stücke. Fas t jede Variante der aus den großen Gräberfeldern des Zeitalters zum Vorschein 
gekommenen Formen liegen hier vor. Es gibt unter ihnen völlig gla t te (Abb. 1.3), in Querrichtung 
gerippte (Abb. 2.10) und solche mit konischem Ende (Abb. 6.3., 17). die man mit Elektron über-
zogen ha t und wo bei dem einen der Körper gerippt ist, bei dem anderen auf dem konischen Kopf 
Granulen zu sehen sind. Zwei, mit diesem völlig übereinstimmende Stücke wurden in Grab 27 von 
Vámosmikola gefunden.7 
Diese Bronze- und Elektronen Varianten der Haarringe fehlen in keinem einzigem Gräber-
feld der Skythenzeit. Sie liegen sowohl in den Brand-, als auch in den Skelettgräbern gleichfalls 
vor. Während sie in Surján nur aus Brandgräbern bekannt sind, s tammen sie z. B. in Vekerzug nur 
aus Skelettgräbern. Sie sind stets Beigaben von Frauen- oder Kindergräbern, obwohl dieser Fest-
stellung das Grab 90 von Surján mit seinen Banzerblechen und seinem Köcherbeschlag scheinbar 
widerspricht. 
Aus ihrer Lage in den Skelettgräbern kann gut festgestellt werden, daß sie herunterhän-
gende Teile des H aar- oder Kopfschmuckes waren sie sind wahrscheinlich weniger ( ihrgehänge - , 
obwohl sie meistens in der Gegend des Schädels (an der Schläfe, an beiden Seiten des Schädels) 
lagen, aber es ist dennoch wegen ihrer Dicke unvorstellbar, daß sie Ohrgehänge gewesen wären. 
Diese Haarringe sind sehr charakteristisch fü r die einheimische Skythenzeit, doch ist ihr 
Ursprung nicht geklärt. In den skythischen Gräberfeldern in der Gegend des Schwarzen Meeres 
liegen ganz andere Typen vor,8 denen sich nur die von Elektronen überzogenen, granulierten, ko-
nisch ausgehenden Haarringe anschließen, diese Zierart ist nämlich zweifelsohne für die griechische 
Schmuckerzeugung charakteristisch. Neuerdings wurden aus der präskythischen Zeit, in kimmeri-
schen Gräbern massive bronzene oder goldene Schläfenringe mit Stempel oder Nietkopf gefunden.9 
Ihren Maßen und Proportionen nach stehen die Stücke aus dem Karpatenbecken diesen näher. 
Die allgemeinste Erauentracht ist die Halskette, die Perlen aus verschiedenster Materie 
und in abwechslungsreicher Form bilden. Obwohl die Perlen — wegen ihres kultischen Charakters 
6
 S. A n m . I ! 
7
 PÁRDUCZ ( 1 9 6 9 ) L V . 6 . 
8
 П. Ф. Силантева: Спиралевидные подвески Боспо-
ра Труды 17 (1976) 123-137 . 
9
 KOSSAK: с К. numerische)) Bronze. S i tu la 20 21 
(1980) 1 0 9 - 1 4 3 . Abb . 4/6; А. И. Тереножкнн: Кимме-
рийцы. Киев, 1976. 6. à . 3., 22. à. 1., 35. à . 1 1 - 12. 
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in je einem Exemplar auch in Männergräbern vorkommen können. In größter Menge sind die un-
durchsichtigen Glasperlen und die winzigen, runden Blauglasperlen vertreten. Die ersteren zeigen 
in ihrer Form eine große Mannigfaltigkeit. (Abb. 2.3., 20., Abb. 4.11) Ein Einzelstück bildet die 
doppelte stumpfkegelförmige Glasperle des Grabes 68 (Abb. 4.11), an beiden Enden mit Randring 
sowie die längliche Glasperle des Grabes 100 mit keilförmigen Inkrustat ionen (Abb. 6.5). Solche 
f indet man aber auch noch in thrakischen Gräberfeldern und in den Kurganen der mittleren 
Dnepr-Gegend an.10 
Die fü r die einheimische Skythenzeit charakteristischen «Pfauenaugenperlen» s tammen aus 
Brandgräbern. So: die große Perle des Grabes 35 (Abb. 2,24) ist gelb mit blau-weißen Pfauenaugen 
und vielen kleinen gel lien Wülsten ; während die kleinen Perlen des Grabes 25 (Abb. 2.11) eine 
gelbe bzw. grüne Grundfarbe haben mit gleichfalls blau-weißen Pfauenaugen. Dieser eigenartige, 
als zeitbestimmend betrachtbare Schmuck erscheint neu, ohne Vorläufer im Karpatenbecken, 
vermutlich unter dem Einf luß eines südlichen Impulses. M. Dusek leitete sie bei der Auswertung 
des Gräberfeldes von Chotin (Hetény) aus dem Ägäikum ab,11 es kann jedoch wegen ihrer auffallend 
großen Anzahl als sicher gelten, daß man zumindest in der Relation der einfacheren Typen auch 
schon mit ihrer örtlichen Herstellung versucht hat . 
Dieser Typus ha t ein außerordentlich großes Verbreitungsgebiet. Aleksejewa hat in ihrer 
zusammenfassenden Arbeit die in das Randgebiet der Skythenkul tur gelangenden Perl typen in 
das von der zweiten Hä l f t e des 6. Jhs v. u. Z. his in das 4. Jh . reichende Zeitalter datiert.1 2 
Ebenfalls auf südliche Beziehungen der warmen Seegegend verweist die Anwesenheit der 
Kauri-Schnecken als Teil der Halskette, also in durchbohrtem Zustand. Aus drei Gräbern unseres 
Gräberfeldes (9., 24., 40.) s tammen fünf Kauriperlen. Die einheimische Li teratur hält sie fü r einen 
typisch skythenzeitlichen Schmuck und dies kann insofern auch angenommen werden, daß wir sie 
weder vorher, noch nachher antreffen. Die obige Feststellung ist auch schon deshalb berechtigt, da 
Kauriperlen in jedem Gebiet mit skythischer Kul tur vorgefunden werden können : in Rumänien, 
in der mittleren Dnepr-Gegend, in den thrakischen und auch in den transdanubischen hallstatt-
zeitlichen Gräberfeldern.13 Vorläufig haben wir aber keinen Anhal tspunkt in der Hinsicht, was für 
einen Charakter die Beziehungen gehabt haben, als deren Ergebnis sie sich so stark verbreitet 
haben. 
Neun Stück winzige, kugelrunde Bernsteinperlen s tammen aus zwei Gräbern des Gräber-
feldes (Abb. 2.21). Bernsteinperlen f indet man auch in dem skythischen und späteren Material 
Rußlands vor. Es ist möglich, daß diese vielmehr aus dem Osten bzw. Nordosten hierhergelangt 
sind als durch die traditionelle «Bernsteinstraße», da auch andere Gegenstandsgruppen unseres 
Gräberfeldes auf den Osten hinweisen. 
Im Falle von Skelettgräbern haben wir nur in Frauen- und Kindergräbern Perlen gefun-
den; im Brandgral) 71 verrät außer der Perle nur der Spiegel das Frauengrab. 
Die weibliche Tote des Grabes 34 t räg t einen eigenartigen — wenn auch nicht seltenen 
Halsschmuck: einen gegossenen, flachen Bronzeanhänger, an vier Seiten mit je einem aus einem 
Stück gegossenen kleinen Reif. Ein gleiches Stück f indet sich auch unter den Streufunden (Abb. 
10.11 12). 
Von einer solchen Schmuckart weiß man aus der Skythenzeit schon seit der ersten Samm-
lung von Á. Bottyán.1 4 Von den bisher zum Vorschein gekommenen Exemplaren s tammen nur 
wenige aus Gräbern (Vekerzug Grab 61, Balázsfalva) ; in Grab 1 von Piski wurde ein solches Stück 
1 0
 M I R C E V ( 1 9 6 2 ) X X X V g . ; G A L A N I N A ( 1 9 7 7 ) T a f . 
2 4 1 - 1 7 . 
1 1
 D U S E K ( 1 9 6 6 ) 3 4 . 
1 2
 E . M . А л е к с е е в а : А н т и ч н ы е б у с ы С е в е р н о г о П р и -
ч е р н о м о р ь я S A L 1 2 ( 1 9 7 5 ) 6 0 . , 6 4 . , 7 2 . 
1 3
 V . V A S I L I E V - A . Z R Í N Y I : N e c r o p o l a s e i t i c a <íe l a 
O z d . F d l 3 ( 1 9 7 4 ) 8 9 - 1 3 7 , 7 9 — 8 0 . ; G A L A N I N A ( 1 9 7 7 ) 
2 9 . ; M I R C E V ( 1 9 6 5 ) X V . 5 2 . ; M I R C E V ( 1 9 6 2 ) X I X . I ; 
J E R E M ( 1 9 8 0 ) . 
1 4
 B O T T Y Á N ( 1 9 5 5 ) I I I . 2 8 . , 1 8 . 
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an der Stirn des Schädels gefunden.15 Vermutlich s tammen aus Gräbern die vom Fundor t Ártánd-
Zomlin in das Déri-Museum gelangten solchen 8 Anhänger.16 
Interessanter weise kam aber im Stad tpark zu Nagyenyed, aus dem 1895 gefundenen Ske-
lettgral) ein solcher vieröhriger Reifen in der Begleitung von 13 Pfeilspitzen (aus Bronze und Kno-
chen), eines Eisendolches und einer Eisenaxt ans Tageslicht oder wurde in das Museum von Zalau 
ein solcher vieröhriger Reifen mit einem skythischen, akinakesförmigen und doch als Unikum 
rechnenden Bronzedolch zusammen mit der Fundor tbes t immung : Firminis eingeliefert.17 In diesen 
Fällen gehörte das Stück eher zur Bewaffnung oder vielleicht zum Pferdezeug. 
Der beim Becken des weiblichen Skeletts des Grabes 67 gefundene, durchbohrte, flache, 
halbmondförmige Bronzeanhänger (Abb. 4.15) ist ein typischer bronzezeitlicher Schmuckgegenstand, 
war in der mittleren und späten Bronzezeit allgemein verbreitet, deshalb ist sein Vorkommen in 
diesem Grab nicht von datierendem Wert, das Stück wurde wahrscheinlich vom skythenzeitlichen 
'Präger nur gefunden. 
Auch der Spinnwirtel ist eine allgemeine und charakteristische Beigabe der Frauen- und 
Kindergräber dieser Zeit. Die 10 Spinnwirtel des Gräberfeldes von Surján sind gleichfalls ohne 
Ausnahme aus Frauen- und oder Mädchengräbern zum Vorschein gekommen. Sie wurden an ver-
schiedenen Stellen vor dem Bauch und der Brust, in der Gegend der Oberhände, unter dem Kinn , 
bei dem Ellbogen — gefunden. Allein in den Gräbern 48 und 68 waren zwei Stücke von diesen, die 
übrigen Gräber (27., 39., 55., 67., 69., 74.) enthielten alle nur je einen Spinnwirtel. Ihre Form ist 
ziemlich einebenig : die meisten sind von doppelter Stumpfkegelform, es gibt unter ihnen leicht 
rundliche und hie und da auch f lächere. Nur wenige von ihnen sind un verziert ; die Mehrheit zeigt 
tief eingeritzte Muster (Abb. 3.11., Abb. 2.6., Abb. 4.12 -13, 16.). Of t kommen in je einem Grab 
mehrere Spinnwirteln von verschiedener Form und Verzierung vor. 
Sie kommen immer aus Frauengräbern zum Vorschein bzw. im Falle eines Brandgrabes 
weisen die verschiedenen Stücke der Toilettengarnitur auf eine weibliche Tote hin. Hierher gehört in 
Surján der Bronzespiegel des Brandschüttungsgrabes 71 (Abb. 4.22). Seine P l a t t e ist völlig glat t , 
randlos, leider ist sein eiserner Griff nicht erhalten geblieben und so ist uns von seiner Form, 
eventuell Verzierung nichts bekannt . Neulich ist aus den Ausgrabungen von Sopron-Krautacker 
und Csanytelek ein dem Exemplar von Surján völlig übereinstimmender, randloser Bronzespiegel 
mit Eisengriff zum Vorschein gekommen.18 Den Exemplaren von Tápiószele und des Grabes 70-A 
von Chotin sowie von Nagyenyed schließt sich das Grab von Sur ján insofern an, daß der Eisengriff 
auch an diesen mit Nieten an das Bronzeblech befestigt war. Die Mehrheit der im Karpatenbecken 
zum Vorschein gekommenen Exemplare sind dagegen verziert. Ihr Verbreitungsgebiet konzentriert 
sich auf die Theißgegend bzw. auf Siebenbürgen.19 
Solche Spiegel sind als charakteristische Grabbeigaben in den Kurganen der mittleren 
Dnepr-Gegend anzutreffen sowie auch in der sog. podolischen Skythenkultur.2 0 Die Forscher 
datierten die Spiegel mit Tierfigur zuerst auf das 6 5. Jh . v. u. Z. und hielten sie fü r Produkte aus 
Olbia.21 Skudnowa häl t aber die hiesigen Exemplare auf Grund der zahlreichen siebenbürgischen 
und ungarländischen Spiegel sowie ihrer oberflächlicheren Tierdarstellungen fü r die Produkte einer 
lokalen, vom 6. J h . v. u. Z. an im Karpatenbecken tätigen Werkstätte.2 2 Diese Hypothese könnte 
1 5
 P Á R D U C Z ( 1 9 5 4 ) X V I I . 1 3 . ; R O S K A ( 1 9 3 7 ) 1 9 4 . ; 
R O S K A ( 1 9 1 3 ) 2 3 3 . 
16
 N E P P E R (19(18) 5 3 - 5 4 . ; T a f . I I . 
17
 R O S K A ( 1 9 3 7 ) 1 8 4 . ; A . V . M A T E I : A k i n a k e s - u l <le 
bronz do la Firminis . ActaMN 14 (1977) (13 — 72. I L 5., 
S. 63. 
18
 JEKEM (1980) 114., Abb. 7/11.; GALÁNTHA (1981) 
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19
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auch durch die Tatsache unters tütz t werden, daß die Zahl der im Vergleich zu der Originalform ein-
facheren (randlosen) Spiegel mit unverziertem Griff ständig zunimmt.2 3 
Ein anderes charakteristisches Stück der weihlichen Toilettengarnitur ist der Tonstempel. 
Das Exemplar des Grabes 68 (Abb. 4.10) paßt seiner Form, Größe und Verzierung nach organisch 
in die Reihe der bisher bereits in großer Anzahl bekannten skythenzeitlichen Stempel. Völlig ähn-
liche, mit konzentrischen Kreisen verzierte Stücke sind uns in vier Exemplaren bekannt : je ein 
Stück aus Piliny und aus Szirmabesenyő und zwei Exemplare aus Chotin.24 
Eine allgemein angenommene und sich mehrfach bewiesene Anschauung ist, daß die 
Stempel den Spinnwirteln ähnlich ausschließlich Beigaben der Frauengräber sind, jedoch 
sich nicht dem Bestat tungsr i tus fügen : sie kommen sowohl aus Skelett-, als auch aus Brandgrä-
bern zum Vorschein. Ihre Zahl ist je nach Gräbern verschieden : im allgemeinen f inde t sich je ein 
Stück in jedem Grab, doch sind auch 2, 3, 4 Exemplare nicht selten. Eine Ausnahme bildet das 
Grab 2 von Orosháza, in dem unter den Aschen sechs Stempel mit verschiedenem Muster zum 
Vorschein gekommen sind.25 
Die Funkt ion der Gegenstände ist problematisch. Bei 90% war der kleine Griff der Stempel 
durchbohrt , also sie wurden auf irgendetwas aufgehängt, wahrscheinlich im Hals getragen. Da auf 
keinem einzigen Gegenstand dieser Zeit (vor allem die Keramik könnte Iiier in Betracht kommen) 
die Muster der gefundenen Stempel vorliegen, liegt die Annahme auf der Hand, daß sie entweder 
als Stoffdrücker oder noch wahrscheinlicher zum Bemalen des menschlichen Körpers gehraucht 
wurden. 
Die allernächsten Parallelen der Stempel des Karpatenbeckens stammen von den nord kau-
kasischen Siedlungen. Diese hat J . K. Krupnov zusammengesammelt und analysiert.26 Die nord-
kaukasischen Pintaderen müssen wir aber sehr vorsichtig behandeln. Vor allem darum, weil sie 
trotz ihrer guten Formähnlichkeit von den unsrigen durch eine große chronologische und eine noch 
größere territoriale Ent fernung getrennt sind. Solche Gegenstände sind weder in der Pontusgegend, 
noch in der sog. podolischen Skythenkul tur der Waldsteppe (die ansonsten in vieler anderer Hin-
sicht zur unsrigen am nächsten stellt) bekannt. Es fehlen also die Stücke des den Nordkaukasus 
und das Karpatenbecken verbindenden Funde ! 
Man kann deswegen mit Sicherheit nur soviel behaupten, daß ihr örtlicher Ursprung ausge-
schlossen ist, da ja sie nach einer Pause von mehreren Jahrhunder ten ohne jede Vorläufer, wahr-
scheinlich schon in der HC-Periode erscheinen. 
Den Stempeln und der Körperbemalung gehören funktionell die aus Knochen geschnitzten, 
zylindrischen Gegenstände, die aller Wahrscheinlichkeit nach Farbtiegel sind. Aus dem Skelettgrab 
74 des Gräberfeldes s t ammt ein zylindrisches, aus Geweih gefertigtes Rohr, an dessen einen Rand 
einander gegenüber je ein rundes Loch zu sehen ist (Abb. 4.27) An der Oberfläche bef indet sich eine 
Punkt-Kreisverzierung. Aus dem Brandgrah 100 sind hingegen Fragmente eines unverzierten 
Knochenzylinders zum Vorschein gekommen. (Abb. 6.6) 
Ahnliche, kurze Zylinder mit größerem Durchmesser kommen immer in Frauengräbern 
vor, o f t mit Stempel oder mit Farbüberresten (z. B. Chotin 26-A, Presel 'any nad Ipl 'om Grab 4).27 
Auf Grund dieser können die kurzen Knochenzylinder als Farbtiegel best immt werden. Die zwei 
einander gegenüber befindlichen Löcher dienten zum Aufhängen wahrscheinlich auf den Gürtel ; 
ihr unterer Teil wurde vermutlich aus Holz gefertigt, was man in den damals noch elastischeren 
Knochenzylinder ohne besondere Befestigung hineinzwängen konnte. 
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Dieses gewöhnliche Stück der Frauentracht war auch aus einer Siedlung bekannt : vom 
Fundor t Szob-Kálváriadomb, aus der Abfallgrube 2 ist ein verziertes Stück zum Vorschein ge-
kommen,28 was zugleich auch andeutet , daß es ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand war. 
Ein von Männern und Frauen gleichfalls getragener Schmuck ist der Armring, von dem in 
Sur ján 12 St. in unversehrtem Zustand oder fragmentarisch gefunden wurden. Sie haben zwei Ty-
pen: völlig glatte, mit halbkreisförmigem Querschnitt (Abb. 5.19) oder an ihrer Oberfläche ent-
weder in voller Länge oder nur an den beiden Enden in schräger bzw. senkrechter Richtung gekerbte 
Exemplare (Abb. 4.14 14, 23). Eigens zu erwähnen ist der Armring des Grabes 3 (Abb. 1.4), an 
dessen Oberfläche sich die senkrecht gekerbten und die glatten Teile abwechseln. Ein ähnliches 
Exemplar ist aus dem Grab von Chotin 23-B und aus den Gräbern von Tápiószele 270., 458 zum 
Vorschein gekommen.29 
Es ist ein allgemein verbreiteter Schmuck nicht nur in dieser, sondern auch in der vorange-
henden und der folgenden Periode. Sie zeigen aber einen anderen Typus als die Armringe der prä-
skythischen Zeit, ihre Form und Verzierung ist nur für diese Periode charakteristisch. Trotzdem 
bieten sie zu einer feineren chronologischen Gliederung keine Möglichkeit. Wahrscheinlich sind sie 
Produkte der örtlichen Metallkunst. 
Unter den Beigaben von vier Gräbern (1, 63, 66, 90) kommt auch der Wetzstein vor. Von 
diesen weicht nur das Exemplar des Grabes 66 (Abb. 4.8) mit seiner Länge von 13,3 cm und seinen 
runden bzw. abgeflachten Enden vom durchschnittlichen ab. Die gewöhnliche Form ist ein flaches 
Pr isma mit abgerundeten Ecken, das in den meisten Fällen an dem einen Ende durchbohrt ist. 
Der Wetzstein ist ein allgemein gebrauchter Gegenstand dieser Zeit, da er ja unter den Funden der 
Hal ls ta t tkul tur Transdanubiens ebenso vorkommt, wie im Gebiet der Kustanovice-Gruppe. Es ist 
jedoch wichtig darauf hinzuweisen, daß sein Gebrauch sich in der präskythischen Zeit verbreitet 
ha t . 3 0 
Die in den Brandschüttungsgräbern 46, 100 und in den Skelettgräbern 13, 63, 64, 81 und 84 
des Gräberfeldes von Surján gefundenen Eisenmesser (oder ihre Fragmente) zeigen eine in den 
großen, skythenzeitlichen Gräberfeldern gewöhnliche einschneidige Form mit geschweiftem Rücken, 
die zu dieser Zeit in ganz Mitteleuropa verbreitet war. 
Auch die in geringerer Zahl zum Vorschein gekommenen Eisennadeln von denen n u r 
über das Exemplar des Grabes 46 festgestellt werden konnte, das es sich um eine in ganz Mittel-
europa gebrauchte Nadel mit «gedrehtem Kopf» handel t (Abb. 3.8) sind gleichfalls aus Brand-
schüttungs- und Skelettgräbern von Frauen und Männern zum Vorschein gekommen. 
W äffen 
Der einzige Köcherbeschlag unseres Gräberfeldes in umgekehrter Kreuzform befand sich 
im Brandschüttungsgrab 90 (Abb. 5.7, Abb. 10.6a b). Es ist ein aus Bronze hergestelltes, in einem 
Stück gegossenes, s tark angebranntes Exemplar, dessen zwei kürzere Arme fehlen, aber es kann 
auch so mit voller Sicherheit zu den ähnlichen Gegenständen der skythenzeitlichen Gräberfelder 
gerechnet werden, von denen wir zur Zeit (mit diesem zusammen) aus dem Karpatenbecken schon 
mehr als 29 St. besitzen.31 
Das Exemplar von Surján kann von den durch K. Horedt festgestellten vier Typen in der 
Typus 1/a gereiht werden ; der kurze Arm ist nämlich ein Vogelkopf mit großem Schnabel, den 
längeren Arm verzieren wenn auch nicht gut ausnehmbar Vogel- oder Widderkopfpaare, 
2 8
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während im Tref fpunkt der Arme eine in Kreisform dargestellte Tiergestalt zu sehen ist.32 Dieses 
letztere Motiv ist ein archaisches Element des skythischen Tierstils zum Teil von iranischem Ur-
sprung.3 3 
Zur Trachtweise des Gusses geben die F u n d e des Grabes 168 von Zujevskoje gorodischtsche 
an der Kama und des Kurgans von Derevki einen Anhal tspunkt . Hier lag das Stück in der Nähe 
des Gürtels, hei der Spitze des Köchers.34 
Der Beschlag des Hängeriemens des Köchers von Sur ján ist eine Seltenheit unter den 
Stücken des Karpatenbeckens. Die zwei kurzen Seitenarme werden nämlich von je einer Seiten-
stange mit dem langen Arm verbunden. Die Ursache dieser Formabweichung ist wahrscheinlich in 
der Befestigungsweise zu suchen. Auf den Seitenstangen dür f t e man in waagerechter Richtung einen 
Riemen durchgezogen haben, so daß dieser über den dünnen Stangen und unter dem langen Arm 
lief, also die Verzierung des letzteren nicht bedeckte. Der auf diese Weise befestigte zweite Riemen 
dü r f t e demnach in seiner Länge an den Bogenköcher angenäht oder angenietet gewesen sein. 
Außer dem Exemplar von Surján gibt es nur drei solche Stücke, die mit ähnlichen Seiten-
stangen versehen sind : die Funde von Budajenő, des Komi ta t s Komárom und des Skelettgrabes 
40-A von Chotin. Mit Ausnahme des Exemplars von Budajenő sind bei jedem die kurzen Arme 
aus Vogelköpfen, bei allen vier Stücken findet man die im Kreise komponierte Tierform und auf 
den langen Armen die Tierkopfpaare vor.35 Auf Grund des Gesagten sind sie wahrscheinlich Pro-
duk te einer einzigen Werks tä t te und vor allem für die westliehe Hälf te des Karpatenbeckens 
charakteristisch ; von diesen bildet der Fund von Surján das östlichste Stück. Der Köcherbeschlag 
von Surján ebenso wie das Exemplar aus dem Komita t Komárom ist eine lokale Nachah-
mung der Beschläge von Olbia und kann auf diese Weise auf die zweite Hä l f t e des 6. bzw. den Be-
ginn des 5. Jh s v. u. Z. dat ier t werden. 
Aus der in größter Menge vorhandenen Waf fe dieses Zeitalters, aus den Pfeilspitzen liegen 
in den Gräbern von Surján verhältnismäßig nur wenige Stücke vor. Im Brandschüt tungsgrab 38 
befand sich eine dreiflügelige Pfeilspitze aus Bronze, im Hockergrab 31 eines Mannes waren drei 
dreiflügelige Stücke ebenfalls aus Bronze (Abb. 2.15., Abb. 10.2) und in dem Hockergrab 63 eines 
anderen Mannes drei eiserne und zweiflügelige Exemplare. (Abb. 4.3., Abb. 10.10). 
In den Gräbern mit Pfeilspitzen ruhten meist Männer, auch die Gräber von Sur ján mit 
Pfeilspitzen gehören zu Männern und sie kamen damals als Waf fen in das Grab. Interessanterweise 
zeigt alier das Vorhandensein einer Pfeilspitze in einem Grab nicht eindeutig das Geschlecht des 
Toten an. Auch die Frauengräber 30 von Vekerzug und 331. von Tápiószele enthielten Pfeilspitzen.36 
Sie lassen sich nicht einmal zum Lebensalter knüpfen : in Gräberfeld von Orosháza-Gyopáros (Grab 
63) wurde am Brustkorb eines Kinderskelettes eine Pfeilspitze in der Gesellschaft von Perlen und 
Kauris gefunden. Das Kind dü r f t e also die Pfeilspitze in eine Perlenkette geschnürt am Hals als 
einen übelabwendenden Gegenstand getragen haben.37 
Es geht aus der Arbeit von Meljukova über die skythischen Waffen eindeutig hervor, daß 
die bronzenen Pfeilspitzen von Sur ján (und mit diesen die meisten Exemplare des Karpatenbeckens) 
zu jenem Typus der dreiflügeligen Pfeilspitzen gehören, der in der Skythenkultur Südrußlands in 
der zweiten Hä l f t e des 6. Jh s v. u. Z. erschien und noch in der ersten Häl f te des 5. Jhs befanden 
sich meistens solche in den Gräbern.38 Neuerdings bekräft igte dies auch V. Vasiliev, der sich mit 
32
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der chronologischen und historischen Auswertung der skythischen Pfeilspitzen des Karpaten-
heckens befaßte.39 
1 )ie zweiflügeligen Eisenpfeilspitzen des Grabes 63 sind zwar unter den Funden der Skythen-
zeit Ungarns selten, aber nicht einmalig. Gleiche Pfeilspitzen befanden sich im Brandgrab 26 von 
Csanytelek und im Grab 50-В vom Chotin.40 Es geht auch daraus hervor, daß die zwei Typen auch 
von denselben Personen benutzt werden konnten, daß das Museum der Hochschule von Nagy-
enyed von demselben, näher nicht bekannten Fundor t 28 dreiflügelige und 10 zweiflügelige Eisen-
pfeilspitzen aufbewahrt.4 1 In dem den unseren skythenzeitlichen Gräberfeldern ähnlichen Gräber-
feld von Ferigile waren interessanterweise nur solche Pfeilspitzen vorhanden. Sie sind länglicher als 
die von Surján und es befinden sich an ihnen zwei-sechs winzige Löcher.42 
In die Reihe der in außerordentlich großer Anzahl zum Vorschein gekommenen skythen-
zeitlichen Eisenäxte passen völlig die drei Exemplare von Sur ján hinein. Jedes Stück ist zweiarmig, 
geschweift, auf dem einen Arm verläuft parallel mit dem Schaf t eine Schneide, der andere Arm geht 
in einen Nacken von viereckigem Querschnitt aus. (Dieser Arm des Streufundes fehlt.) (Abb. 2.4., 
Abb. 3.3., Abb. 6.27). Beide Stücke aus Gräbern bildeten die Beigabe eines Brandschüttungsgrabes. 
Die Eisenaxt ist immer Beigabe eines Männergrabes ! In der Mehrheit der Fälle heben sich die mit 
Streitaxt Bestat teten im Reichtum nicht aus dem Durchschnit t hervor. (Surján 20., Orosháza 5., 
83., 101, Tápiószele 342., 404, Meszes 1, 2., 543). In vielen Fällen kommen sie mit Dolch und Pfeil-
spitzen gemeinsam vor und verweisen so auf eine vollständigere Kriegsausrüstung (Surján 46., 
Szirmabesenyő, Nagyenyed-Cinegetelek, Nagyenyed-Stadtpark).4 4 Die Eisenaxt war eine allgemein 
gebrauchte Waffe der skythenzeitlichen Bevölkerung und gelangte auf diese Weise in die Gräber ; 
die Stücke verraten also die gesellschaftliche Hinzugehörigkeit (Kriegerschicht) ihrer Besitzer. 
Die Streitäxte, die im Karpatenbecken ans Tageslicht kamen, stehen in engem Zusammen-
hang mit den Exemplaren aus Südrußland. Die Entstehungsstelle einer solchen Waffe vermutete 
die sowjetische Forschung im Kaukasus und ihr Erscheinen bei den eisenzeitlichen Skythen der 
Steppenlandschaft dat ier te sie auf den Beginn des 6. Jh s v. u. Z.45 In großer Menge kommen solche 
Streitäxte im Gebiet der Waldsteppe vor, woraus Meljukova den Schluß zog, daß diese Gegenstände 
für die skythischen Randgebiete charakteristisch sind. Hiermit erklärte sie auch ihr reiches Vor-
kommen in Ungarn.46 I l j inskaja datierte die Streitäxte der Theißgegend auf das Ende des 6. und 
auf den Beginn des 5. Jh s v. u. Z.,47 man wird jedoch in Kenntnis unseres Materials vermuten dür-
fen (s. Alsótelekes), daß dieser Gegenstandstyp früher erschien. 
Über den in Grab 46 gefundenen Eisendolch mit Holzhef t (Abb. 3.5) kann man infolge 
des schlechten Erhaltungszustandes nur wenig berichten. Die schwach geschweifte, einschneidige 
Eisenklinge ist s tark verrostet, es ist bloß der Ansatz ihres Hef tes mit den Holzfaserspuren erhalten 
gehlieben. Mit den charakteristischen, ein- oder zweischneidigen, geraden oder leicht geschweiften 
Eisen- oder Bronzedolchen der Skythenzeit des Karpatenbeckens die gewöhnlich eine herzför-
mige Griffplat te haben, in gerader Stäbchenform oder in einen Antennengriff ausgehen kann 
man diese nicht einmal annähernd vergleichen, da in unserem Fall gerade die charakterbestimmende 
Griffplat te und der Griff fehlt. 
Auch die Spuren eines der charakteristischsten Schutzwaffen der Skythenzeit, des Schup-
penpanzers finden wir in Surján vor. In Grab 90, einem der reichsten Gräber des Gräberfeldes 
39
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wurdep an der Nordseite der Grube unter den Brandschiittungsresten zwei Eisenbleche und ein 
Bronzeblech gefunden. An allen Stücken sind an derselben Stelle je vier (oben drei, rechts ein Stück) 
Löcher sichtbar (Abb. 5.13 15., Abb. 10.9). 
Von solchen Fanzern aus kleinen Blechen sind uns zwei aus dem Karpatenhecken bekannt : 
aus Ártánd und aus dem Grab 1 von Tarnabod-Téglásdomb. In Ártánd wurden in einem Bronze-
kessel 450 Bronze- und 240/250 Eisenbleche gefunden, in derselben Form durchlöchert, an vielen 
Stellen zusammengerostet.48 I n Tarnabod sind sieben in takte und zwei fragmentarische Bronze-
bleche, sowie 123 unversehrte und etwa 400 fragmentarische Eisenbleche zum Vorschein bekom-
men. Letztere wurden sowohl in kleinerer als auch in größerer Form hergestellt, sie waren a 1 lei-
stet« an derselben Stelle durchlöchert, was mit den Exemplaren von Surján übereinstimmt. Für die 
Form des Panzerhemdes selbst haben wir keine Anhaltspunkte, doch legen einige zusammenge-
rostete Stücke und die Lage der Löcher den Schluß auf die Befestigungsweise der Bleche nahe.49 
Es gibt nur einige Schuppen in Grab 3 von Piski (1 St. Bronze), in den Gräbern 86-A (1 St.), 
124-A (1 St.) und 179-A (4 St.) von Chotin, die in ähnlicher Weise wie diejenigen von Surján in das 
Grab gelegt wurden.5 0 
Die aus den Skythengräbern Rußlands bekannten etwa 200 solche Panzer können auf die 
bis zum 0 3. J h . v. u. Z. reichende Zeitspanne dat ier t werden ; von ihnen ließ sich die Original-
form von vielen rekonstruieren. Auffallend ist, daß in dem vom 5 3. Jh . reichenden Zeitraum diese 
allgemeine Schutzwaffe außer den klassischen skythischen Kurganen in sämtlichen Randgebieten 
der skythischen Ku l tu r verbreitet war, auf diese Zeit kann ein Dreiviertelteil sämtlicher Panzer-
reste gesetzt werden. Die meisten Panzer bestehen nur aus Eisenschuppen, doch in 24 Fällen haben 
die Eisen- und Bronzeschuppen zusammen den Panzer gebildet und solche Garnituren liegen vom 
6. bis zum 3. J h . vor, ihr Großteil s tammt aus dem 4 3. Jh . 
Auch die Lamellen von Surján sind ohne Zweifel Stücke von einem solchen gemischten 
Schuppenpanzer. Und da das Karpatenbecken von dem klassischen skythischen Gebiet weit ent-
fernt liegt, k o m m t die Fundgruppe hier mit einer gewissen Verspätung an, so können die Lamellen 
von Surján nicht älter als die obige Zeitspanne sein, d. h. ich würde sie eher auf den Beginn des 5. 
J h s datieren. 
In dem von den Gebieten der klassischen skythischen Kul tur so entfernt gelegenen Randge-
biet warder Panzer vermutlich sehr wertvoll und spielte auf diese Weise auch eine rangbezeichnende 
Rolle. Neben den mit reichen Beigaben besta t te ten Toten des Grabes 90 von Surján wurde die wert-
volle Schutzwaffe symbolisch beigelegt. 
Eine eigenartige und in der Skythenzeit unseres Landes bisher völlig alleinstehende Ver-
zierung ist die Beinschnitzerei des Grabes 31 (Abb. 2.13., Abb. 10.1). Das leicht erhabene, aus Ge-
weih ausgeschnitzte Tier stellt um nach der Kopf- und Ohrform zu urteilen ein Pferd dar .0 1 
Obwohl uns aus der Skythenkunst zahlreiche Pferddarstellungen bekannt sind, ist die von 
Sur ján viel schematischer, fast Iiis zur Unkenntlichkeit vereinfacht, weshalb sie mit jenen nicht 
verglichen werden kann. 
Die andere Spur von der man ausgehen kann, ist die Beinhaltung. Die Darstellung der Tiere, 
im allgemeinen des Hirsches oder in der archaischen Periode des Steinwildes mit eingezogenen 
Beinen, also in ruhender oder eventuell dahinsinkender Körperlage, ist ein Hauptcharakter is t ikum 
der Skythenkunst , des skythischen «Tierstils». N. L. Tschlenowa, die sich mit dieser Frage einge-
hend befaßte, knüp f t ihre Erscheinung eindeutig zu den Skythen und setzt die Darstellungen mit 
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eingezogenen Beinen im Nordkaukasus und in Kurdis tan auf das 7. Jh . v. u. Z. (Szakkyz), in der 
Schwarzmeergegend auf das 6. Jh . v. u. Z. (Kelermes), während in Bulgarien und Ungarn auf das 
5. Jh . v. u. Z.52 Auf Grund der Körperhaltung mit eingezogenem Bein gehört also unsere Bein-
schnitzerei in den Kreis der Skythenkunst . 
Biese verhältnismäßig große Verzierung wurde aus Knochen, genauer aus Geweih ausge-
schnitzt. Schon Borovka hat festgestellt, daß die ursprüngliche Materie der Skythenkunst der Kno-
chen und weniger das Holz war, dementsprechend hat sie an vielen archaischen Metallverzierungen 
die Spuren bzw. den Einf luß der uralten Beinschnitzereitechnik nachgewiesen.53 Der Knochen 
kommt als Rohstoff auch in späteren Zeiten häufig vor. Vor allem in Südrußland und in den Rand-
gebieten der Skythenkultur (Waldsteppengebiet, W-Podolia, Karpatenbecken) wurde er zum 
Überzug von Messer- und Dolchheften gebraucht. Und an diesem Punk t verbindet sich unser 
Gegenstand mit der gut umgrenzbaren Fundgruppe der einheimischen Skythenzeit, den Pferde-
und Vogelkopf nachahmenden Beiheftschnitzereien von Vekerzug und den Beiheft-Eisenmessern 
von Chotin, Vekerzug und Tápiószele. Man sieht also, daß die ural te Beinschnitzereikunst weiter-
lebt. Es t r i f f t zwar zu, daß nur noch an Gebrauchsgegenständen von geringerer Bedeutung, aber 
gerade die Schnitzerei von Surján heueist , daß sie auch zu ernsteren Schöpfungen geeignet war. 
Vom Ungarn-Gebiet ist noch eine, auf die Zeit der archaischen Skythenkunst dat ierbare 
Tierdarstellung bekannt, auf dem Riemenverteiler des bronzenen Pferdegeschirrst von Bu j . Den 
Gegenstand hat Ir ina Lengyel auf das Ende des 6. Beginn des 5. Jh s v. u. Z. datiert.54 
Auf dem Körper des Pferdes von Surján sieht man hie und da s tark abgewetzte Punk t -
kreisverzierungen. Es kann kein Zufall sein, daß man in der oben erwähnten Weise die Knochen-
hefte nicht nur in unserem Land, sondern z. B. auch in den Kurganen der mittleren Dnepr-Gegend 
verziert hat,55 wie auch die Knochenzylinder der Frauengräber und sonstige Knochenplat ten von 
unbekannter Funktion, z. B. in Grab 140 von Orosháza und in Grab 31 von Vekerzug.56 All dies 
scheint die \Termutung zu erhärten, daß diese Schnitzerei hier, an Ort und Stelle, doch in Kenntnis 
der uralten Skythenkunst hergestellt wurde. 
Die letzte Frage : was war ihre Funkt ion ? Es geht aus der Grabaufnahme (Abb. 7.3) her-
vor, daß die Schnitzerei mit ihrem Relief nach oben, auf den Fuß des toten Mannes senkrecht gele-
gen hat und zwar so, daß ihre Rückseite dem Toten näher war. Aus der Grahbeschreibung geht 
auch hervor, daß von den drei Pfeilspitzen des Grabes die eine Dei dem Fersenbein, 28 cm weit von 
der Schnitzerei gefunden wurde (wir wissen aber nicht in welche Richtung die Spitze gezeigt hat). 
Die in den hinteren Teil der P la t te gebohrten zwei Löcher dienten zur Befestigung. Auf Grund 
dieser Daten ist die Annahme nur sehr hypothetisch, wonach es sich von einer Zierplatte, eines, 
neben den Krieger gelegten, aus organischem Stoff gefertigten Köchers handelt . 
Keramik 
In 40 Gräbern des Gräberfeldes wurden Gefäße als Urnen oder als Beigaben gefunden. Aus 
den 57 Gefäßen waren 30 unversehrt oder zusammenstellbar, und es befanden sich 7 Stücke unter 
den Streufunden. Meistens kam je ein Gefäß in das Grab, jedoch in vielen Fällen waren auch zwei 
Gefäße anzutreffen. Nur das Gral) 53 enthielt drei und das Grab 14 vier Stücke davon. 
Was ihre Technik und ihr Material betr i f f t , lassen sich die Gefäße in zwei Gruppen eintei-
len. Die s c h e i b e n g e d r e h t e n Gefäße wurden aus gutgeschlämmtem Ton erzeugt, haben 
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eine gla t te Oberfläche, sind hell- oder dunkelgrau. Krügchen mit überrandständigem Henkel, 
Schüsseln, Krüge und bikonische kleine Gefäße wurden an der Drehscheibe gefertigt ; insgesamt 
12 St. Die übrigen 45 Gefäße sind h a n d g e m a с h t , aus grobem, körnigem Ton, sie sind nicht 
vollkommen ausgebrannt, haben eine grobe Oberfläche, ihre Farbe reicht von dem Hellorangengelb 
über das Ro te ganz bis zum Dunkelbraunen. 
In stattlicher Anzahl sind die allgemeinsten Typen der skythenzeitlichen Töpferei vertre-
ten : die Aschen des Toten in Grab 5 waren in einer bikonischen Urne mit ausladendem Rand und 
ein gleiches, aber unversehrtes Gefäß ist als Streufund zum Vorschein gekommen. (Abb. 1.13., 
Abb. 6.15) E s handelt sich von einer allgemein gebrauchten, langlebigen Form. Ihre Vorbilder kön-
nen in der spätbronzezeitlichen Keramik angetroffen werden. 
Die sieben handgemachten Töpfe des Gräberfeldes sind alle von verschiedenen Formen : 
tonnenförmig, glatt in Grab 33 (Abb. 2.16), tonnenförmig, mit vier Buckeln in Grab 31 (Abb. 2.14), 
tonnenförmig, mit Fingereindrücken gegliedert, rippenverziert in Grab 53 (Abb. 3.17), niedrig, 
tonnenförmig, durch Fingereindrücke erzeugte Buckelreihe unter dem Rand in Grab 95 (Abb. 
5.20), blumentopfförmig, unter dem R a n d glat t in Grab 85 (Abb. 5.5), blumentopfförmig, mit vier 
Buckeln unter dem Rand in Grab 99 u n d im Streufund (Abb. 6.13 -14)- Gemeinsam ist hei ihnen 
die grobe, körnige Materie, die große Mauerdicke, der schwache Brand und die grobe Oberfläche. 
Man begegnet allen diesen Varianten auch in den übrigen Gräberfeldern derselben Zeit von Chotin 
an, über die Große Ungarische Tiefebene und Siebenbürgen bis zur Gruppe von Kustanovice, wo 
auch noch ein Miniaturstück vorkommt.57 Ähnliche sind sogar in Ferigile, im skythischen und vor-
skythischen Material der mittleren Dnestergegend sowie im skythenzeitlichen Material West-
Podoliens gefunden worden.58 Überall s ind die Blumentopf- und Tonnenform, die Buckel, die mit 
Fingereindrücken entstandenen Buckel und die mit Fingereindruck gegliederte Bandrippe vor-
handen. 
Es sei noch bemerkt , daß bei uns diese Gefäßform in der bisher bekannten Siedlungskera-
mik am häufigsten vorkommt, es handel t sich also nicht ausgesprochen um zur Bes ta t tung herge-
stellte Gefäße von schwächerer Qualität , sondern um Gebrauchgegenstände.59 
Aus Krügchen mit überrandständigem Henkel sind vier scheibengedrehte und drei handge-
machte Exemplare zum Vorschein gekommen, die alle einen niedrigen Standring haben ; ihr über-
randständiger Henkel ist in der Länge profiliert (Abb. 1.12., Abb. 4.1., Abb. 5.2., Abb. 6.21, 23, 
25, 26). Diese Form ist im allgemeinen zu dieser Zeit in der SW-Slowakei, im Gebiet der Kustano-
vice-Gruppe, auf der Ungarischen Tiefebene verbreitet, und ähnliche Formen sind aus den eisen-
zeitlichen Gräberfeldern Bulgariens bekann t . 
Zehn Schüsseln mit eingezogenem Rand sind in Sur ján aus Gräbern oder als Streufunde zum 
Vorschein gekommen. Von ihnen waren sechs Stücke handgemacht, vier scheibengedreht. Jedes 
Exemplar h a t einen geraden, abgeschnittenen Boden ; die handgemachte Schüssel des Grabes 53 
(Abb. 3.16) zeigt einen ziemlich starken Omphalos. Ein ähnliches Stück kam aus Grab 102-A von 
Chotin hervor.6 0 Im allgemeinen wird mi t Krügchen von überrandständigem Henkel eine Gefäß-
garnitur gebildet ; der Verbreitungskreis von diesem Typus ist auch da rum größer als derjenige der 
Krügchen, da in der skythenzeitlichen Keramik Siebenbürgens die Schüsseln von eingezogenem 
Rand häuf ig vorkommen,61 während die Krügchen mit überrandständigem Henkel fehlen. 
Weniger häufige, doch andere, aus Gräberfeldern derselben Zeit bekannte Gefäße sind in 
Surján gleichfalls in großer Menge zum Vorschein gekommen. Von den doppelkonischen, dünnwan-
digen, henkellosen Gefäßen ist nur das Gefäß des Grabes 40 scheibengedreht (Abb. 2.29); in der 
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Form st immt es mit dem Krügchen mit überrandständigem Henkel überein, doch ha t t e dieses 
Exemplar ursprünglich keinen Henkel, dem Exemplar aus Grab 330 von Tápiószele ähnlich.62 
Die Gefäße des Grabes 25 und 69 (Abb. 2.9., Abb. 4.21) sind sehr klein und haben einen leicht 
nach außen geschweiften Rand . Diesen ähnlich sind die kleinen Krügchen der Gräber 2., 446 von 
Tápiószele, sowie der Gräber 20-A., 145-A, 248-A, 76-B von Chotin.63 Am Bauch des aufhängbaren 
Gefäßes aus Grab 22 (Abb. 2.5) sind acht in Zickzacklinie untergebrachte kleine Buckel zu finden. 
Von den kleinen, handgemachten, auf aus grober Material erzeugten Krügchen ist das Ge-
fäß des Grabes 43 (Abb. 3.1) und 100 (Abb. 6.8) länglicher, hat einen leicht ausschweifenden 
Rand und keinen Henkel. Das Krügchen des Grabes 59 ist ziemlich regelmäßig (Abb. 3.20), nied-
rig, etwas bauchig, der Henkel verbindet den Hals und die Schulter, ihm gegenüber bef indet sich 
ein kleiner Buckel als Verzierung. Die Krügehen des Grabes 69 und 85 (Abb. 4.19, Abb. 5.4) sind 
besonders grob, niedrig, weitmündig und mi t großem Henkel versehen. Ähnliche Keramik von sehr 
schwacher Qualität und grobem Umriß ist auch in den verwandten Gräberfeldern vorzufinden. Sie 
ist eine charakteristische Form der skythenzeitlichen Gräberfelder Siebenbürgens, so sind z. B. 
viele Exemplare von diesen in Ciumbrud.64 Ebenso häuf ig sind sie in den Gräberfeldern derselben 
Zeit von Thrakien, z. B. in Ravna.63 
Auf Grund ihrer Form oder Verzierung enthält das Gräberfeld von Surján auch viele eigen-
artige Einzelgefäße. In Grab 3 waren zwei graue, aus feiner Materie scheibengedrehte, einhenklige 
Krüge (Abb. 1.5 6., Abb. 8.3—4). Der eine Krug war schlanker und kleiner, der andere dicker, viel 
holier und auf seinem Bauch laufen fünf Rippen ringsherum, sein Boden ist etwas erhaben ; beide 
haben einen ringförmigen Hals. Wahrscheinlich war auch in Grab 14 ein ähnliches Gefäß. (Abb. 1.10) 
Der handgemachte Vorläufer des scheibengedrehten Henkelkruges ist weder in der Spät-
bronzezeit, noch in der Früheisenzeit vorzufinden. Der Form nach unterscheidet er sich durchaus 
von den keltischen henkellosen Vasen, deshalb ist es wahrscheinlich, daß er als Form vielmehr auf 
einen griechischen Ursprung zurückgeht (vielleicht s t a m m t er von der zweihenkligen Amphora 
her). 
Im skythenzeitlichen Material unseres Landes sind sehr selten solche Gefäße ; unlängst ha t 
Márta Galántha ein solches Exemplar in Csanytelek-Üjhalastó erschlossen. Wenn auch selten, 
kommen sie im skythenzeitlichen Material am rechten Ufer der mittleren Dnepr-Gegend vor. Der 
Form nach stehen sie den in den Gräberfeldern von Vojkovci (bei Kertsch) gefundenen Exemplaren 
aus dem 5. Jh . v. u. Z. nahe.66 
Das sog. «/ischhausähnliche» Gefäß des Grabes 34, dessen Rand in einer mit der Längsachse 
der ovalen Form übereinstimmenden Richtung gespitzt, in der Form einer senkrecht durchbohrten 
Knubbe hervorragt (Abb. 2.18). In der skythenzeitlichen Keramik unseres Landes liegt keine 
Analogie des fischhausförmigen Gefäßkörpers vor, aber es gibt auch mehrere aufhängbare Gefäße. 
In Grab 38 des Gräberfeldes von Békéscsaba-Fényes war ein zylindrischer, höherer, weitbauchiger 
Topf mit zwei Durchbohrungen am Rand ; bei einem anderen groben, handgemachten Gefäß des 
Grabes 58 waren die zwei einander gegenüber befindlichen Buckel senkrecht durchbohrt , ebenso 
wie der ausladende Rand über den Buckeln.67 Aufhängbare Gefäße gibt es auch im Gräberfeld von 
Ferigile, am südöstlichen äußeren Fuß der Karpaten : es sind zylindrische Töpfe und ein rhombus-
förmiger Deckel.68 
Ebenfalls zeigt die handgemachte, mit verziertem Henkel erzeugte Schüssel des Grabes 100 
eine Parallele zu Ferigile (Abb. 6.1., Abb. 9.3). In Ferigile sind mehrere tiefe, weitbauchige Schüssel 
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zum Vorschein gekommen, an denen der Henkel durch die Durchlöcherung der zwei Spitzen des 
Randes ausgebildet wurde.69 Auch das Vorbild der Schüssel von Surján dürf te wahrscheinlich ein 
solches Exemplar gewesen sein, das aber niedriger war und außerdem einen dreifach gegliederten 
Henkel hatte. 
Aus Thrakien, aus Tumulus X I von Branitsehewo s t ammt das Fragment einer Schüssel, 
am Rand mit dreigliedrigen, an einer Stelle durchbohrtem Henkel.70 Aus Rumänien ist uns aus dem 
Brandgrab «mil» des auf das 3. Jh . datierten, als geto-dakisch bestimmten Gräberfeldes von Muri-
ghiol eine Schüssel mit solcher Henkelausbildung bekannt.7 1 
Eine viel nähere Parallele zu unserem Gefäß f indet man in der als sarmatischer Fund ver-
öffentlichten Schüssel aus einem Streufund von Csongrád Endre király utca . Ihr Henkel ist 
gegliedert, so wie derjenige der Schüssel von Surján, der Rand ist mit einem zick-zack-förmig 
eingeritzten Streifen verziert.72 
Ich hal te es führ wahrscheinlich, daß diese bisher völlig unbekannte und ohne Vorläufer 
vorhandene Henkelform eine in Ton geformte Nachahmung des Henkels der skytischen Bronze-
kessel ist, jedoch an ein Gefäß von völlig anderer Form und Funkt ion appliziert. Eine ähnliche 
Erscheinung können wir in der bis zum 6 1. Jh . v. u. Z. reichenden, inner-asiatischen Tagar-Kul-
tu r beobachten, in deren späten Perioden (3 1. J h . v. u. Z.) die charakteristischen, mit Standr ing 
hergestellten Bronzekessel vollkommen aus Ton nachgeahmt wurden, natürlich mit ihren geglie-
derten Henkeln zusammen.73 
Die geringe Zahl der skythenzeitlichen Fußgefäße bereichert das nicht völlig unversehrte 
Stück aus dem Grab 92 von Surján. (Abb. 5.17., Abb. 7.6) Eine Fußschüssel kam noch aus dem 
Gräberfeld von Medgyesháza, aus Tápiószele, Chotin, Vámosmikola, Heves und neuerdings hei 
den Ausgrabungen von Csanytelek des Jahres 1980 hervor.74 Fußschüsseln sind häufig im Gebiet 
der Kustanovice-Kultur,7 5 dieser Beziehung fäl l t eine größere Bedeutung zu, als der Tatsache, daß 
solche Stücke auch aus der Hal l s ta t t -Kul tur Transdanubiens vorliegen. 
Die Eigenartigkeit der vierten Schüsselform ist die Ausgußbiegung. Bisher habe ich zwei 
Parallelen der handgemachten, tiefen Schüssel des Grabes 34 gefunden (Abb. 2.22., Abb. 9.1). Die 
eine ist auf die von der Mitte des 6. J h s v. u. Z. bis zu Beginn des 5. J h s reichende Zeitspanne dat ier t , 
wurde in der Grube 2 der am rechten Ufer des Dnestr gelegenen Siedlung von Dolinjan gefunden ; 
die andere kam aus dem Grab «mil» des bereits erwähnten geto-dakischen Gräberfeldes von Muri-
ghiol ans Tageslicht.76 
Das waagerecht gerippte, tonnenförmige Gefäß des Grabes 48 (Abb. 3.9., Abb. 8.2) s t immt 
in Form, Materie, Farbe und technischer Ausführung mit den Töpfen überein. Ein gleiches Gefäß 
ist aus Grab 188-A von Chotin zum Vorschein gekommen.77 Diesen ähnliches, mit sieben Rippen 
gegliedertes, eimerförmiges Gefäß mit zum Aufhängen durchbohrtem überrandständigen Henkel 
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Abb. 9 .1 . : Törökszentmiklós-Sur ján Grab 34, 2.: Grab IG, 3.: Grab 100, 4.: S t r eu fund 
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St reu fund , 0 — 9 Törökszentmiklós-Sur ján Grab 31, 3.: Grab 2/a, 4.: Grab 25, 5,11 
Grab 90, 10.: Grab 63, 12.: Grab 34 
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(H : 8 cm, Rdm : 11,5 cm) ist aus Kiskőszeg und ein zylindrischer, mit zwei kleinen Bandhenkeln 
versehenes Gefäß aus Nyirgyulaj bekannt (H : 1!) cm, Randdm : 14(5 cm, Bdm : 15,2 cm). Beide 
Gefäße häl t der Beschreiher fü r eine Nachahmung der Bronzezysten.78 Diese Form ist auch aus der 
spätbronzezeitlichen Töpferei nicht unbekannt . Aus Alsóberecki kennen wir als Streufund ein 9,5 
cm hohes Gefäß mit einem Durchmesser von 9 cm.79 
Diese Gefäße können einerseits Nachahmungen in Ton eines häufigen Metallgefäßes der 
Hal l s ta t t -Kul tur , der Bronzezyste sein ; aber sie entsprechen der Form nach auch den mit Metall-
bändern befestigten Holzeimern bzw. sie können vermutlich auch Tonnachahmungen dieser letzte-
ren sein.80 
Das bikonische Gefäß des Grabes 53 (Abb. 3.14., Abb. 8.1) ist am meisten verziert : den Hals 
verzieren waagerechte, die Schulter schräge und den Bauch senkrechte Rillen. Ähnliche Exemplare 
sind in auffallender Menge aus dem Gräberfeld von Tápiószele zum Vorschein gekommen (Grab 
113., 256., 311., 345). Das Gefäß des Grabes 462 ist nicht nur durch seine gerillte Verzierung, son-
dern auch durch die konische Gestalt ein gutes Pendant des Exemplars von Surján.81 Auch in ande-
ren Gräberfeldern derselben Zeit f indet man ähnliche Stücke.82 
Ein gleichfalls bikonisches Krügchen mit ausladendem R a n d befand sich in Grab 16 
(Abb. 2.1., Abb. 9.2). Diese Gefäßform kommt auch in den Gräbern der Hal ls ta t t -Kul tur häufig 
vor. Ihre Bauchlinie wurde mit Fingereindrücken wellenförmig ausgebildet. Der obere Teil des 
Körpers ist s tark geglättet , von glänzender Oberfläche. Diese Gefäßform und Verzierung kommt 
als charakteristische Keramik im späthallstattzeitl ichen Material Transdanubiens vor.83 
Untersuchen wir das keramische Material des Gräberfeldes als ganzes, so fäl l t auf, daß 
wenn man auch die Fragmente berücksichtigt wesentlich größer die Anzahl der handgemach-
ten Gefäße ist, als diejenige der scheibengedrehten (45 : 12) : nur 21,05% der Gefäße wurde an der 
Drehscheibe hergestellt. Dies ist zwar eine beträchtlich hohe Zahl, doch verglichen mit Csany-
telek (24%) oder mit Vekerzug (etwa 50%), bleibt sie hinter den letzteren zurück. 
Leider sind uns die skythischen Siedlungen Ungarns nicht genügend bekannt. Dank den 
Ausgrabungen von B. Banner und M. Párducz haben wir einen schwachen Begriff über ihre Sied-
lungskeramik :81 es kann festgestellt werden, daß hier dieselben Typen zum Vorschein gekommen 
sind wie in den Gräberfeldern. Im alltäglichen Gehrauch der Menschen dieser Epoche war also die 
scheibengedrehte wie auch die handgemachte Keramik gleichfalls vertreten. Auch in den Gräbern 
sind die mit zweierlei Technik hergestellten Gefäße nebeneinander anzutreffen (Surján Grab 14., 
84., 92). Auf Grund des Gesagten ist es evident, daß man mit der lokalen Erzeugung der scheibenge-
drehten Gefäße rechnen muß.85 
Árpád Bottyán war noch der Meinung, daß die scheibengedrehte, graue Keramik von den 
Kelten s tammt , unter ihrem Einfluß bildete sie sich auf der Großen Ungarischen Tiefebene aus, 
und darum setzte man auch ihre Zeit nach dem 4. Jh . v. u. Z.86 Unter den scheibengedrehten Formen 
gibt es aber nur wenige, die unter der keltischen Keramik erkannt werden können. Die Übernahme 
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der Drehtechnik von den Kelten ist alltäglich, setzt eine enge Verbindung zwischen den beiden 
Bevölkerungen voraus, was sich gerade deshalb auch in vielen anderen Erscheinungen hät te zeigen 
müssen. Alier man f indet weder im Metallmaterial, noch in der Keramik hierauf verweisende Spu-
ren ; im Gegenteil die meisten Angaben verweisen hier nach dem Osten. Wahrscheinlicher ist 
darum, daß man die Drehtechnik und gewisse Gefäßformen aus dem Osten, vielleicht aus den 
griechischen Kolonialstädten der Schwarzmeergegend ableiten soll. Diese Ansicht ha t am entschie-
densten Mihály Párducz vertreten.87 
Man darf aber nicht außer acht lassen, daß die von Párducz vorausgesetzte Straßenlinie 
Steppe, sodann Waldsteppe jene Gefäße nicht aufweist, die ein Verbindungsglied zwischen 
dem Nordufer des Schwarzen Meeres und dem Karpatenbecken bilden könnten. Scheibengedrehte 
Krüge und Schüsseln befinden sich hingegen an mehreren eisenzeitlichen Fundor ten Bulgariens 
und Rumäniens, woraus M. Dusek den Schluß gezogen hat, daß aus den Werkstä t ten der Schwarz-
meergegend die neue Technik und die neuen Formen durch die Thraken zur hallstattzeitlichen 
Bevölkerung des Karpatenbeckens gelangen.88 Es steht fest, daß in der zweiten Phase der thraki-
schen Eisenzeit der Entwicklung der thrakischen Kul tur von der Mitte des 6. J h s v. u. Z. einerseits 
die Befestigung der Beziehungen zu Griechenland, andererseits das Erscheinen der Töpferscheibe, 
wie dies Tschitschikowa an der Entwicklung der thrakischen eisenzeitlichen Keramik nachgewiesen 
hat , eine neue Richtung geben.89 So ist die Hypothese von Dusek bei weitem nicht unbegründet. 
Bestattungsritus 
Das auffallendste Charakteristikum des Gräberfeldes ist die Vermischung der vier verschie-
denen Riten. Bei der Analyse die erschlossenen 82 Gräber für 100%ig betrachtet , beträgt die Pro-
portion der Skelettgräber 58,53% (48 St.), die der Brandgräber 36,58% (30 St.), während der Ri tus 
der Gräber von 4,87% (4 St.) unsicher bzw. unbest immbar ist. Weiter detailliert : 
Vorherrschend ist also im Gräberfeld der Ri tus der Skelet tbestat tung (insbesondere der 
Hockerskelette). 
Die Proport ion der in Hockerlage und gestreckt bestat te ten Skelette betrachtet stehen 
Tápiószele und Orosháza am nächsten zu Surján. In Tápiószele und Orosháza waren die Toten in 
44,2 bzw. 68,29% der Skelettgräber in Hockerlage und nur 0,4 bzw. 10,28% in gestreckter Körper-
lage.90 Demgegenüber enthalten die Skelettgräber von Vekerzug die Toten nur in 4,6% in Hocker-
lage und 43,9% in gestreckter Lage.91 
Die Form der Grabgruben ist — je nach dem Ritus verschieden : bei Skelet tbestat tun-
gen ist die Grube rechteckförmig mit abgerundeten Ecken, im Falle eines Brandes ha t sie entweder 
eine runde oder eckige Form. Hervorzuheben sind die unregelmäßigen, quadrat- bzw. trapezförmi-
gen Grabgruben der Brandschüttungsgräber 71., 90., 100, deren großer Umfang die Bedeutung der 
in ihnen bestat te ten Toten zu untermauern versucht, was übrigens auch die ausgiebigen und reichli-
chen Beigaben eindeutig verraten. 
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Die Unterbringung der Beigaben entspricht in den Skelettgräbern im großen und ganzen 
der damaligen Funktion, in der Beigabe der Keramik ist kein System auszunehmen. In den Brand-
schüttungsgräbern liegen die Knochen unregelmäßig, oberflächlich in einen Haufen gekehrt. Klei-
nere Funde weisen unter den Aschen Brandspuren auf. indessen kommt Keramik als Beigabe gar 
nicht vor. In den Urnengräbern sind die gehrannten Aschen in einer in der Mitte der Grube stehen-
den Urne, die in mehreren Fällen wahrscheinlich mit einer Schüssel bedeckt war. Beigaben befinden 
sich in der Urne und auch außerhalb ihr. 
Unter dem Gesichtspunkt der Orientierung zeigen die Gräber ein einheitliches Bild. Jedes 
Grab wurde in die W - O-Hauptr ichtung orientiert, südlich und nördlich davon sind kleinere-größe-
re Abweichungen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen den Skelett- und den 
Brandschüttungsgräbern. 
Interessant ist das Verhältnis des Kindergrabes 29, des Frauengrabes 30 und des Männer-
grabes 31 zueinander. Alle drei enthal ten Hockerskelette und befinden sich in auffallender Nähe 
zueinander, wodurch wir diese drei Gräber mit großer Wahrscheinlichkeit als eine Familie 
betrachten dürfen. Übrigens ist es vom Gräberfeldplan (Abb. 11) ersichtlich, daß die Brand- und 
die Skelettgräber sich nicht absondern, keine Gruppen bilden, also die Gräberfelder von verschie-
denen Riten müssen als ein einheitliches Ganzes untersucht und analysiert werden. 
Zwei stratigraphische Daten haben unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß zumindest 
ein Teil der Urnengräber die jüngere Phase des Gräberfeldes bezeichnet : Grab 18 war in das Grab 
100, Grab 95 in das Grab 94 eingegraben. Das Skelet tgrab 62 war zum Teil in das Skelettgrab 63 
(Abb. 7.4) und das Skelettgrab 34 in das Brandschüttungsgrab 35 eingegraben. Diese Tatsachen 
sprechen dafür , daß das Gräberfeld so lange in Gebrauch war, daß jede Oberflächenspur der früher 
gegrabenen Gräber schon vernichtet war. 
Von den Beigaben ist die Beilegung eines Steines in das Grab hervorzuheben : in zehn 
Gräbern des Gräberfeldes sowohl in den Skelett-, Brandschüttungsgräbern wie auch in den 
Urnengräbern wurden kleinere oder größere Steinstücke gefunden, was - wenn man den sandi-
gen Boden betrachtet - zweifelsohne eine Beigahe war, es gibt auch zwei St reufunde aus dem 
Bereich des Gräberfeldes. Eine ähnliche Erscheinung können wir o f t auch in anderen Gräberfeldern 
beobachten, so z. B. in Orosháza, Muhi-Kocsmadomb, Chotin, Tápiószele und Vekerzug.92 Die Sitte 
finden wir auch in Békéscsaba-Fényes, Hódmezővásárhely-Kishomok, ja auch in den ,skythenzeit-
lichen Gräberfeldern Siebenbürgens, so z. B. in Marosvásárhely vor.93 
Auffallend ist, daß im Gräberfeld von Vámosmikola-Istvánmajor am Ipolyf luß die meisten 
Gräber von einem Steinhaufen bedeckt waren, indessen die Zusammensetzung des Fundmater ia ls 
mit derjenigen der skythischen Gräberfelder derselben Zeit völlig übereinstimmt.94 E ine ähnliche 
Erscheinung kann in Alsótelekes, im Komi ta t Borsod-Abaúj-Zemplén beobachtet werden.95 Abge-
sehen davon, daß das Material dieses Gräberfeldes in manchem von den klassischen skythenzeitli-
chen Gräberfeldern abweicht, kann dennoch irgendeine Kultähnlichkeit oder zumindest -Verwandt-
schaft der Grund da fü r sein, daß dort , wo die geologischen Verhältnisse es zugelassen haben, die 
Gräber mit Steinhäufen bedeckt wurden. Selbst in den steinarmen Gegenden der Großen Ungari-
schen Tiefebene wurde je ein Stein oder Steinbruchstück in das Grab gelegt. Die durch in der Fach-
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l i teratur manchmal als Mahlsteine bezeichneten Steine weisen eher auf eine spezielle Bestattungs-
sitte hin. In Urnen- bzw. Brandschüttungsgräbern legt man oft auf diese Steinplatte die Gefäße 
und die Beigaben (s. das Grab 100 von Surján). In Skelettgräbern werden diese entweder bei dem 
Kopf oder bei dem Becken untergebracht. Offenbar wurden auch aus diesem Bedenken vor das 
Gesicht des toten Kindes in Grab 85 Flußkiese (9 St.) gelegt. 
In der Skythenzeit ist eine alleinstehende Erscheinung in Grab 1 die neben das Skelett 
gelegte Eisensichel (Abb. 1.1). Sie ist 19,5 cm lang, 1,9 cm breit, leicht geschweift, auf die schmale 
Klinge knickt senkrecht der Heft tei l zurück (sog. «geschweifte Sichel»), der in einen 1 cm hohen 
Dorn endet. Dies diente wahrscheinlich zur Befestigung in den Griff. 
Aus der Früheisenzeit sind uns Sicheln bisher von zwei Fundorten im Karpatenbecken be-
kannt . Die eine s tammt aus Nizna Mysla (Alsómislye), wo im Schatzfund Bronzeaxt, Lanze, Tül-
lenbeil und Armbeil und acht Sicheln gefunden wurden.86 Neuerdings ha t E. Mirossayowa den 
Schatzfund bearbeitet und ihn auf H D3/LTA, d. h. auf die Wende des 5 4. Jhs datiert.9 7 
Der andere Fundor t ist Smoleniee (Szomolány). Hier wurde in der Hü t t e 1 der auf Grund 
der Kahnfibeln auf HC/D datierten Siedlung eine vom Exemplar von Surján völlig abweichende 
Eisensichel mit dem Mundteil einer Eisentrense, einer Lanzenspitze und einem Stichel zusammen 
gefunden.9 8 
Es liegt auf der Hand, daß die Sichel in das Grab von Surján nicht als Gerät gekommen ist, 
da es sich ja um das Grab eines Kleinkindes handelt, sondern sie sollte als scharfes Eisen als apotro-
päischer Gegenstand dem Kleinkind im Jenseits dienen. 
Vier Gräber 31., 84., 85., 92 enthielten Tierknochen. In den Männergräbern 31., 84 
in der Schüssel im Grab 85 bei den Knien, im Grab 92 in einem Fußgefäß. Die Beigabe von Opfer-
tieren bzw. tierischen Körperteilen erscheint schon in der Präskythenzeit in großer Menge.99 Diese 
Sit te ist auch in den skythenzeitlichen Gräberfeldern der Großen Ungarischen Tiefebene nicht au-
ßergewöhnlich, doch kann sie in Siebenbürgen viel kräft iger beobachtet werden.100 
Eine allgemeine Sitte war die Gefäßbeigabe, in zehn Gräbern wurden neben den Toten nur 
Gefäße gelegt. Ziemlich viele 18 - Gräber waren beigabenlos. Von diesen waren aber sechs 
(Grab 23., 49., 52., 72., 82., 96) gestört und es ist nicht ausgeschlossen, daß sie ursprünglich Bei-
gaben ha t ten . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Betrachtet man die sich im Gräberfeld vermischenden vier verschiedenen Riten, so springt 
es einem sofort ins Auge, daß die Population des Gräberfeldes nicht einheitlich war. Vor allem 
müssen die Skelettgräber und die Brandgräber auseinandergehalten werden. Man kann feststellen, 
daß sie den Unterschied im Ritus nicht beachtet auf Grund ihres Fund materials durchaus 
eine kulturelle Einheit bilden, da ja eine ganze Reihe von Gegenständen, Gegenstandstypen sowohl 
in den Skelett-, als auch in den Brandgräbern vorhanden waren. Gleichzeitig fällt es auf, daß in 
bezug auf die Zahl und Quali tät der Beigaben die reichsten Gräber des Gräberfeldes (Grab 71., 90., 
100) alle Brandschüttungsgräber waren. 
János Győző Szabó hat im Zusammenhang mit dem skythenzeitlichen Gräberfeld von Heves 
die Proport ion der Brand- und Skelettgräber der Gräberfelder der Großen Ungarischen Tiefebene 
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untersucht sowie ihr Fundmater ia l miteinander verglichen und kam zum Schluß, daß überall die 
Brandschüttungsgräber am reichsten sind.101 
Untersucht man das Material der wenigen Urnengräber, so sieht man, daß dieses sich eher 
den Funden der Skelettgräber anschließt (Wetzstein, Bronzearmring, entscheidende Mehrheit der 
Handkeramik). Beide Fundgruppen sind gleichmäßiger und in ihrer Ganzheit ärmer, weshalb wir 
in ihnen bzw. in den mi t solchem Ri tus bes ta t te ten Toten die zum gemeinen Volk gehörige Schicht 
der Gemeinschaft erblicken müssen. Dies kann die Untersuchungsergebnisse von J . Gy. Szabó 
gleicherweise erhärten.1 0 2 
Forschen wir nach der soziologischen Lage des Gräberfeldes, so müssen wir auf die Abson-
derung der Gräber je nach Geschlecht eingehen. Hierzu können nur die Skelettgräber herangezogen 
werden, obwohl auch bei diesen das Geschlecht von 1 i unbestimmbar war. Von den übrigen sind 
10 Männer (ein Skelett in gestreckter Lage), 12 Frauen und 15 Kinder. Schade, daß die chemische 
Untersuchung der Aschen nicht fertig geworden ist, so wie dies bei dem Gräberfeld von Heves durch-
geführt wurde ;103 denn so könnten wir nämlich ein vollkommeneres Rild erhalten und auch das 
Problem des Grabes 90 würde sich lösen. Im großen Brandschüttungsgrab vermischen sich in auf-
fallender Weise die f ü r die Männergräber charakteristischen Beigaben (Köcherbeschlag, Panzer-
schuppen) und die Gegenstände, die auf Frauengräber verweisen (Armring, Haarring, Perlen). 
Es sieht auf der mit nicht richtigem Maßstab gemachten, skizzenhaften Grabzeichnung so 
aus, als wären die Aschen in drei, sich absondernden Haufen gewesen : in dem einen der Wetzstein 
und der Köcherl»eschlag, in dem anderen die Perlen, die Haarringe und die zwei Armringe, im drit-
ten ein Armring, während die Schuppen zwischen dem zweiten und dr i t ten Haufen. Auf Grund des 
Gesagten scheint die Annahme einleuchtend zu sein, daß es sich um ein Doppelgrab handelt, wo 
wir die Aschen bzw. Beigaben des Mannes und der Frau in abgesonderten Haufen vorfinden. 
Eine Doppelbestat tung ist in den skythenzeitlichen Gräbern nicht unbekannt : in Grab 
16-A, 45-A, 250-A von Chotin, ja sogar Dreierbestattung in Grab 167-A und 247-A.104 Auch im 
Gräberfeld von Heves zeigen zwei Gräber eine Doppelbestat tung : in Grab B/6 liegen die Skelette 
eines Mannes und einer Frau aufeinander, in Gral) B/5 waren an der rechten Seite einer in Hocker-
lage bestat teten Frau die Aschen eines Mannes.105 
Zur kulturellen Bestimmung des Gräberfeldes dienen als gute Ausgangspunkte zahlreiche 
Gegenstandstypen, die sich auf Grund ihrer Analogien an die Skythenkul tur Südrußlands bzw. 
seiner Waldsteppengegend anschließen : die mit dem in der Form eines umgekehrten Kreuzes 
erzeugten Köcherbeschlag übereinstimmenden Gegenstände sind aus Olbia und Umgebung be-
kannt ; mit Schuppenpanzer bes ta t te te Krieger kommen in den skythischen Kurganen der 
Schwarzmeergegend und am Dnepr vor ; dasselbe läßt sich auch von den bestielten Bronzespie-
geln sagen, doch wurden diese offenkundig aus der griechischen Kul tur übernommen ; die auf dem 
Köcherbeschlag und an der Beinschnitzerei sichtbaren verschiedenen Stilelemente sind eigenartige 
Merkmale des sog. skythischen Tierstils. Die den Eisenäxten am meisten ähnlichen Streitäxte kön-
nen nur noch in Gegenden angetroffen werden, die als Randgebiete der Skythenkultur gelten, 
doch es besteht kein Zweifel darüber, daß selbst diese Waffengat tung fü r die Skythen charakte-
ristisch ist. Gleicherweise liegen die Analogien der Sichel mit schmaler Klinge nicht im richtigen 
Skythien vor, sondern in den skythischen Gräbern und Siedlungen der Ukraine. 
Gleichzeitig ha t ein Teil der Keramik (mit den gegliederten Brandrippen bzw. mit Buckeln 
verzierte Töpfe, niedrige Tassen mit hohem und in Knopf oder «Hörnchen» ausgehendem Henkel, 
die aus dem Gräberfeld von Surján fehlen) ebenfalls in diesen Randgebieten, z. B. in Westpodolien 
seine besten Parallelen. 
101
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Rechnet man zu alldiesem noch hinzu, daß die mit den oben aufgezählten Gegenständen 
skythischen Charakters in hohem Maße durchtränkte materielle Kultur mit anderen bisher un-
bekannten, doch gewiß nicht örtlichen Gegenständen zusammen ohne jegliche Vorläufer, unse-
rem Zeitmaß nach im Karpatenbecken plötzlich erscheint (und nicht nur hier, sondern auch bei 
den äußeren Füßen der Karpa ten und auch in Siebenbürgen), so müssen wir jenen Forschern recht 
geben, die alldies mit dem Erscheinen fremder Volksgruppen erklären.106 
Hierauf lassen auch die Gräberfelder mit gemischtem Ritus schließen. In der vorangehen-
den, sog. präskythischen Periode war nämlich zumindest unseren bisherigen Kenntnissen nach 
- im Gebiet der Großen Ungarischen Tiefebene im allgemeinen der Ritus der Skelet tbestat tung 
verbreitet und gewisse Bräuche, wie z. B. die Beigabe von Stein, Wetzstein, Tierknochen war schon 
damals in Mode. Unmit te lbar nach diesem Zeitalter erscheint, ja in vielen Fällen auch dominiert 
in den Gräberfeldern der Brandr i tus und all dies geht mit einem völlig neuen, grundlegend anderen 
Denkmalmaterial einher. Nach all diesem ist auch das schon wahrscheinlicher, daß die mit Skelett-
und Brandri tus Bestat te ten zu verschiedenen Volksgruppen gehört haben dürf ten. 
Bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung können wir heute noch nicht die ethnische 
Zugehörigkeit der hiesigen Volksgruppen bestimmen. Die Fachl i teratur benutzt bis heute noch die 
skythische Benennung, so in seiner unlängst erschienenen zusammenfassenden Arbeit auch V. 
Vasiliew.107 M. Dusek sieht in den Trägern der neuen Kul tu r die Thraker.108 J . H a r m a t t a ver-
mute t hingegen — vor allem auf Grund der Schriftquellen — in der HC-D-zeitlichen Bevölkerung 
der Großen Ungarischen Tiefebene die mit den Griechen einen regen Handel treibenden Sigynnen.109 
In unseren Tagen stimmen immer mehr Forscher dieser Meinung zu.110 
Dagegen kam die sowjetische Forschung Grakov und Meljukova auf das Ergebnis, 
daß in ethnischer Hinsicht als skythisch nur die Steppenstämme der nördlichen Ufergegend des 
Schwarzen Meeres zu betrachten sind, während die Bevölkerung der herumliegenden Waldsteppen 
zwar eine skythische Kul tur ha t te , aber ethnisch nicht zu den Skythen gehört hat . Da auch das 
skythenzeitliche Material Ungarns mit dem skythischen Material der Waldsteppe eine enge Ver-
bindung zeigt, werden die verwandten Züge der Kul tur der beiden Gebiete nur mit kulturellen 
Beziehungen erklär t und die Niederlassung östlicher ethnischer Elemente im Karpatenbecken in 
Abrede gestellt.111 
Die skythenzeitliche Ku l tu r der Großen Ungarischen Tiefebene, deren Denkmal auch das 
Gräberfeld von Törökszentmiklós ist, s tand mit der Hal l s ta t t -Kul tur Transdanubiens in Verbin-
dung. Dies zeigen die von dor t entweder als Streufunde oder aus Hallstatt-Gräberfeldern zum Vor-
schein gekommenen Haarringe, Stempel, Köcherbeschläge, Armringe, Perlen, mit gegliederter 
Bandrippe verzierte grobe Gefäße oder aus dem Grab 29 von Sopron-Krautacker s tammender 
Bronzespiegel mit Eisengriff.112 
Die Gegenseitigkeit der Beziehungen zeigen die hallstattzeitlichen Fibeln oder Gefäße, 
die in den Gräberfeldern der Großen Ungarischen Tiefebene erscheinen, wie auch das Gefäß des 
Grabes 16 von Surján. Ein sehr ähnliches Stück kam unlängst in der späthallstattzeitl ichen 
1 0 6 R O S K A ( 1 9 3 7 ) ; P Á R D U C Z ( 1 9 7 3 ) ; S U L I M I R S K I 
( 1 9 3 6 ) ; V A S I L I E V ( 1 9 8 0 ) . 
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Keramik im Haus 1 von Sopron-Krautacker vor.113 Das Gräberfeld von Sur ján enthält außer die-
sem einzigen Gefäß keinen anderen Gegenstand von Hallstatt-Charakter, ist also im Vergleich zu 
den Gräberfeldern (Gemeinschaften) der Großen Ungarischen Tiefebene eine geschlossenere Einheit . 
Zur Datierung der Bestat tungen dieses Gräberfeldes bietet die Zeitstellung der Gräberfel-
der der Gebiete von verwandter Kul tur eine Hilfe. 
Die Chronologie der skythischen Gruppe Siebenbürgens bestimmte V. Vasiliev mit der 
Zeit des Beginns des 6. und der Mitte des 5. Jhs . v. u. Z.114 
Das am äußeren, südöstlichen Rand der Karpa ten gelegene Gräberfeld von Ferigile, in 
dem sehr viele skythische Charakterzüge sind, wird von der Mehrheit der Forscher für das Gräber-
feld der örtlichen, autochthonen Bevölkerung gehalten. Die Belegzeit des Gräberfeldes hat A. Vulpe, 
der Erschließer und Beschreiber zuerst zwischen der zweiten Hä l f t e des 6. und dem Ende des 5. 
Jhs, neulich zwischen der ersten Hälf te des 7. und dem Ende des 6. bzw. der ersten Hälf te des 5. 
Jhs v. u. Z. bestimmt. Außer ihm kamen auch andere Forscher zu diesem Schluß.115 
Die eisenzeitliche Chronologie Thrakiens ha t zuerstMircev, sodann M. Cicikova best immt; 
sie haben das Material der Gräberfelder von Ravna und Dobrina in ihrer Analyse auf das 6 5. Jh . 
v. u. Z. gesetzt.116 Neuerdings scheint aber auch dieses chronologische System zu wanken, da laut 
B. Hansel die Funde der Gräberfelder von R a v n a und Dohrina aus der Periode zwischen dem 7. 
und dem 5. J h . v. u. Z. stammen.117 
Die Fundgruppe von Kustanovice Typus am nordöstlichen Fuß der Karpa ten haben sow-
jetische Forscher auf die von der Mitte des (3. J h s bis zum 3. Jh . reichende Periode gesetzt.118 
Die oben erwähnten Gebiete bezeichnen also über kleinere-größere Verwandtschaf t des 
Fundmaterials hinaus im großen und ganzen einen einzigen Zeithorizont (6 3. Jh . v. u. Z.). 
Dieser Reihe füg t sich auch das Gräberfeld material des Karpatenbeckens vollkommen an. Von die-
sen befaßte sich F . Marton in ihrer Doktorarbeit mit der chronologischen Lage der drei größ-
ten und mit der Absonderung der Phasen innerhalb des Gräberfeldes.119 
Viele von den Gegenständen des Gräberfeldes von Surján sind schon im 6. Jh . v. u. Z., 
eventuell zu dessen Beginn (Dolch, dreifliigelige bronzene Pfeilspitzen) und zu seiner Mitte (Eisen-
axt, Schuppenpanzer, Spiegel) erschienen. Insofern diese sich aus östlichen, skythischen oder Walcl-
steppengebieten d. h. aus Südrußland - ableiten lassen, so kann ihre chronologische Lage nur 
als terminus post quem in Rechnung kommen. Das Vorhandensein der an die archaische Skvthen-
kunst nahestehenden Beinschnitzerei spricht dafür , daß der Beginn des erörterten Gräberfeldes 
von Surján auf das ausgehende 6. Jh . dat ier t werden kann. An diesem änder t auch der Zeitpunkt 
des Erscheinens der scheibengedrehten Keramik nicht.120 
Mehrere Gegenstandstypen (z. B. der Schuppenpanzer, die Sichel) war in den Gebieten von, 
verwandter Kul tu r ganz bis zum 4 3. Jh . v. u. Z. in Gebrauch. 
Aber diese Zeitstellung wird durch die chronologische Lage der verhältnismäßig gut 
genauer datierbaren Gegenstände auf die Epoche zwischen der zweiten H ä l f t e des 6. und der Mitte 
des 5. Jh s v. u. Z. präzisiert: 
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S A R M A T ! S C H K S G R Ä B E R F E L D I N T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ö S -
S U R J Á N - Ü J T E L E P 
Neben c}er Strecke der Lands t raße Nr. 4, die von Törökszentmiklós nach Fegyvernek führ t , 
zieht sich ein sandiger Hügelrücken über die Bar t a -Puß ta dahin. Aus seinem emporragenden Teil 
wurde das Schloß (heute LPG-Zentrum) gebaut. Der Hügelrücken setzt sich von dem Gebäude in 
südöstlicher Richtung bis zum Biidös-Bach fort. Dieses Gebiet heißt Kastélydomb-Flur. In der 
Nachbarschaf t des Schloßhügels wurde Surján-Újte lep errichtet. In diesem R a u m wurde seit den 
30er Jahren Sand gewonnen ; auch die zeitweise in das Museum gelieferten Funde wiesen auf den 
archäologischen Reichtum des Gebietes hin.1 
Zum ersten Male geriet archäologisches Fundmater ia l in das Nationalmuseum vom Polgár-
Feld in Bar ta-Pußta , 2 dann 1932 von der Bar ta -Puß ta 3 und nach einem Jahr 4 von dem anstoßen-
den Gebiet als Geschenk und als Funde einer Ausgrabung. Nach sieben Jahren vermehrte sich die 
Sammlung des Déri-Museums in Debrecen durch ein neueres Fundmaterial .5 I m Jah re 1953 gerie-
ten Perlenschnuren von hier in das Museum von Szolnok6 und so war es auch in dem nächsten Jahr , 
als ein Gefäß, das aus einem Grab zum Vorschein kam, hereingebracht wurde.7 I m Jahre 1960 
errichtete die LPG Ady eine neue Sandgrube, wo weitere Funde zutage gefördert wurden. Aus die-
sem Anlaß begann Zsolt Csalog mit einer Rettungsgrabung, die mit kürzeren und längeren Pausen 
vom 23. August bis zum 8. November dauerte . Im Laufe der Arbeiten wurden 78 skythische und 24 
sarmatische Gräber freigelegt.8 
Nach einer längeren Unterbrechung wurden Funde in der 1966 — 67 eröffneten Sandgrube 
gesammelt. Diese gerieten in die Lokalhistorische Sammlung von Törökszentmiklós.9 10 Jahre spä-
ter f üh r t e Pál Raczky eine Rettungsgral>ung auf dem südlichsten Teil des Gräberfeldes, am Ufer 
des Büdös-Baches. 
Ich beschäftigte mich schon f rüher kurz mi t den Funden, die in den 30er und 50er Jahren 
bzw. im Laufe der Rettungsgrabung von P. Raczky zum Vorschein kamen.1 0 In der vorliegenden 
Arbeit möchte ich das römerzeitliche Fundmater ia l der Umgehung von Kastélydomb mit den 
Funden von Zs. Csalog bzw. mit dem später in das Museum hereingebrachten, in seiner Vollständig-
keit bis heute nicht veröffentlichten Fundmater ia l ergänzen. 
Ausgrabung auf dem Kasté lydomb im J a h r e 1960 (Fundort 21) 
1
 V A D A Y ( 1 9 7 8 - 7 9 ) 5 7 , T a f . 1 7 , 1 . 
2
 P Á R D U C Z ( 1 9 3 1 ) 1 1 8 ; V A D A Y 1 9 7 8 - 7 9 , 5 8 , A n m . 
2 2 . 
3
 P Á R D U C Z o p . c i t . 1 2 1 ; P Á R D U C Z ( 1 9 5 0 ) 2 4 ; V A D A Y 
op. cit. , 57. 
1
 P Á R D U C Z ( 1 9 4 4 ) 2 4 f . , V A D A Y o p . c i t . 5 4 . 
5
 J . SŐREGI: A Déri Múzeum gyarapodása 1940-ben. 
(Die A n n a h m e des Dér i -Museums im J a h r e 1940.) 
Debreceni MÉ 30 ( 1 9 3 9 - 4 0 ) 102; VADAY op . cit. 58. 
6
 V A D A Y o p . c i t . 5 8 . 
' V A D A Y o p . c i t . 5 8 , T a f . 2 1 , G . 
8
 Zs. CSALOG, R é g F ü z 14 (1900) 21. H i e r m i t be-
d a n k e ich mich bei dem Ausgräber Zsolt Csalog f ü r die 
Über lassung der Publ ikat ionsmögl ichkei t dieses Mate-
rials. Seine genauen Beobach tungen , die er im Laufe 
de r Ausgrabungen mach te , helfen (Jen Forschern aber 
n i c h t nu r bei de r Auswer tung dieses Gräberfeldes. 
9
 Das Mater ia l ist im i n v e n t a r b u c h der Ortsge-
schichtl ichen S a m m l u n g von Törökszentmiklós be-
schrieben. E in Teil des F u n d m a t e r i a l s wurde in das 
Damjan ich - János -Museum zu Szolnok geliefert . 
1 0
 S . V A D A Y , o p . c i t . 
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In der Sandgrube der LPG Ady ha t te der Tagebau eine S—N senkrechte Oberfläche, wo-
durch sich die Sandgewinnung in östlicher Richtung weiter ausbreitete. Bei der südwestlichen 
Wand wurde keine planmäßige Ausgrabung durchgeführt , nur das Grab 2, das im Prof i l zu sehen 
war, wurde freigelegt. Der Ausgräber strebte mit der Sandgewinnung Schri t t zu halten und eröff-
nete immer neuere Quadranten ; t rotzdem konnte er in vielen Fällen nur die Tatsache feststellen, 
daß die Gräber schon zerstört waren. An der südlichen Sandwand wurde das Grab 17 gefunden, 
aber die Ausgrabung wurde auch in dieser Richtung nicht erweitert. In NNÖ SSW-Richtung zog 
man einen langen Suchgraben fast senkrecht auf die Wand der Sandgrube, umfestzustellen, ob sich 
das Gräberfeld in der gegebenen Richtung fortsetzt . Hier kam sogleich das Grab 12 zum Vorschein. 
Wegen der schwankenden Dicke der Humusschicht konnte man in diesem schmalen Graben den Gra-
ben u m das Grab 54 und um das davon weiter liegende Grab 50 trotz des Durchschnittes nicht 
beobachten. Die durch den Suchgraben berührten skythischen Gräber wiesen auf die Fortsetzung 
dieses Gräberfeldes hin. Außer den Arbeiten in der Sandgrube t rug auch diese Tatsache 
dazu bei, daß die Freilegung in dieser Richtung ausgehreitet wurde. Das Grab 32 kam am N N W 
Rande der Sandgrube zum Vorschein. Als Fortsetzung dazu wurden in NNÖ Richtung die Reihen-
gräber, die unregelmäßig angeordnet waren (Grab 44, 78, 77, 76, 75, 79, 80 und 86), zutage geför-
dert . In der Zone südlich davon, in der Fortsetzung der f rüher erwähnten 12 Gräber, doch entfern-
ter von diesen fanden sich die Gräber 54, 60, 50 und 94/a. Südlich davon lagen die Gräber 36, 38, 
41, 42, und 91, dann etwas südlicher dar Grab 89 und 58. Über (las etwa 10x20 m große Gebiet 
zwischen dem Grab 12 und 36 verfügt man über keine Information. Es ist denkbar, daß auch hier 
Gräber lagen, aber die Arbeiter merkten oder meldeten die Zerstörung nicht (Abb. 2). 
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Abb . 2. G e s a m t p l a n d e r A u s g r a b u n g im J a h r e 1960 
B E S C H R E I B U N G D E R G R Ä B E R 1 1 
Grab 2. • Й S -N oder W W - N Ö $ 1: 1 80 cm, T : 90 cm. Be igaben : 
1. Zweigliedrige Bronze/ibel mi t u n t e r e m Bügel und umgeschlossenem F u ß ; Bügel und F u ß sind facet -
t i e r t . L: 5,8 cm (Abb. 6,1). 
2. Email.scheibenfibel a u s Bronze, m i t e inem Loch in de r Mit te . Am R a n d zwischen den zwei R i p p e n ist 
sie abwechse lnd m i t r o t - g r ü n e m E m a i l ausgefü l l t . D m : 3 cm (Abb. 6,2). 
3. Kle ines Eisenglöckchen. Die Zunge ist lang; das Aufhängeg l i ed w u r d e a u s dem gebogenen H e f t aus-
gebi lde t , H : 2,3 cm, D m : 1,6 cm (Abb. 6,3). 
4. I n d e r Fü l l e rde des G r a b e s lagen 39 Perlen ze r s t reu t : vieleckige, f l a c h e p r i smat i sche und sechseckige, 
f l a c h e pr i smat i sche Karneo lpe r l en bzw. unregelmäßige kugel förmige schwarze , g rüne , weiße u n d ro te 
Opakglasper len (Abb. 6,4). 
Grab 12. S -N 35° Der Schädel feh l te im G r a b und auch die übr igen K n o c h e n des Skelet ts waren ze rs t reu t . 
N u r die Schienbeine lagen in a n a t o m i s c h e r Lage . Beigaben ; 
1. Oben an de r inneren Sei te des l inken Schenkelbeines k a m ein durch N i e t e n z u s a m m e n g e f a ß t e r d ickerer 
Doppelblech aus Eisen z u m Vorsehen. L : 3,4 cm, Br : 1,6 cm (Abb. 6,5). 
2. E b e n d a , aber a n d e r ä u ß e r e n Seite des Schenkelbeines lag ein kleiner Eisenklumpen (Abb. 6,6). 
Grab 17. g ] S-N 35° Be igaben ; 
1. E s w u r d e n im G r a b ze r s t r eu t zwei vieleckige und je eine kugel förmige g r ü n e bzw. weiße Glasperle ge fun-
d e n (Abb. 6,7). 
2. E i n e g rößere Tonperle oder ein g r ö ß e r e r Spinnwirtel . Dieser Gegens tand zefiel bei der R ä u m u n g . 
11
 In d e n wei te ren wird die G r a b o r i e n t i e r u n g auf-
grund d e r R i c h t u n g de r Achse angegeben, d ie Rich-
tung des Schäde l s wird un te r s t r i chen . Die im G r a d an-
gegebene A b w e i c h u n g b e d e u t e t e ine A b w e i c h u n g von 
der N-S-Achse in öst l icher R i c h t u n g . 
Die in d e n Beschre ibungen g e b r a u c h t e n A b k ü r z u n g e n : 
die Länge des Grabes : L ; (lie Bre i te : Br ; die T ie fe : T. 
Auf das Gesch lech t des Ske le t tes weisen die fo lgenden 
Zeichen h i n : $ = Mann , Ç = F r a u , О = K i n d , $ 0 = 
Mädchen . Falls das Geschlecht u n b e s t i m m b a r ist: 
Geschlecht = ? Die d u r c h die neuzeit l iche S a n d g r u b e 
v e r u r s a c h t e S tö rung : • ; ehemal iger Le ichen rauh : 
Wo sich d a s an thropologische Mater ia l be f inde t , konn-
te ich n i c h t mehr herauss te l len , l 'ál L i p t á k u n d Zsolt 
Osalog b e s t i m m t e n das K n o c h e n m a t e r i a l . I n einigen 
Fäl len, fal ls n u r wenige K n o c h e n übr igbl ieben, w u r d e 
die anthropologische B e s t i m m u n g a u f g r u n d de r Bei-
gaben g e m a c h t . 
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Grab 32. ^ S-N ? $ T = 162 cm. Die Beigaben bzw. das e rha l ten gebliebene ha lbe Schienbein lagen in einer e t w a 
20 cm dicken E rdsch i ch t um Grunde des Grabes. Beigaben ; 
1. Eisennadel von rundem Querschni t t . L: 3,1 cm (Abb. 6,'J). 
2. 316 Perlen : sechseckige pr ismat ische g rüne Opakglasperlen, g r ü n e weiße, rote u n d gelbe Opakglas-
perlen, g r ü n e weiße, rote u n d gelbeOpakglasperlen von gedrück te r Kugelform, unregelmäßige, vier-
eckige p r i smat i sche gelbe u n d ro te Opakglasperlen (Abb. 6,3). 
3. Graugef leckter brauner , handge fo rmte r kleiner Napf . M D m : 5,9 cm, BDM: 4,6 cm, H: 7 cm (Abb. 
6,10). 
Grab 36. ^ S-N 20° $ T = 150 cm. D e r Schädel und die Röhrenknochen k a m e n in ihrer ursprüngl ichen Lage 
he rvor . Die klazinier ten Knochenüber res te in der Fül le rde wiesen auf ein zers tör tes skythisches Grab h in . 
Beigaben : 
1. Am Becken lagen die Bruchs tücke eines einschneidigen Eisenmessers mit leicht gebogenem R ü c k e n 
und brei ter Griffangel, da rau f Res te aus dem Holzgriff . Länge des Bruchs tückes : 1 1,3 cm (Abb. 6,76). 
2. Gegossener ax t förmiger Anhänger aus Silber. 1: 3 cm, Br: 1,6 c m (Abb. 6,11). 
3. Anhänger, de r aus einem republikzeit l ichen famil iaren Denar de r Zeit der Republ ik familia Cornelia 
hergestellt wurde . Auch der R e s t des eisernen Aufhängegl iedes k a m zum Vorschein.12 (Abb. 6,13.) 
4. Silberdenar von Faus t ina iunior (Abb. 6,14). 
5. 14 Perlen (heute nur noch 12 Stücke) ; bikonische blaue Glas-, f l a che vieleckige Karneol- , vieleckige, 
graulich ir is ierende Glas- u n d scheibenförmige Bernsteinperlen (Abb. 6,12). 
6. Am F u ß lag eine ziegelfarbige, fleckige, h a n d g e f o r m t e konische kleine Schale. M d m : 8,4 cm, B D m : 
3,9 cm, H : 4,1 cm (Abb. 6,15). 
Grab 38/a. D O ? Die Arbei te r e r inner ten sich nicht an die Orientierung. Beigaben ; 
1. Offenes Bronzearmband, gegen die E n d e n zugespi tz t . Dm: 4 , 2 x 3 , 8 cm (Abb. 6,17). 
2. Gegossener, geschlossener Gürtelring aus Bronze. D m : 2,2 cm (Abb. 6,18). 
3. Bruchs tück eines einschneidigen Eisenmessers. Länge des Bruchs tückes : 5,8 cm (Abb. 6,19). 
Grab 41. jx ungefähr S-N Geschlecht: ? T: 78 cm. Beigaben ; 
Bruchs tück der Nade lkons t ruk t ion einer Eisen/ibel. Br: 1,3 cm (Abb. 6,20). 
2. Bruchs tücke eines unbes t immbaren Silberdenars (Abb. 6,22). 
3. Axtförmiger Anhänger aus Silberblech. Das Aufhängegl ied wurde aus d e m umgebogenen Blech ge fo rmt . 
L: 1,4 cm, B r : 1,3 cm (Abb. 6,21). 
4. Eine Bronzespirale, die aus zwei Drah t en von r u n d e m und aus e inem von rechteckigem Querschni t t 
gewickelt wurde . Sie k a n n d a s F r a g m e n t einer Perle oder einer Fibel sein. (?) L : 1 — 1,2 — 2 cm 
(Abb. 6,23). 
5. Eisenmesser, das bei der R ä u m u n g zerfiel. 
Grab 42. Xi S-N Geschlecht: ? T: 80 cm. Die Knochen zerfielen. In der Fü l le rde des ze rs tö r ten Grabes k a m e n 
einige skythische Gefäßbruchs tücke z u m Vorschein. Als Beigabe fand sich n u r eine einzige Opakglasperle, die 
bei der R ä u m u n g zefiel . 
Grab 44. S-N 32° $ L : 200 cm, T : 100 cm, Br : 85 cm. Beigaben: 
1. Um die Schienbeine lagen 628 Perlen: bikonische kugelförmige, quadra t fö rmige kurze pr ismatische, 
vieleckige u n d größere kugelförmige ro te , gelbe, weiße, bordorote und graulich irisierende Opakglas-
perlen (Abb. 6,24). 
2. An den F ü ß e n lag eine g raue , scheibengedrehte, asymmetr i sche Schale, die sicli vo r dem Brand defor-
mierte. Die Außen- und I n n e n w a n d geglä t te t : un te r dem R a n d be f inde t sich eine eingeglät tete Wellen-
linie als Verzierung. 
MDm: 13,1 — 15,1 cm, B D m : 5,1 cm, H : 8,9 cm (Abb. 6,25). 
Grab 45. X ?. Be igaben: 
1. Bikonischer grauer Spinnwirtel. H : 1,7 cm, B r : 2,7 cm (Abb. 6,31). 
2. Unregelmäßiger , bikonischer Spinnwirtel von rötl icher Farbe . H : 2,8 cm, Br : 3,3 cm (Abb. 6,37). 
3. Ein graulich-ziegelfarbiger Spinnwirtel, der kleiner, als der vorige ist. H : 2,2 cm, B r : 3,1 cm (Abb. 
6,32). 
4. Silberner Ohrring; das eine E n d e ist m i t Schleife, das andere m i t H a k e n versehen. An der Schleife 
ist der D r a h t dicht aufgeroll t . Dm: 2,3 X 2,7 cm (Abb. 6,26). 
5. Bruchs tück des Gegenstückes des vors tehenden Ohrringes (Abb. 6,27). 
6. Silbering m i t ineinander ve rd reh ten E n d e n . D m: 2,1 x 2,5cm (Abb. 6,30) 
7. F ragmen t einer eingliedrigen Bronzefibel mit umgeschlagenen F u ß : auf dem F u ß bzw. an 2 Stellen 
auf dem Bügel mit aufgerol l tem ger ipptem D r a h t . In der Länge des Bügels läuf t ein ähnlicher ge r ipp te r 
Draht . Länge des Bruchs tückes : 3,4 ein (Abb. 6,28). 
8. Zwei tonnenförmige Kalziumperlen (Abb. 6,29). 
9. 23 Perlen (heute nur noch 19 Stücke): Scheiben- und r ingförmige, unregelmäßige kugelförmige Bern-
steinperlen (Abb. 6,36). 
10. 14 bikonische und kugelförmige schwarze Opakglasperlen (Abb. 6,34). 
11. 13 Perlen (heute nur noch 9 S tücke) ; kugelförmige, dunke lb raune Opakglasperlen (Abb. 6,33). 
12. 4 r ingförmige ro tb raune Glasperlen (Abb. 6,35). 
Grab 50. |x S-N 5° J L: 260 cm, Br : 155 em, T: 85 cm. Dieses Grab s chn i t t eine skythische Bes ta t tung d u r c h . 
I n der östlichen H ä l f t e des Grabes blieben nur die Heigaben und das r ech te Schienbein in ursprüngl icher Lage 
e rha l ten . Das Grab w a r durch einen Graben von e twas ovaler F o r m und e inem Durchschn i t t 10,50—12,40 in 
umgeben . Die V e r f ä r b u n g des Grabens war zwischen 40 — 50 cm w a h r n e h m b a r , die Brei te wechselte sich zwischen 
12
 Die Münzen konn te ich in d e m Museum n ich t des Ausgräbers von Károly K e r é n y i bes t immt , 
m e h r identifizieren. Sie wurden auf die Auf fo rde rung 
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50 u n d 105 cm und die Tiefe zwischen 50 u n d 70 cm. Der Graben brei te te sieh stellenweise g rubena r t i g aus, bzw. 
a m östl ichen Teil se tz te sich als ein unregelmäßiger Graben von unbes t immbarem Ursp rung fo r t , dessen F u n k -
t ion unbekann t ist, u n d kein archäologisches Fundma te r i a l enthiel t . Am südlichen Teil r iß de r Graben a b : auf 
de r südöstlichen Strecke des Grabens p r ä g t e n sich die Umr i s se des E inganges nicht scharf ab . I m Mi t t e lpunk t 
lag das sarmatische Grab, das ein skythisches Grab zers tör te , dessen Or ien t ie rung aber O S O - W N W war. N a c h 
R i t u s konnte der Graben sowohl dem skyth ischen als auch dem sa rmat i schen Grab angehören . Aufgrund des 
E ingangs des Grabens und der anderen zwei Gräber des Gräberfeldes, die genauso durch einen Graben umgeben 
waren , ist es zweifellos, d a ß der e rwähn te Graben zu der sa rmat i schen B e s t a t t u n g gehör te . Auch die T a t s a c h e 
d a ß der Graben u m das Grab 50 auch die skythischen G r ä b e r 53 und 82 teilweise zers tör te , weist darauf h in . 
Be igaben: 
1. An der rechten Seite des Skelet ts lag ein langes, gerades, zweischneidiges Eisenschwert mi t l angem 
Griff. Auf d e m Griff und auf der Kl inge blieben die Holzreste des Gri f fes und der Seheide des Schwer tes 
erhal ten. Der Griff läuft in einen bronzenen K n a u f aus , dessen Durchmesser 3,4 cm ist. F ragmenta r i sche 
Länge: 74 c m (Abb. 7,6). 
2. An der r ech ten Seite des Skelet tes zwischen der Grabwand und d e m Schenkelbein neben dem Schwer t 
lag einet eingliedrige, bronzene, leicht gebogene Kiemenzunge. I h r rechteckiger Ober te i l verschmäler t 
sich, dann endet sie sich in e inem doppel ten Halbkre is . Durch zwei Nieten wurde sie an den R i e m e n 
angebracht . L : 8,1 ein, g röß te B r : 2,(i cm (Abb. 7,4). 
3. Bronzeschnalle mit dem Kopf nach d e m Becken. Sic lag an (1er äuße ren Seite des rech ten Schenkel-
beines. Der rechteckige Schnal lenkopf ist face t t i e r t . Der ebenso rechteckige Schnal lenkörper ist a n 
den vier E c k e n in L-Form, in der Mit te in -(--Form durchbrochen . Der untere u n d obere Teil des 
Schnallenbleches wurde durch drei Nie ten an den R i e m e n befest igt . L : 6,8 cm, Br : 4,4 cm (Abb. 7,2). 
4. Bruchstück einer zweigliedrigen Bronzefibel mi t ungeschlagenen F u ß wurde in der südöstl icher E c k e 
des Grabes gefunden . Beim Zusamment re f fen des facet t ier ten F u ß e s und des Blechbügels bef inde t 
sich der umgewickel te D r a h t und in der Länge des Bügels die getr iebene ger ippte Drah t imi t a t ion . 
L : 5,9 cm, B r : 2,2 cm (Abb. 7,1). 
5. Einschneidiges Eisenmesser m i t gebogenem R ü c k e n und brei ter Griffangel, da rau f Res te des Holz-
griffes. L: 12,7 cm (Abb. 7,6). 
6. Bruchstück einer eisernen Ahle mi t Holzresten. L: 5,8 cm (Abb. 7,3). 
Abb. 3. R iemenzunge von u n b e k a n n t e m F u n d o r t in dem Museum von Békéscsaba 
1 
Abb . 4. Vergleichstabelle der Schwer te r aus dem Barbar icu in 
2 
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F U N D O R T O r i e n t i e -
rung 
Typ G a n z e 
L. 
L. d e s 
G r i f f e s 
L. der 
К l inge 
B. d e r 
K l i n g e Knauf O r t b a n d 
1 T ö r ö k s z e n t m i k l ó s Gr 5 0 О S - N 
А 
74 2 1 5 3 * 4 
2 K i s k u n d o r o z s m a G r . 1 W - O 
А 
4 5 4 , 2 4 0 , 8 4 , 8 — О 
3 P ü s p ö k i e l e W - O 
л 
4 9 7 4 2 5 , 5 — — 
4 - II - W - O 
л 
6 2 8 , 5 5 3 , 5 6 — 
5 H o r t o b á g y - P o r o s h á t Gr .VI .32 / V S - N 
А 
8 3 9 , 5 7 3 , 5 5 , 6 — 
6 T á p ó - M a l a j d o k В. G r . 5 S - N 
А 
9 4 , 5 1 1 , 4 8 3 , 1 6 , 2 — CP 
7 G e s z t e r ó d X X S - N 
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1 0 3 , 8 1 3 , 2 9 0 , 6 7 , 2 — 
О 
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А 
8 6 13 6 3 5 , 5 0 — © 
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А 
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1 1 A l a t t y á n Gr. 13 S S O - N N W J L 8 7 , 6 1 2 , 6 75 5 , 4 — — 
1 2 V a t i n Gr. 10 N - S J L 77 11, 6 65 ,4 5 J — -
1 3 T i s z a f ö l d v á r G r . 7 7 S - N J L 81 1 0 , 7 70 ,3 5 i — • 
1 4 C r v e n k a G r . 1 1 N - S JL 8 4 , 9 7, 2 7 7,7 4 , 2 i — -
1 5 S z a d a JL 75 3 " 7 2 * 4 , 5 0 - — -
1 6 Tápé - Ma la jdok A J L 100 11, 5 8 8 , 5 6 , 3 — 
1 7 C s o n g r á d - H a t á r ú t 7 9 8 , 2 9 , 2 8 9 5 — — 
1 8 H o r t o b á g y - Poroshát Gr.XL20 / N S - N 7 3 0 3 0 * 4 , 2 7 О 
1 9 - I I - Gr.lV.8 X V S - N 7 3 6 
. 
3 6 * 6,4 7 t a 
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Abb. 5. O r t b ä n d e r ; I Kiskundoiozsma Grab 1; 2: Gräberfe ld В von Tápó-Mala jdok G r a b 5 
Grab 51. • g ] S-N 25° Ç T: 134 cm. Der U m r i ß der in das Grub eingegrabenen R a u b g r u b e w a r schon ap de r 
Oberf läche erkennbar . Das Grab wurde durch einen Graben umgeben; er h a t t e eine leicht ovale Form u n d 
einen Durchmesser von 10 m. Der Kreis war unvol lkommen. Wegen der ungleichen Bodenf läche betrug die 
Dicke der Humussch ich t stellenweise etwa 65 — 70 cm, so w a r die Kon tu r des Grabens nicht wahrnehmbar , 
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d a r u m konn te m a n ihn in dem östl ich-südlichen Viertel nicht freilegen. M a n kann aufgrund d e r Lage der unge-
s tör ten skythischen Gräber feststellen, daß es auch hier einen Graben gab, der der F o r m des Grabens u m das 
Grab 50 ähnel te und auf der südsüdöst l ichen Strecke wahrscheinl ich offen war . I )ie Breite des Grabens schwank te 
zwischen 05 — 100 cm und die Tiefe zwischen 77 — 90 cm. Be igaben : 
1. Goldener Torques, der aus Golddrah t von quadra t i schen Querschni t t gewickelt w u r d e und an den beiden 
E n d e n m i t Schleife versehen ist. D m : 13,4 cm (Abb. 8,9). 
2. Winzige zweigliedrige Armbrus t f ibe l aus Silber, mi t hohem Nade lha l t e r und e inem K n o p f . Sie gehör t 
zu dem sog. Alföld-Typus. L: 1,9 cm (Abb. 8,4). 
3. Ein bronzener Anhänger, der an die Fibel g e h ä n g t wurde. Der Anhänge r bes teh t aus zwei Walzen , 
die aus Bronzeblech getr ieben und du rch ein Blechglied von umgekehr t e r «Y»-Form zusammengefaß t 
wurden. Auf der un teren , brei teren Walze bef inden sich vier kleine b la t t förmige A n h ä n g e r . E r wurde 
du rch zwei gebogene, d ü n n e Bleche, die mit der k le ineren Walze v e r k n ü p f t waren, a n die Fibel gehäng t . 
(Die R e k o n s t r u k t i o n des Schmuckes wurde v o n Zsolt Csalog f ü r die Auss te l lung des Damjan ich-
Museums gemacht . ) Größte Brei te : 10,7 cm (Abb. 8,5). 
4. 1 losenförmige r u n d e Spiralscheibenfibel mi t vergolde ter silberner Preßblechauf lage. I n der Mit te dieser 
I ' reßblechanf lage befand sich ursprüngl ich eine Stein-, Bernstein- oder Glaseinlage. Sie wurde nicht 
in eigenen Fas sung angebracht , sondern durch den auf- und eingebogenen Rand de r ausgeschni t tenen 
Preßblechauf lage wurde die Einlage an die Masse befest igt , die den hohlen K ö r p e r de r Fibel ausfül l te . 
Sie ha t eine getr iebene Verzierung, die je einen konzentr isch laufenden breiteren u n d schmäleren perlen-
ar t ig ausgebildeten F i l ig randrah t nachahmt bzw. e inen wellenart ig befestigten F i l i g r and rah t imi t ier t . 
D m : 3,9 cm, D : 0,4 cm (Abb. 8,2). 
5. l ' e l taförmige Plattenfibel aus Bronze mi t Emaile inlage. In der Mi t te mi t ovaler Bronzeeinlage in ovalem 
F e l d : beidersei ts mit je einem Bronzepunk t . Sie wurde mit g r ü n lieh weißem (ursprüngl ich weißem) 
gesprungenem Emai l ausgefül l t . B r : 3,4 cm, H: 2,8 ein (Abb. 8,1). 
6. Silberne Bulle; , auf der einen Seite mi t he rumlaufender , bzw. in «-(-»-Form l a u f e n d e r Verzierung. 
D m : 1,9 cm (Abb. 8,6). 
7. I m nördl ichen Teil des Grabes a m Fußend e k a m e n 97 (heute n u r noch 89) Perlen zum Vorschein: 
vieleckige, quadra t i sche , pr ismat ische, zylindrische, kugelförmige weiße, grüne, ro te , u n d orangengelbe 
Opakglasper len und vergoldete Doppelper len (Abb. 8,15). 
8. Gegenstand aus Eisen vom rechteckigem Querschni t t . Darauf waren I lolzreste zu f inden . E s kann viel-
leicht u m das Bruchs tück einer Aide handeln . L : 4 cm (Abb. 8,16). 
9. Bruchs tücke von zwei Eisenblechen. I n dem einen w u r d e eine Niete gefunden, in ih rem Ros t mi t Textil-
über res ten . F ragmenta r i sche Länge : 5,9 ein (Abb. 8,18). 
10. Bruchs tück eines deformier ten Bronzedrahtes von r u n d e m Querschni t t . L: 2,9 cm (Abb. 8,8). 
11. Bruchs tücke von drei Cypraea-Schnecken und Bronzer ing mi t aufgewickelten E n d e n (Abb. 8,10, 
12-13). 
12. In dem zers tö r ten Teil des Grabes lagen 8 a m o r p h e Korallperlen (Abb. 8,7): sechseckige, pr ismat ische 
g rüne Glasperlen, vieleekige und f l ache sechseckige pr ismat ische Karneolper len (Abb. 8,9), kugel-
und tonnenförmige Kalzedonper len /-46b. 8,11, 14). Die Per len de r Halsket te u n d des Gürtels ver-
mischten sich. 
13. E i n kleiner durchsicht iger Feuersteinsplitter k a m in der Füllerde des Grabes zum Vorschein . L: 2,2 cm 
(Abb. 8,17). 
Grab 58. S -N 20° $ T : 155 cm. Beigaben: 
1. An der l inken Schul ter lag eine eingliedrige Bronzefibel mi t umgeschlagenem F u ß ; ein ger ippter D r a h t 
ist auf den Bügel gewickelt . L: 6,5 c m /-466. 9,1). 
2. Am linken U n t e r a r m k a m ein offenes Armband a u s Silber zum Vorsehein, das gegen die E n d e n sieh 
leicht verd ick t . D m ; 4 , 6 x 8 , 2 cm /-466. 9,4). 
3. Zwischen den Schenkelbeinen lagen Bronzebruchstücke, gebogenes Blech und Bronzenie te , sowie Bruch-
s tücke einer R iemenzunge oder Schnalle /-466. 9,5 — 6). 
4. Ü b e r den Bronzebruchs tücken k a m eine eingliedringe Bronzeschnalle zum Vorschein. Das un t e r e 
Schnallenblech wurde durch vier Nie ten an das obe re befestigt. L : 4,7 cm, Br : 3,8 cm (Abb. 9,3). 
5. Am oberen Teil des l inken Schenkelbeines lag ein langes, einschneidiges Eisenmesser mit gebogenem 
Rücken u n d mi t einer Griffangel in oberer Stel lung. A m Griff bleiben Holzreste e rha l t en . L: 16,3 cm 
(Abb. 9,8). 
6. A m rechten Ellenbogen wurde eine lange, spitzige Ahle aus Eisen zu tage geförder t . L : 11,6 cm (Abb. 
9,7). 
7. A m Becken befand sich ein Si lberdenar der F a u s t i n a iunior (Abb. 9,2). 
Grab 60. g S-N 3° IV T = 54 cm, L : 132 cm. Beigaben: 
1. I m südlichen Teil des Grabes lag eine zweigliedrige Bronzefibel, m i t einem Knopf a m Fußende . L: 3,4 
cm (Abb. 9,10). 
2. I m nördl ichen Teil wurde ein hel lgrauer, scheibengedrehter einhenkeliger Napf ge funden , an seiner 
Schul ter blasse senkrechte, e ingeglät te te Verzierung. M D m ; 5 cm, B i l m ; 4 cm, H ; 8,7 cm (Abb. 9,11 ) . 
Grab 75. g S-N 2° <J L: 237 cm, Br : 84 cm, T : 96 cm. D a s G r a b wurde in der Brustgegend d u r c h eine R a u b -
grube zers tör t . Beigaben: 
1. Winzige Bronzebruchstücke, die m a n im Laufe der Frei legung nicht auflesen konn te . 
2. Bronzene provinzialrömisohe Kniefibel, auf der K o p f p l a t t e in «V»-Form laufende t remolier te Ver-
zierung. L: 3,5 cm /-466. 9,9). 
Grab 76. S-N 26° L : 212 cm, Br : 75 — 90 cm, T: 132 cm. I m Grab g a b es keine Beigabe, aber in d e m 
durch dieses Grab zers tör ten skythischen G r a b kam das Bruchs tück einer grauen, scheibengedrehten Schale 
mi t eingezogenem R a n d z u m Vorschein. 
Grab 77. g S-N 28° Geschlecht :? L: 200 cm, Br : 74 — 95 cin, T: 132 cm. N u r einige Knochenbruchs tücke 
des Schädels blieben erhal ten . Es gab an diesem Grab keine Beigabe, oder es blieb keine e rha l t en . 
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Grab 78. S-N 28° Geschlecht: ?, L : 250 cm, B r : 8 5 - 1 2 0 cm, T : 140 cm. Das Skelet t lag im G r a b etwas dia-
gonal. Beigaben: 
L. An den Halswirbeln befand sich ein aus Eisenblech getr iebener ax t fö rmige r Anhänger. H : 3,2 cm, 
B r : 1,4 cin (Abb. 9,13). 
2. Am rechten U n t e r a r m lagen zwei offene Armbänder a u s Bronze, die sich gegen die E n d e n verdicken. 
D m : 5 , 6 x 6 , 4 cm, bzw. 5 , 2 x 6 cm (Abb. 9,12). 
3. U n t e r dem rech ten U n t e r a r m kamen Eisenres'e hervor , die man nicht auflesen konnte . 
4. An den Fußknöche ln wurde ein graugeflecktes , ziegelfarbiges, handgefo rmtes Gefäß gefunden; auf 
der Wand sind schiefe, t iefere Linien eingeri tzt . M D m : 9,5 cm, B D m : 9 cm, H: 12 c m (Abb. 9,14). 
Grab 79. S-N $ L: 230 cm, Br : 98 cm, T: 70 cm. Das Skelett lag mit dem Gesicht nach Osten zu. Beigaben: 
1. Zweigliedrige Bronzefibel mi t oberer Sehne und e inem Knopf . L: 4,6 cm (Abb. 10,1). 
2. An der linken Seite des Kreuzbeines lag ein einschneidiges Eisenmesser mi t breiter Gri f fangel , an der 
T e x t i l - u n d Holzüber res te erhal ten blieben (Abb. 10,3). 
3. l i e s t einer kleinen eisernen Ahle oder Nadel mit Holzfasern . Auch er k a m a m Kreuzbein z u m Vorschein. 
Fragmentar i sche Länge: 2,5 cm (Abb. 10,2). 
4. An den F ü ß e n k a m ein hellgraues, scheibengedrehtes Gefäß zum Vorschein. MDm: 6,2 cm, B D m : 
3,4 cm, H ; 6 cm (Abb. 10.4). 
Grab 80. S-N 6° $ Br : 1 0 c m , T : 50 cm. N u r der Fußtei l des Grabes blieb unges tör t . Heigaben: Auf dem süd-
lichen und nördlichen Teil des Grabes kamen Perlen zerstreut z u m Vorschein. (In dem Museum vermischten 
sich die Perlen der beiden Ket ten . ) Auf dem südlichen Teil des Grabes lagen eine vieleckige, r o t e Glasperle, 
zwei tonnenförmige Kalz ium- und fünf melonenkernförmige schwarze Glasperlen : ebenda ( Ï) kamen 106 
zylindrische grüne, ro te weiße, lila, schwarze und gelbe Perlen z u m Vorschein. Auf dem nördlichen Teil wurden 
159 Kufeiförmige, vieleckige und zylindrische gelbe, grüne und weiße Opakglasperlen gefunden (Abb. 10,5 — 6). 
Grab 86. fx) S-N 345° Geschlecht: ? L: 225 cm, B r . 86 cm, T : 138 cm. I m G r a b blieben n u r die spli t terigen 
Bruchs tücke des Skelet tes erhal ten . 
Grab 89. jxj S-N 64° Geschlecht : ? Beigaben: 
1. Ein Paa r Armbänder m i t offenen E n d e n und von viereckigem Querschni t t . Dm: 3 , 6 x 3 , 9 cm bzw. 
3 ,6 |x4 ein (Abb. 10,7). 
Grab 91. S-N 21° <$ L: 225 cm, Br : 90 cm, T: 106 cm. D a s Skelet t lag mit d e m Gesicht nach Osten zu. E ine 
skythisehe Bes t a t tung wurde durch die Grube dieses Grabes ges tö r t . Dieses Gral) lag auf dem freigelegten Gebiet 
in östlicher R ich tung a m weitesten. N u r die westl iche H ä l f t e des Grabens, der d a s Grab umgab , k a m zum Vor-
schein. Die östliche H ä l f t e wurde nicht freigelegt. In der Mit te ö f fne te man eine kleine Sonde, mi t deren Hilfe 
das hier gelegene Grab zu tage geförder t werden konnte . In der Tiefe von 60 cm zeichneten sich die Umrisse des 
Grabens scharf. Der Durchmesse r des Grabens w a r etwa 11 m , die Breite s chwank te zwischen 75 —100 cm, die 
Tiefe zwischen 70 — 80 cm. Beigaben ; 
1. Iii der Gegend der Schlüsselbeine lag das Bruchs tück e iner zweigliedrigen Eisenfibel m i t umgeschlage-
nem Fuß . L: 7,4 cm, Br : 3,8 cm (Abb. 10,8). 
2. Am Becken k a m eine Eisenschnalle mit rechteckigem Schnallenblech u n d halbkre is förmigem Schnal-
lenknopf und m i t einer Niete zum Vorschein. L: 6,4 cm, Br: 4 ein (Abb. 10,9). 
3. Am linken Ellenbogen k a m der Si lberdenar von C o m m o d u s vor (Abb. 10,10). 
4. Am oberen E n d e des rechten Sehenkelbeines lag ein einschneidiges Eisenmesser mit gebogenein Rücken 
und breiter Griffangel , auf der Holzres te des Griffes übrigblieben. L: 14,7 em (Abb. 10,13). 
5. Neben dem Messer k a m ein langes Werkzeug aus Eisen, mit Holzres ten zum Vorschein. L ; 9,1 cm 
(Abb. 10,12). 
6. Am Fuß wurde ein ziegelfarbiger, scheibengedrehter Fußbecher zu tage gefördert . M D m ; 8,9 cm, 
B D m : 4 em, H : 7,9 em (Abb. 10,11). 
Grab 94/a. lx_ S-N 50° $ W Br : 50 cm, T: 50 cm. N u r einige Bruchs tücke des Schädels blieben erhal ten, beim 
Ausgraben des Grabes wurde ein skythisches Grab gestört . Beigaben : 
1. Bruchstück eines eisernen Armbandes von rundem Querschni t t . Obwohl d a s Armband in einein Kinder-
grab lag, hat es die Größe f ü r Erwachsene . D m : 6,8 ein (Abb. 11,1). 
2. Bruchs tück eines einschneidigen Eisenmessers mi t g e r a d e m Rücken und einer Grif fangel in oberer 
Stellung. F r a g m . L : 5,6 cm (Abb. 11,5). 
3. Auf dem südlichen Teil des Grabes k a m e n die fo lgenden Perlen zum Vorschein: eine tonnenförmige 
Kalzedonperle, kugelförmige Millefiori-GtasperZe, vieleckige Karneolperle, f lache, scheibenförmige Bern-
steinperle und bikonische blaue bzw. vieleckige, graul ich irisierende Glasperlen (Abb. 11,2 — 3). 
4. Ziegelfarbiges, scheibengedrehtes, ro tbemal tes Gefäß wu rde auf dein nördlichen Teil des Grabes frei-
gelegt. M D m : 6 cm, B D m : 2,9 cm H : 6,1 cm (Abb. 11,4). 
In diesem Teil des Gräberfeldes kamen auch S t r e u f u n d e vor, die wäh rend des Sandgewinnens einge-
sammelt bzw. gekauf t wurden . 
1. Eingliedrige si lberne Fibel mit umgeschlagenem F u ß : auf dem F u ß u n d Bügel mi t ge r ipp t em D r a h t . 
L: 4,7 cm (Abb. 11,7). 
2. Eingliedrige Bronzefibel mit umgeschlagenem F u ß . L : 6,5 cm (Abb. 11,8). 
3. 16 Perlen: kugelförmige, lange, schmale tonnenförmige und sechseckige pr ismatische g r ü n e und ro t e 
Glas- bzw. Karneolperlen (Abb. 11,10). 
4. 62 Perlen : vieleckige Karneol- , kleinere und g rößere kugelförmige g rüne und ro t e bzw. längliche 
tonnenförmige ro t e Glasperlen (Abb. 11.11). 
5. Eine Schale Drag. 33 von Weste rndor f (?) aus Terra Sigillata. MDm: 10,8 cm, BDm: 4,1 cm, H : 6,5 
cm (Abb. 11,6).13 
6. Braungraues, handgefo rmtes Gefäß. M D m : 6,8 cm, B D m : 5,8 em, H : 11 cm (Abb. 11,9). 
1 3
 G A B L E R ( 1 9 6 8 ) A b b . 1 1 , 3 . 
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Abb. 6. F u n d o r t 21: 1 - 4 : G r a b 2; 5 - 6 : Grab 12; 7; Grab 17; 8 - 1 0 : Grab 32; 1 1 - 1 6 : Grab 36; 
1 7 - 1 9 ; Grab 38/a: 2 0 - 2 3 : Grab 41; 2 4 - 2 5 : Grab 44; 2 6 - 3 7 ; Grab 45 
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Abb. 10. F u n d o r t 21 ; 1 - 4 ; G r a b 79 : 5 - 6 ; Grab 80 : 7 ; Grab 89 : 8 - 1 3 ; Grab 91 
358 A. H. VA DA Y 
I )as Fundmate r i a l , das in der N ä h e dieses Teiles des Gräberfeldes von mehreren Or ten u n d in verschie-
denen Ze i tpunkten zum Vorschein k a m e n , wurde von Héla B u t y k a und spä t e r von Imre Püsk i (Leiter der Lo-
kalhistorischen Sammlung von Törökszentmiklós) in die e r w ä h n t e Sammlung geliefert . All diese F u n d e s t am-
men aus Gräberfeld, (1er Ze i tpunk t der Ein l ie ferung weist o f t auf die F o r t s e t z u n g bzw. Ausb re i t ung des Sand-
gewinnens hin. Die I n v e n t a r n u m m e r n bzw. die Ein t ragungen des Inven ta rbuches deuten auf Grabkomplexe 
hin, aber m a n ve r füg t ü b e r keinerleie nähe ren Da ten be t re f f s der Orientierung, Größe, U m g e b u n g , des Da-
seins eines Grabens u m d a s Grab usw. 
Der Fundor t snumer ie rung der Verbre i tungskar te entsprechend beschreibe ich im folgenden das F u n d -
material der Sandgruben in der Nähe von Kas t é lydomb und Új te lep . Die N u m e r i e r u n g der Gräbe r ist willkür-
lich; sie bedeute t nicht e inmal die Aufeinamlerfolge des Vorkommens innerhalb der gegebenen F u n d o r t s n u m m e r . 
Sie weist ausschließlich au f eine Einheit des 1 nventarbuches hin. Die Bes t immung des Geschlechtes war au fg rund 
der typ i schen Beigaben möglich. 
Fundort 7 
1. Ziegelfarbige, scheibengedrehte, deformier te Schüssel. MDm: 13,5 — 16 cm, B D m : 5,6 — 5,8 cm, 
H : 1 cm (Abb. 11,12). 
2. Bauchiges, r o tb raunes , scheibengedrehtes Gefäß. M D m : 6,9 cm, B D m : —, H : 8, 3 cm.1 4 + 
3. Bauchiges, r o tb raunes , scheibengedrehtes Gefäß. M D m : 6,1 cm, B D m : —, H : 7 em.+ 
4. Ziegelfarbiger, scheibengedrehter , einhenkeliger Napf, dessen Hals du rch senkrechte, parallele, blasse 
E ing lä t tung verz ie r t ist. M D m : 5,8 cm, BDin : 3,8 cm, H : 7,1 cm (Abb. 11,11). 
5. Braunes, gef lecktes , bikonisches Uejäß. MDm: —, B D m : 3,8 cm, H : 7,1 c m . + 
6. Graue, scheibengedrehte Schüssel. M D m : 16,5 cm, B D m : 5,8 cm, H : 8,9 cm (Abb. 11,13). 
7. Brauner , scheibengedrehter , einhenkeliger Napf. M D m : 7,6 cm, B D m : —, H : — . + 
8. Perlenschnur : 31 zylindrische, g rüne Glasperlen u n d eine bordorote Glasperle von ähnl icher F o r m . + 
9. Perlenschnur-. 80 weiße, grüne , rote , bordorote , blaue, gelbe, lila u n d schwarze Glasperlen von läng-
licher, zylindrischer bzw. bikonischer und viereckiger, pr ismat ischer Form.4" 
Fundort 8 
1. Perlenschnur : 79 weiße, grüne , braune, blaue f lache scheibenförmige, zylindrische u n d Doppelperlen. + 
2. Perlenschnur : 1 89 weiße, bordoro te , g rüne und blaue zylindrische Glas- und Doppe lper len . + 
3. Tasse der F o r m Drag . 33 ans Terra Sigillata, in sehr abgewetz tem Zus tand . M D m : 10,5 cm, B D m : 
4,2 em, H: 6,6 c m (Abb. 12,13). 
4. Ziegelfarbiges, scheibengedrehtes Gefäß. M D m : 6,6 cm, B D m : 3,4 cm, H: 7,6 cm (Abb. 13,23). 
5. Ziegelfarbige, scheibengedrehte, e twas deformier te Schale, die außen und innen r o t b e m a l t ist. M D m : 
1 1 - 1 1 , 5 cm, B D m : 3,5 cm, H : 4,5 cm (Abb. 12,1). 
6. Ziegelrotes, scheibengedrehtes Gefäß. M D m ; 5,4 cm, B D m : 3,2 cm, H : 7,2 cm (Abb. 12,5). 
7. Ziegelroter, scheibengedrehter einhenkliger Napf. M D m : 7,1 cm, B D m : 4,2 cm, H : 9,7 cm (Abb. 
8. Ziegelrote, scheibengedrehte Schüssel, die außen u n d innen r o t b e m a l t ist. M D m : 12,1 cm, B D m : 
4,6 cm, H : 5,5 c m (Abb. 12,2). 
9. Gefleckter, b r aun ro t e r , bikonischer, einhenkeliger Napf. MDm: 5,6 cm, BDm: —, H: 8,5 c m . + 
10. Ziegelroter, scheibengedrehter , zweihenkeliger Krug. D e r obere Teil des Gefäßes u n d die Henkel sind 
ro tbemal t . M D m : 9,7 cm, B D m : 4 cm, H : 11,3 c m (Abb. 12,10). 
11. Hellgraues, scheibengedrehtes Gefäß, dessen R a n d abgebrochen war , dann die Bruch f l äche glat t 
geschliffen u n d a n zwei Stellen un te r dem R a n d d u r c h b o h r t wurde. M D m : 5,7 cm, B D m : 7 cm, H : 
16 cm (Abb. 12,14). 
12. Sehr abgewetztes , graues, scheibengedrehtes Gefäß. M D m : 9,4 cm, B D m : 6 cm, H : 13,2 cm 
(Abb. 12,9). 
13. Graugefleektes , b r a u n gebranntes , eirundes, scheibengedrehtes Gefäß. Der R a n d ist ausladend, der 
H a l s engt sieh ein. MDm: 9,9 cm, B D m : —, H: 14,1 cm.+ 
14. Braungef leck ter , ziegelfarbiger, scheibengedrehter, einhenkeliger Napf. MDm: 9,6 cm, B D m : —, 
H : 12,7 cm. + 
16. Ziegelfarbiger, scheibengedrehter Becher, der außen und innen r o t b e m a l t ist. An der W a n d sieht m a n 
Barbo t inverz ie rung in zwei Re ihen . M D m : 6,3 cm, B D m : 3 cm, H : 7,5 cm (Abb. 12,4). 
17. Gefleckte, r o t b r a u n e , konische, handge fo rmte Schale, MDm: —, B D m ; —, H : 8 c m . + 
18. Braunro te , konische, h a n d g e f o r m t e Schale mit aus ladendem R u n d . MDm: 9,1 cm, B D m : —, H : 
6,9 c m . + 
19. Grauer , scheibengedrehter einhenkeliger Napf, a m H a l s senkrechte eingeglät tete Verzierung. M D m : 
9 cm, B D m : 5 cm, H : 10 cm (Abb. 12,8). 
20. Geflecktes graues , handgefo rmtes Gefäß mi t aus ladendem Rand , der durch Fingere indrücken verzier t 
ist . MDm: - , B D m : ? H: 8,3 cm. + 
21. Gelher, unregelmäßiger , b ikonischer Spinnwirtel. H : 2,3 cm, Br : 3.3 cm (Abb. 12,12). 
22. 139 Perlen: größere , kugelförmige grüne und ro te Glasperlen, kleinere kugelförmige weiße, größere 
tonnenförmige weiße, ähnliche, aber kleinere ro te und kurze viereckige pr ismat ische ro t e Glasperlen 
(Abb. 12,13). 
Fundort 9 
Grab 1 S 
1. Eisenschwert m i t Ringknauf . L : 38,8 c m . + 
2. Feinkörniger weißer Schleifstein. L : 11,6 cm (Abb. 13,1). 
3. Bruchs tück d e r Griffangel eines Eisenmessers. Auf der Griffangel bef indet sich ein geschliffener 
Knochenp la t t enbe l ag auf beiden Seiten. F ragmen ta r i sche Länge: 7,5 c m . + 
14
 D a s Zeichen «-)-» weist d a r a u f h i n , d a ß der Gegen- konnte , 
s tand verlor , oder ich ihn nicht m e h r identif izieren 
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Grab 2 ? 
1. R u n d e r Bronzespiegel m i t Griff. D m : 7,7 cm (Abb. 13,3). 
2. B ruchs tücke von Bronzeblechen (Abb. 13,2,4). 
Grab 3 $ 
I. Eingliedrige sog. sar inat ische Schnalle mi t eckigem Schnallenkopf. Zwischen dem unteren Eisenblech 
und dem Schnal lenkörper blieben Leder- bzw. auf d e m Schnal lenkörper Text i lüberreste e rha l ten 
(Abb. 13,5).15 
2. Eingliedrige eiserne lliemenzunge, auf d e m Aufhängegl ied mi t angeros te tem Blechstück.1 0 H : 8,1 cm 
(Abb. 13,C>). 
3. Zwei Eisenbleche ; auf den einen ros t e t e das Bruchs tück eines anderen an . L: 4 bzw. 5,7 c m (Abb. 
13,8-9). 
4. Bruchs tück der Spi ra lkons t rukt ion einer zweigliedrigen Eisenjibel m i t Text i lüberrest . B r : 2,6 ein 
(Abb. 13,7). 
5. Drei Feuersteine, die aus gelbem Gestein gespal tet wurden (Abb. 13,7,10—11). 
Grab 4 ? 
1. Vier größere, unregelmäßige kugelförmige Kalzedonperlen.+ 
2. Acht, Perlen: f l ache Bernstein- , kugelförmige weiße Glas- und große, vieleckige weiße Glasper len . + 
3. 310 Perlen: kleinere und größere kugelförmige weiße, orangengelbe, ro t e und grüne Glasperlen, ton-
nenförmige ro te und grüne Glasperlen, kleine und große vieleckige rote , sechseckige pr ismat ische grüne 
Glasperlen und weiße Doppelperlen (Abb. 13,13). 
Grab 5 $ 
1. Unregelmäßige, r ingförmige blaue Glasperle, im Loch mi t Eisenrost (Abb. 13,14). 
2. 120 Perlen: winzige kugelförmige weiße durchsichtige blaue und größere kugelförmige weiße sowie 
scheibenförmige ro te Glasperlen, auße rdem 2-, 2-, 4-, 5-, und G-gliedrige g r ü n e irisierende u n d ro te 
gegliederte Glasperlen (Abb. 13,15). 
Grab 6 
1. 42 Perlen : weiße, gelbe, grüne, blaue und braune kugelförmige und vieleckige Glasper len.+ 
2. Offenes Bronzearmband, das sich gegen die Enden ein wenig verdickt . D m : 6 , 2 x 7 cm (Abb. 13,17). 
3. Bronzeohrring, an d e m einen E n d e mi t Schleife, an dem anderen mi t H a k e n . Auf dem Körpe r des Ohr-
r inges ist der Bronzedrah t mit drei äußeren Wicklungen fest aufgeroll t . D m : 2,9 x 4,2 cm (Abb. 13,16). 
Grab 7 
1. Bruchs tücke von zwei zusammengehör igen Bronzeohrringen. D m : 3 bzw. 2,9 cm (Abb. 13,20). 
2. B ruchs tücke eines aus Bronzedraht von rundem Querschni t t gewickelten Torques, an den beiden E n d e n 
mi t Schleife. D m : 8,2 cm (Abb. 13,21). 
Grab 8 <J 
1. E i n e zweigliedrige, sog. sarinatische Schnalle. Der Schnallendorn ist kreuzförmig; auf dem Schnallen-
körpe r bef indet sich eine Kerbschni t t Verzierung in «X»-Form. L: 9,5 cm1 7 (Abb. 13,26). 
2. Eisenahle mi t Holzgriff . L: 6,3 c m (Abb. 13,19). 
3. B r u c h s t ü c k eines L-Förmigen Eisenblechs (Feuerstahl '!) L: 6 cm (Abb, 13,22). 
4. Zweigliedrige Bronzefibel mi t umgeschlagenem F u ß . Die Spi ra lkons t rukt ion wurde aus Eisen, der 
Bügel aus bre i tem Blech hergestell t . L : 6 cm (Abb. 13,18). 
5. B r u c h s t ü c k eines Armbandes aus Silberblech (Abb. 13,23). 
6. Weißer gespal te ter Feuerslein. L : 3,2 cm (Abb. 13,28). 
7. Große, bikonische schwarze Glasperle, de ren Inkrus ta t ion ausgefallen ist (Abb. 13,24). 
Grab 9 ? 
21 Per len : größere kugel- und tonnenfönn ige Kalz iumper len; r ingförmige weiße Glas-, kugelförmige 
b laue Glas- und sechseckige pr i smat i sche grüne Glasperlen (Abb. 14,1). 
Grab 10 ? 
I. Eingliedrige sog. sar inat ische Bronzeschnalle mi t eckigem Kopf . Auf d e m Schnallenkörper l ä u f t eine 
Fgce t t e ; a m E n d e des Schnal lenkörpers ist eine Kerbschni t tverz ie rung zu sehen. L: 7,2 cm (Abb. 
14,5 ).ls 
2. Bronzene Kniefibel von germanischem Typus , auf tier die Ros t spuren der eisernen Fibelnudel s ich tbar 
sind. L: 3,5 cm (Abb. 14,6). 
Grab 11 
1. Bronzene Kniefibel m i t oberer Sehne, rechteckiger K o p f p l a t t e und s tu fen fö rmig gegliedertem F u ß . 
L : 3,5 cm (Abb. 14,2). 
2. Perlenschnur : vieleckige grüne Glas-, große, kugelförmige weiße und dunk le b laugrüne Glas- u n d ähn-
liche Kalzedonper len , sechseckige f l ache pr ismatische enzianblaue Glasperlen, kleinere, kugelförmige 
weiße und kugelförmige, ger ippte g r ü n e Glasperlen (Abb. 14,3 — 4). 
Grab 12 $ ? 
1. Anhänger : g rüne Glasperle in Bronzefassung. Die vier umfassenden B ä n d e r u m f a ß t eine von h in ten 
punz ie r te , vorspr ingende Punk t re ihe . Un ten , hei der Kreuzung der B ä n d e r bef indet sich ein kugel-
abschni t tähnl iches vorspringendes Mus te r . Als Aufhängegl ied des Anhänger s dient ein fest aufge-
wickelter Bronzedrah t . D m : 3,1 cm, Länge des Aufhängegl iedes: 3 cm (Abb. 14,8)P 
2. Eimailscheibenfibel, auf dem Rand mi t f ün f vorspr ingenden rundförmigen Gliedern. Die äußere R i p p e 
wurde per lenschnurar t ig gegliedert. D e r Streifen u m den mit t leren sich ver t iefenden, löcherigen Teil 
ist m i t Mil lef ior i -Schachbret tmuster verz ier t . I n b lauem Feld sieht m a n abwechselnd weiße bzw. in 
braunl ichem Feld dunkelbraun-weiße Schachbre t tmus te r . D m : 3,6 cm (Abb. 14,7). 
1 5
 K U L C S Á R V A D A Y ( 1 9 8 4 ) A b b . 1 , 2 1 . 1 8 E b e n d a , A b b . 1 , 1 3 . 
10
 E b e n d a , Abb . 4,39. 19 VADAY (1980) 96, T a f . I I I , 4. 
17
 E b e n d a , Abb . 3,2. 
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Grab 13 <? 
1. Zweigliedrige, sog. sa rmat i sche Riemenzunge aus Bronze.2" L: 7,7 cm (Abb. 14,11). 
2. Eckige Bronzeschnalle mi t drei Nieten bzw. Niet löchern. L: 3,7 ein, Br : 2,3 cm (Abb. 14,10). 
3. Lange, rechteckige Bronzeplatte, auf dem einen E n d e mi t Niet loch. L : 6,9 cm (Abb. 14,12). 
4. Bruchs tück eines einschneidigen Eisenmessers mi t geradem R ü c k e n . F ragmenta r i sche Länge: 5 c m 
(Abb. 14,9). 
Grab 14 ? 
1 .10 Perlen : f lache, zylindrische und unregelmäßige Berns te inper len von dreieckigem Querschni t t u n d 
kugelförmige weiße Stein-, Kalzium- und weiße Glasperlen, die u m das Loch mi t konzentr ischen Krei-
sen verziert s ind (Abb. 14,14). 
2. Gegossener Bronzetorques, de r an dem einen E n d e mit ve r schmäle r t em H a k e n versehen ist. Das ande re 
Ende ist b re i t und pla t t g e d r ü c k t . Hier ist der Torques du rch e ingekerbten Linien verziert , das E n d e 
ist abgebrochen. Dm: 14,2 x 14,7 cm (Abb. 14,15). 
Streufund Offenes Bronzea rmband , das sich gegen die E n d e n verd ick t . D m : 5 , 7 x 7 , 7 cm (Abb. 14,13). 
Fundort 10 
Perlenschnur (ursprünglich 152, heute n u r noch 149 Perlen): vieleckige rote , lila, grüne, weiße Glas-
perlen : kleinere u n d größere viereckige, pr ismat ische lila, grüne, b laue u n d ro te Glasperlen ; zylindrische hell-
blaue Glasperle, die sich gegeb das eine Ende r u n d e t und verdickt : g rößere kulgeförmige weiße und hel lblaue 
Glasperlen : winzige, kugelförmige weiße, lila und ku rze zylindrische weiße Glasperlen (Abb. 11,20). 
Fundort 11 
Gelbbrauner , scheibengedrehter Becher. M D m : 6,2 cm, B D r a : 3 cm, H : 6 cm (Abb. 11,17). 
Fundort 12 
Rotes, bikonisches Gejäß m i t F u ß . M D m : 6 cm, B D m : —, H : 11 c m . + 
Fundort 13 
Grab 1 ? 
1. Ziegelfarbiges, scheibengedrehtes, zweihenkeliges Gejäß. Sowohl auf dem Henke l als auch auf dem 
Bauch s ieht m a n abgewetzte , b raunro te Bemalung in e inem Streifen. M D m : 12 cm, B D m : 5 cm, 
H : 11 c m (Abb. 15,1). 
2. Bruchs tück eines Bronzearmbandes.+ 
3. Geschlossener Gürtelring a u s Bronze .* 
Grab 2 Geschlecht ; ? 
Grauer, scheibengedrehter , bikonischer, einhenkeliger Krug mit aus ladendem R a n d . MDm: 10 cm, 
BDm: - , H : 17 cm.+ 
Grab 3 $ 
1. Drei bikonische Spinnwirtel. * 
2. 20 blaue u n d weiße zyl inderförmige Glasperlen. + 
3. 42 St. weiße , blaue, b r a u n e Glas-, Bergkristal l - , Kalzedon- u n d Bernsteinperlen, die der F o r m nach 
flach, r u n d , bzw. zyl inderförmig s ind.* 
4. Graues, selieibengedrehtes Gefäß. Der R a n d ist ausladend und der Hals ist zyl inderförmig. M D m : 
11 cm, B D m : - , H : 7 e in .* 
Grab 4 $ 
1. Graue, dunke lbraungef leck te , handge fo rmte Schale von der F o r m eines umgekehr t en Stumpfkegels . 
MDm: 8,5 cm, BDm: —, H : 10 cm.+ 
2. Ursprünglich 106, heu t e n u r noch 100 S tück Perlen: kugel förmige Karneol- und blaue Glasperlen 
(Abb. 15,2). 
Grab 5. Geschlecht ? 
Schwarzes, handgeformtes Gejäß. M D m : 8 cm, BDm: 5 cm, H : 10 cm (Abb. 15,10). 
Fundort 14 
Handgeformtes , schwarzgeflecktes b raunes Gejäß. M D m : 9,5 cm, B D m : 5,5 cm, H : 12,5 cm 
(Abb. 11,21). 
Fundort 15 
1. Gelbbraune, scheibengedrehte Schüssel. U n t e r dem R a n d u n d auf dem B a u c h laufen je zwei t iefe 
parallele Kanel lüren. M D m : 14,6 cm, B D m : 5,7 cm, H : 9,5 cm (Abb. 15,26). 
2. Grauer, scheibengedrehter , einhenkeliger, Napf. MDm: 5,7 cm, B D m : 3,5 cm, H : 8 cm (Abb. 15,24). 
3. Ziegelfarbiges, scheibengedrehtes kleines Gefäß. M D m : 5,8 em, B D m : 3,2 cm, H : 8,5 cm (Abb. 15,23). 
4. Graugeflecktes , handgefo rmtes Gejäß. M D m : 10 cm, B D m : 6,4 cm, H : 12 cm (Abb. 15,27). 
5. Grauer scheibengedrehter zweihenkeliger Napf. MDm: 6,5 cm, B D m : 4 cm, H : 7 cm (Abb. 15,25). 
Fundort 16 
1. Bronzearmband von r u n d e m Querschni t t . D m : 6 cm. + 
2. Ein ähnl iches Armband. D m : 6,6.+ 
3. Bronzearmband mit o f fenen E n d e n von r u n d e m Querschni t t . Cm ; 7 cm.+ 
4. Bronzearmbänder mit o f f e n e n E n d e n von r u n d e m bzw. quadra t förmigen Querschni t t . Auf den E n d e n 
mit Punk tve rz ie rung . D m : 7 — 7,5 cm.* 
5. Bronzearmband mit o f f enen Enden. Auf d e m bre i tgehämmer ten E n d e sieht m a n Punk t - , Kreis- und 
Kerbschn i t t Verzierungen. D m : 5 , 2 x 5 , 7 c m (Abb. 15,21). 
G. Bruchs tück eines s i lbernen Torques von r u n d e m Querschni t t . Auf dem einen E n d e ist er mi t einer 
Schleife versehen .* 
7. Große Kniefibel aus Bronze . L: 4,7 c m (Abb. 15,13). 
2 0
 K U L C S Á R - V A D A Y ( 1 9 8 4 ) A b b . 4 , 2 0 . 
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8. Zweigliedrige Bronzefibel mi t scha r fem Prof i l . Der F u ß t e i l brei tet sich t r a p e z a r t i g aus ; die pr imi t ive 
K o p f p l a t t e ist rechteckig. Das F u ß e n d e ist durch gekerb te Zickzacklinie verz ier t . L : 3,9 cm (Abb. 
15,16). 
9. Eingl iedr ige Bronzefibel mit umgesch lagenem Fuß . L : 5,4 cm (Abb. 15,20). 
10. B r u c h s t ü c k einer zweigliedrigen Bronzefibel, die ursprüngl ich mit oberer Sehne versehen war . A m 
K o p f be f inde t sich ein gegliederter K n o p f ; der F u ß ist f ace t t i e r t (Abb. 15,25). 
11. Gegossene Bronzefibel. L : 3 ein.+ 
12. Bronzene Armbrustfibel von sog. Al fö ld -Typus . Sie ha t eine obere Sehne und einen hohen Nadelha l te r . 
L: 4 cm (Abb. 15,14). 
13. B r u c h s t ü c k einer zweigliedrigen Bronzefibel mit einem K n o p f . Der Bügel ist durch Rippen gegliedert . 
Die o b e r e Sehne wurde a m Bügel durchgeschlungen. L: 3,5 cm (Abb. 15,15). 
14. B r u c h s t ü c k einer bronzenen Email-Bügelfibel mil Scharnier. Ein punz ie r t e r Tierkopf bildet den F u ß . 
Der e rhobene Rücken ist quad ra t fö rmig u n d ha t drei ge r ipp te Rahmen . I m Mittelfeld sieht m a n vier 
B la t t e r , die sich mit d e m Blattst iel b e r ü h r e n . Diese Verzierung war durch ein Einailfeld umgeben . D a s 
E m a i l ist ausgefallen. Fragmentar i sche Länge : 2,9 cm (Abb. 15,18). 
15. Sechseckige s te rnförmige Fibel mi t Einai leinlage. Auf den Spitzen des S te rnes sitzt je ein kleines kreis-
fö rmiges Glied. In de r Mit te ist d a s kle ine kreisförmige Feld durch ro t e s Emai l ausgefül l t . In dem 
äuße ren Feld ist das aufgesprungene E m a i l durch weiße unregelmäßige T u p f e n verziert , deren Mit te 
r o t is t . D m : 3,2 cm (Abb. 15,10). 
16. Tül lenbruchs tück einer Eisenlanze. F ragmen ta r i s che Länge : 5 cm, D m de r Tülle: 2,2 cm (Abb. 15,22). 
17. Bikonischer dunkelgrauer Spinnwirtel, H : 2,8 cm, Br : 3,8 cm (Abb. 15,11). 
18. Hel lgrauer , bikonischer kleiner Spinnwirtel. H : 2,2 cm, Br: 2,7 cm (Abb. 15,12). 
Fundort 17 
1. Bronzene Glocke. F ragmentar i sche Höhe : 2,2 cm. Dm: 2,5 cm (Abb. 15,5). 
2. Bronzeglocke, die kleiner ist wie die v o r h i n erwähnte . H : 2,1 cm, D m: 1,8 cm (Abb. 15,4). 
3. Gegossene Gürtelschnalle aus Bronze. D e r Schnal lenkörper ist gabelig, de r Schnallenkopf viereckig. 
L : 3 cm.* 
4. Gegossene Bronzeschnalle, die einen ova len Schnallenkopf h a t . L ; 2,3 cm.* 
5. Bronzene Dose, an den Seiten mit d u r c h zwei Löcher durchgezogenem Bronzer ing . 
Auf der Bodenp la t t e sieht m a n eine kreuzförmige Verzierung, aus doppe l t en punzier ten Re ihen . 
H : 3,4 cm, B i l m : 3,3 c m (Abb. 15,8). 
6. E i n e ähnl iche Dose, o h n e Ring. Die p u n z i e r t e Verzierung l äu f t auf dem B o d e n in Spirallinie. H : 3 cm, 
BDin: 3,3 cm (Abb. 15,9). 
7. B r u c h s t ü c k einer Bronzefibel mit umgeschlagenem F u ß . L: 3,6 cm (Abb. 15,3). 
8. De fo rmie r t e Bruchs tücke eines Bronzetorques. Auf dem einen Bruchs tück ist der D r a h t u n t e r der 
Schleife d icht aufgeroll t ; auf dem a n d e r e n befinden sich aufgewickelte P l ä t t c h e n . L : 5,7 cm bzw. 
4,8 c m (Abb. 15,6-7). 
Fundort 18 
1. Geschlossener Bronzering mi t kuge l förmigem Ornament . D m : 2 , 2 x 2 , 4 c m (Abb. 11,15). 
2. Wel lenrandiger Bronzering von ova lem Querschni t t . D m : 2 , 4 x 2 , 5 cm (Abb. 11,16). 
Fundort 19 
Ziegelfarbiger, scheibengedrehter Becher, dessen Ober f läche nur grob ausge füh r t ist. M D m : 8 cm, 
B D m : 4 cm, H : 9,2 cm (Abb. 11,19). 
Fundort 20 
Grauer , scheibengedrehter Becher. M D m : 9 ein, B D m : 4 cm, H : 9,2 cm (Abb. 11,18). 
A U S W Ä R T U N G D E R F U N D E 
Gegenstände der Tracht 
1. Ohrringe 
In unserem Material kamen Ohrringe in drei Frauengräbern vor. Das fragmentarisch er-
haltengebliebene Ohrringpaar (Abb. 13,20) ist wahrscheinlich dem Typus zuzuordnen, für den die 
Enden mit Schleife und Haken charakteristisch sind. Auch jenes Paar Silberohrringe (Abb. 6,26-
27), auf denen man dichte Wicklung unter der Schleife sieht, kann diesem Typus zugeordnet wer-
den. Sowohl die bronzenen als auch die silbernen Exemplare gehören zu den häufigen Funden der 
Kiszombor-Gruppe.2 1 In dem Barbaricum tauchen sie häufig auf.22 Auch in Dazien war dieser Typus 
im 3. J ah rhunder t im Gebrauch.23 
2 1
 P Á R D u c z 1 9 6 0 , 9 2 . 
2 2
 D I N N Y É S (1980) Taf . 13,10; P Á R D U C Z (1945) T a f . 
I I I . 4; P Á R D U C Z (1950) A, T a f . X I V . 2, X X I V . 7, 
X X X I . 2,5, X X X I V . 10; P Á R D U C Z (1960) Taf . X X I X . 
7; B A R A C K I (1961) V I I I . 7, X I V . 4; ZOLTAI 1942, T a f . 
V. 21; VADAY ( 1 9 7 8 - 7 9 ) T a f . 31,5,8. 
23
 A. STAJIUNEA: Säpä tur i l e de la Poinesti . Materi-
ali areheologie privind I s to r ia Veche a R P R I . 1953. 
414, Fig . 194 und 342. 
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Abb. 14. F u n d o r t 9, 1 ; Grab 9 : 2 - 4 ; G r a b 11 : 5 - 6 ; Grab 10 : 7 - 8 ; Grab 12 : 9 - 1 2 - Grab 13 • 13-
S t r e u f u n d : 14 — 15; Grab 14 
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Abb 15 1- Fundort 13, Grab 1 : 2 ; Fundort 13, Grab 4 : 3 - 9 ; Fundort IT: 10; Fundort 13, Grab 5 : 
11—22; Fundort 16: 23 -27 ; Fundort 15 
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Der bronzene Ohrring (Abb. 14,5) kann der Konst rukt ion nach dieser Gruppe zugeordnet 
werden, aber sie weicht von der der obengeschilderten Exemplare ab. Der dicht aufgewickelte 
Draht bedeckt fast den ganzen Ring. Der Typus hat mehrere Varianten. Der aufgewickelte Draht 
ist manchmal in äußere Spirale aufgerollt, oder in die Schleife wurden Perlen gereiht. Zu der vorigen 
Variante gehört je ein Ohrring aus dem Grab 20 von Szentes-Nagyhegy bzw. aus dem Grab von 
Vrsac (Versec-Werschetz)24 und zu den letzteren ebenso je ein Ohrring aus dem В rab 19 von Szeged-
Öthalom bzw. aus dem Grab A von Zsámbok.25 
2. Torques 
Sie gehören zu den Schmücken der sarmatischen Frauentracht . Früher beschäftigte ich 
mich mit dem Ursprung und mit den aus Ungarn s tammenden Exemplaren dieser Schmuckart.26 
Der goldene Torques auf der Abb. 8,3 und der auf der Abb. 13,21 abgebildete, fragmentarische 
Bronzetori|ues können dem Kreis zugeordnet werden, wo die beiden Enden der aufgewickelten 
Draht torques mit Schleife versehen sind. Goldene Exemplare tauchen natürlich seltener auf, als 
die aus Bronze oder aus Silber. Goldene Torques kamen im frühen sarmatischen Fund-
zusammenhang auf den folgenden Fundorten vor : Füzesabony-Kettőshalom,2 7 Budapest-
Káposztásmegyer,28 Dunavecse29 und Mezőcsát-Hörcsögös.30 Der letztere Torques ist durch Per-
lenaufsatz verziert. Das als Ohrring oder Kinderarmband bestimmbare Exemplar , das als Streu-
fund auf dem im Jahre 1977 freigelegten Teil des Gräberfeldes zum Vorschein kam, hat eine ähnliche 
Ausführung.3 1 Der Abschluß der Goldtorques kann verschiedenartig sein : das Schlußglied dei 
Fundes von Káposztásmegyer besteht aus zwei Kegeln und aus zwei Haken, während die Enden des 
Torques von Mezőcsát mit Schleife bzw. Haken versehen sind. Als spätester kann der goldene 
Ohrring aus dem Grab 8 des Gräberfeldes Vrsac-Crvenka (Werschetz-Cservenka) gelten. Er wurde 
aus Draht von viereckigem Querschnitt gebogen und die Enden sind mit Schleife bzw. mit Haken 
versehen. Als Begleitfund kam die Münze von Gallienus vor.32 Die Silber- und Bronzetorijues mit 
Schleifenabschluß wurden aus Draht entweder von quadratischem oder von rundem Quer-
schnitt hergestellt. Der Torques von Kunhegyes, der durch eine bronzene Armbrustfibel von Alföld-
Typus begleitet war,33 dient als gute Analogie zum Exemplar von Törökszentmiklós. Ähnliche 
Exemplare kamen auch in Alsónémedi-Falurétidomb,34 Tiszalök-Vásárhalom35 und Szeged-Öt-
halom36 zum Vorschein. Solche Torques!»ruchstücke wurden ferner in Bajmok37 und Banatski Kar-
lovac (Nagykárolyfalva)38 zutage gefördert. Auch der im Grab 32 des Gräberfeldes Szentes-Sárga-
2»art gefundene /torques, der eine gröbere Ausführung hat , kann luerher gerechnet werden.39 An 
den Torques mit zwei Schleifen bzw. an den Halbtorques hing of t eine Perlenschnur. An den Enden 
des zitierten Troques aus dem Grab 21 von Szeged-Öthalom hing je ein «anhängerähnlicher Gegen-
stand» hinunter, den aber Mihály Párducz, der diesen Fund veröffentlichte, im Museum nicht mehr 
identifizieren konnte. 
Im Barbaricum kommen zweischleifige Torques aus einfachem Draht in ziemlich großer 
Anzahl vor. In diesem Fall bildet das gehämmerte, durchbohrte E n d e des Drahtes die Einhänge-
schleife. Der Funkt ion nach könnten sie den Kreis unseres, behandelten Typus vervollständigen, da 
2 4
 B A R A Ö K I (1901) Taf . X I I I 8 a - b ; 1 ' Á R D U C Z ( 1957) 
T a f . X V I I I . 7 - 8 . 
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2 6 V A D A Y ( 1 9 8 2 8 3 ) 1 7 2 , A n m . 1 8 - 2 7 ; V A D A Y -
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aber ihre genaue formelle Analogie im bekanntgemachten Fundmater ia l fehlt, werden sie hier nicht 
behandelt. Das Exemplar auf der Abb. 14,15 gehört zum Typus, für den die Schleife und der Haken 
zusammen charakteristisch sind. Das gehämmerte und durchbohrte Ende des Drahtes bildete einst 
die Schleife, das andere Schlußglied ist ein kleiner, gebogener Haken. Wegen des fragmentarischen 
Zustandes des schleifigen Schlußgliedes ist es nicht mehr festzustellen, ob die Schleife hier rund, 
oval oder birnförmig war. Dazu dient der Torques von Felsőjózsa40 als Parallele. Der gebrochene 
Torques auf der Abbildung V.T.23. ist nur was die der Verzierungsart be t r i f f t , einiger Worte wert. 
Wegen der dichten, aufgewickelten Drahtverzierung steht unser Exemplar mit dem zweischleifi-
gen Torques von Bátmonostor in Verwandtschaft .4 1 In Verbindung mit dem Torques von Mezőcsát 
war schon die Verzierungsart mit Perlenaufsatz erwähnt, aber auch die Anhänger, Draht- und auf-
gewickelte Blechaufsätze dienen oft als Verzierung. Die angeführten Verzierungsarten sind prak-
tisch hei allen Typen der in Ungarn gefundenen Torques zu beobachten. Außer dem Exemplar von 
Mezőcsát ist auch das von Banatski Karlovac(Nagykárolyfalva)42 mit einer tonnenförmigen Perle 
verziert und der Torques von Ada, Komlösi Ziegelbrennerei ha t einen heute schon bruchstück-
haf ten — Aufsatz als Verzierung.43 Die Verzierung, die durch die Aufwicklung des Bleches entstand, 
ist auf dem Torques von Szeged-Zákánv44 und auf den aus dem Grab 6 bzw. 36 von Szentes-Sárga-
part45 s tammenden Exemplaren zu finden. In diesen Fällen war die Blechaufwicklung von verzie-
rendem Charakter. 
Bei dem Fund des Grabes 73 des Gräberfeldes В von Kiszombor46 kann man vielleicht an 
eine Ausbesserung wegen der assymetrischen Lage des Bleches denken. Auf einem Torques von 
Békés-Vizesbánom ist eine periodische, dichte, durch Drahtaufwicklung entstandene Verzierung47 
zu sehen, während es auf dem schon behandelten von Felsőjózsa zahlreiche Ringe, Zylinder, Glok-
ken und axtförmige Anhänger gibt. 
3. Armbänder 
Die schätzbaren Exemplare gehören zum Typus der Armbänder mit offenen Enden. Inner-
halb dieser Gruppe repräsentieren sie zahlreiche Varianten. Bronze- und Silberarmbänder, die als 
Parallelen zu dem Armband von Törökszentmiklós (Abb. 9,4 und Abb. 9,12) dienen, tauchen in der 
Tiefebene in mehreren Gräberfeldern auf. F ü r sie sind die sich leicht verdickenden, offenen Enden 
charakteristisch. Ähnliche Exemplare kamen in Kiskörös-Csukástó-Ráckút, in der Gegend von 
Szarvas, in Csongrád-Határút , Szentes-Sárgapart und in Törökszentmiklós vor.48 Der Form nach 
sind die Armbänder auf der Abb. 14,13 und Abb. 13,17 ähnlich, aber sie sind massiver. Dieser Typus 
der Armbänder ist jünger, als die obenerwähnten Exemplare ; einige von ihnen tauchen auch in 
den hunnezeitlichen sarmatischen Gräberfeldern auf. Solche Armbänder können von den folgenden 
Fundorten erwähnt werden : Kunágota-Kupa puszta, Gegend von Szarvas, Szentes-Jaksor, Lovrin, 
Göbölyjárás, Bátmonostor und Orosháza.49 Das auf der Abb. 10,7 dargestellte Armband gehört 
zum Typus von viereckigem Querschnitt. E s gibt unter den Varianten dieses Typus Exemplare 
auch mit sich breitenden Enden. Ähnliche Exemplare kamen unter anderen in Csongrád-Határ út , 
Szentes-Nagynyomás und Sárgapart, in Klárafalva , Orosháza und Szentes-Kaján zum Vorschein.50 
Armbänder, deren beide Enden spitz zulaufen, sind seltener (Abb. 6,17). Ein großes Exemplar von 
49
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diesem Typus tauchte im Grab 23 des Gräberfeldes von Szentes-Sárgapart auf.51 Die fragmentari-
schen Armbänder der Abb. 15,21 und Abb 13,23 gehören zu den Exemplaren mit gehämmerten und 
sieh breitenden Enden. Wie auch die erwähnten beiden Exemplare zeigen, wurden die Armbänder 
von diesem Typus aus Draht von rundem bzw. rechteckigem Querschnitt hergestellt. Silberne und 
bronzene Exemplare kommen gleicherweise vor. Die breitgehämmerten Enden wurden mit gekerb-
ter, punzierter, facett ierter und tremolierter Verzierung versehen ; aber es gibt unter ihnen auch 
unverzierte Stücke. Solche Armbänder wurden in Kiskörös-Csukástó-Ráckút, Csongrád-Határ út, 
Bag-Diósberki dülő, in der Gegend von Szarvas, in Szentes-Sárgapart, im Gräberfeld В von Klára-
falva und in Törökszentmiklós gefunden.52 Es sei zuletzt noch das Eisenarmband der Abb. 11,1 be-
handelt . Es ist wegen seines fragmentarischen Zustandes nicht eindeutig festzustellen, ob es ge-
schlossene oder offene Enden hat te . Beide Typen tauchen in dem Barbaricum auf. Die Ursache des 
seltenen Erscheinens der Eisenarmbänder mag sein, daß man aufgrund der verrosteten Bruchstücke 
in den meisten Fällen weder die Funkt ion noch die Form bestimmen konnte. Parallelen zu dem 
erwähnten Armband s tammen aus dem Gral) 2 von Csongrád-Endrekirály út, aus dem Grab 28 von 
Szentes-Sárgapart und aus dem Grab 82 des Gräberfeldes В von Kiszombor.53 
4. Anhänger bzw. als Anhänger gebrauchte Gegenstände 
Zuerst sei hier der silberne, kapseiförmige Anhänger mit tremolierter Verzierung behandelt 
( Abb. 8,6). Ein ähnliches fragmentarisches Exemplar aus Bronze wurde im Grab 13 auf dem Fund-
ort Csongrád-Határ ú t gefunden.54 Eiserne silberne und bronzene Exemplare gleicherweise mit oder 
ohne Verzierung waren auf den von Germanen besiedelten Gebieten in breitem Kreis verbreitet.55 
Manchmal lagen auch mehrere Exemplare in demselben Grab ; ein Beispiel ist dafür das Grab 6 von 
Mat ts tedt . Sie tauchen im Gral) 150 von Tarnów und im Grab 30 von Krapkowice,56 in Cacov5 7und 
in Galanesti-Barboasa58 auf. Einen anderen Typus vertreten die axtförmigen Anhänger (Abb. 6,21, 
Abb. 9,13, Abb. 6,11). In dem sarmatischen Fundmater ia l kommen gleicherweise eiserne, silberne 
und bronzene Exemplare vor, wie es auch das Gräberfeld von Törökszentmiklós wohl zeigt. Der 
Herstellungsweise nach sind gegossene (Abb. 6,11) und einfachere, aus Blech gefertigte Exemplare 
mit gebogenem Aufhängeglied (Abb. 6,21 und Abb. 9,13). Sie tauchten sehr f rüh auf, in dem 4. Jh . 
v. u. Z. auf dem westlichen und nördlichen Ufergebiet des Pontus Euxinus.59 Die einschneidigen 
Äxte aus Glas, Bernstein, Knochen u n d Halbedelstein sind an den Halsketten als Perlen ange-
wandt.6 0 
I m 1. Jh . u. Z. erschienen Metallexemplare in Scythica Neapolis,61 aber sie kommen auch 
in dem Fund , der in Sewastopol bei dem Sowchos gefunden wurde,62 ferner in den von Zawetinski,63 
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Tiritaki64 und in Tanais vor.65 Nördlich vom Fluß Ister sind sowohl die frühen als auch die weiter-
lebenden späten Exemplare aufzufinden.66 F rühe Exemplare sind aus dem Fund von Tekiya be-
kannt.6 7 In dem sarmatischen Barbar icum des Karpatenheckens kommen sie in sehr großer Anzahl 
vor. In Verbindung mit den axtförmigen Anhängern von Ócsa beschäft igte sich Á. Salamon mit 
ihrer Verbreitung in dem sarmatischen Barbaricum, mit den früh völkerwanderungszeitlichen 
Exemplaren, mit der Verzierung bzw. mit der Tragar t dieser Anhänger.68 Im Zusammenhang mit 
den axtförmigen Anhängern der K e t t e von Bosau bereicherten auch weitere Exemplare aus Ger-
mania libera ihr Verbreitungsgebiet.6 'J Hier möchte ich dieses Kundmaterial mit den aus dem Grä-
berfeld von Tiszaföldvár s tammenden Exemplaren, die in ein Perlenarmband gereiht waren, bzw. 
als Halsket tenanhänger getragen wurden,70 ferner mit Exemplaren von Novi Knezevac (Törökka-
nizsa), von denen der eine an ein bronzenes Drahtarmband und der andere an einen Ring mit auf-
gewickelten Enden gehängt waren,71 nur vervollständigen. In Banatski Karlovac (Nagykároly-
falva) kam ein Schmuck vor, an dem ein axtförmiger Anhänger unter die Perlen auf einen Draht 
gereiht wurde.72 Funktionsgleich waren 5 Exemplare, die aus dem Grab 1 1 in Vrsac (Versec-Wer-
schetz) zum Vorschein kamen.73 Weitere Exemplare sind in Békés-Vizesbánom, Endrőd-Kocsor-
hegy, Ernőháza (Jermenovici, Banatsk i Despotovac), Kétegyháza, Kiskörös-Csukástó, Kórógy-
szentgyörgy, Szeged-Othalom, Szentes-Ecser, Szőreg und Szőreg-Iván-Ziegelfabrik bzw. in Kis-
zombor gefunden worden.74 In der Batschka und in der Südtiefebene kamen axtförmige Anhänger 
aus Kalzium auf den folgenden Fundor ten vo r : Vrsac (Versec-Werschetz), Grab 16; Banatski 
Kar lovac (Nagykárolyfalva) ; Gräberfeld A von Tápé-Malajdok, Grab 29 und Kiszombor.75 Von 
den nördlicher liegenden Gebieten ist bis jetzt nur das Exemplar von Valkö bekannt.76 
Von dem Pontus Euxinus nördlich liegenden Gebiet gelangte der aus der Cypraea-Schnecke 
gefert igte Anhänger in das sarmatische Barbaricum des Karpatenbeckens. Die Frauen trugen sie 
an einen Ring mit aufgewickelten Enden gehängt an Halskette, Armhand, seltener an Gürtel. Zu 
den drei Cypraea-Schnecken (Abb. 8 ; 10,12- 13) dient die Cypraea aus dem Mädchengrab von 
Törökszentmiklós (freigelegt 1932), in Hinsicht der Tragar t als genaue Parallele.77 Schon früher 
beschäft igte ich mich mit der Verbreitung dieses Anhängertypus in dem Barbaricum.78 Die dor t 
angeführten Funde von 19 Fundor ten vervollständige ich hier nur mit den Exemplaren von 
Algyő-Serkedi-major ; Alsónémedi-Faluréti-domb ; Endrőd-Kocsorhegy ; Ernőháza (Jemenovici, 
Bana t sk i Despotovac) ; Hódmezővásárhely-Fehértó ; Tápé-Malajdok, Gräberfeld A, Grab 47 
bzw. 50 ; Banatski Karlovac (Nagykárolyfalva) und Vrsac (Versec.)79 
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 In dem zitierten Werk voir Gebers-Hinz sind die 
Bezugnahmen auf die Fundor te und auf die einschlä-
gige Li te ra tur ziemlich ungenau. Obwohl Salamon 1959 
in Verbindung mit den Exemplaren von Ocsa zitiert 
wurde , entging der Inha l t des Werkes ihrer Aufmerk-
samkei t . Der Fund von Vizesd-puszta (Vizejdia) wurde 
au fg rund der falschen Rekonstrukt ion von Párducz 
(zit. Werk) falsch als axtförmiger Anhänge r veröffent-
licht. 
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Von der Gegend des Pontus Euxinus8 0 gelangten sie in nördlicher, nordwestlicher Richtung 
in Odry,81 Caöov82 und Doina-Girov.83 
I n sarmatischen Gräbern erscheinen eiserne oder bronzene Glocken of t als Beigabe. In 
unserem Gräberfeld t re ten die bronzenen (Abb. 15,4 5) und die eisernen Glocken (Abb. 6,3) als 
neue Exemplare auf. D a ich diesen Fund typus früher schon ausführlich behandelte,84 beschäftige 
ich mich hier damit nicht. Ähnlich ist die Lage auch bei den Ringen mit kugelförmigem Ornament.85 
In unserem Gräberfeld kann der auf Abb. 11,15 dargestellte Ring hierher gerechnet werden. Auch 
der wellenrandige Ring von ovalem Querschnitt (Abb. 11,16) hat te vermutlich eine ähnliche Funk-
tion. Nur eine einzige Analogie kann ich dazu erwähnen : sie kam in Vrsac-Veliki Ri t (Versec-
Nagyrét) zum Vorschein.86 Beide Exemplare sind sehr abgewetzt, so kann ich nur annehmen, daß 
sie ursprünglich geschlossene Bronzeringe mit kugelförmigem Ornament waren. Wahrscheinlich 
beschädigten sie sich s tark etwas später, darum wurden sie von zwei Seiten abgefeilt. Beide Ringe 
dürf ten zu den gröberen Exemplaren mit größerer Kugel gehört haben. An Halsketten, Anhängern, 
Gürteln und Gebrauchsgegenständen bildet of t der Ring mit aufgewickelten Enden (Abb. 6.30) 
das Aufhängeglied. Sie waren in den Provinzen, in Germania libera, im sarmatischen Barbaricum 
des Karpatenbeckens u n d östlich davon in breitem Kreis verl»reitet. D a man aus ihnen weder 
chronologische noch ethnische und territoriale Folgerungen ziehen kann, werden sie hier nicht-
ausführlich angeführt . Aber der einmal schon behandelte Anhänger aus Glasperle mit Bronze-
fassung87 (Abb. 14,8) ist bemerkenswert. Von den sarmatischen Funden wurde dort nur der Anhän-
ger von Kiskőrös-Csukástó erwähnt und ich konnte mich mit der Problematik dieses Anhängertyps 
nicht beschäftigen. Dieser Typus der Anhänger erschien sporadisch in Südrußland88 auf der nördli-
chen Schwarzmehrküste und in der Kuban-Gegend schon sehr früh, hauptsächlich in den 5 3. 
Jahrhunder ten v. u. Z., aber die kleinen Vorbilder unseres Exemplars treten auch in dem 1. Jahr-
hundert v. u. Z. auf. Cypraea-Schnecken mit ähnlicher Fassung erwähnte ich schon früher . Der klei-
ne Anhänger mit Kugel ist auch an der Halskette des Schatzes von Törökszentmiklós, aber in 
schmuckvollerer Fassung zu finden. Sie waren in der Kaiserzeit auch auf germanischem Gebiet 
bekannt : das Band ist oben durch eine herumlaufende Bandfassung zusammengefaßt und der 
Hängering mit aufgewickelten Enden wurde durch sie hindurchgezogen.89 In Verbindung mit dem 
Exemplar von München-Aubing hielt Dannheimer diesen Typus für Gürtelanhänger.9 0 Parallelen 
zu der Fassung von Törökszentmiklós sind aus Slatina und Kleinzerbst91 bekannt. I m Fund von 
Bosana war vermutlich eine Nuß als Anhänger eingefaßt.92 
Auch den rekonstruierten bronzenen Anhänger des Grabes 54 (Abb. 8,5) erwähnte ich schon 
früher.93 I m Zusammenhang mit den blattförmigen Anhängern des Grabes 24 von Keszthelv-
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Fenékpuszta sammelte Pekáry die Anhänger dieses Typus bzw. er behandelte die verschiedenen 
Gegenstandstypen, an denen die blattförmigen Anhänger als Verzierungselemente vorkommen.04 
In Verbindung mit dem Anhänger von Soporu de Cimpie (Mezőszopor) und unter Benutzung der 
Bearbeitung von K. Horedt ergänzte Protase die Reihe.95 Dieser mit Band versehene Anhänger 
k n ü p f t sich übrigens auch an den obenerwähnten Glasanhänger mit Band. Hier sei das Blech von 
umgekehrter «Y»-Form erwähnt, das am Ring mit aufgewickelten Enden hing (Grab 20 von Szen-
tes-Nagyhegy) und ebenso Aufhängeelement eines Schmuckes gewesen sein mag.96 
Zuletzt werden die kleinen Farbenbehälter bzw. -dosen behandelt . In unserem Gräberfeld 
kamen zwei fragmentarische Exemplare in einem Gral» vor (Abb. 15,8 — 9). In Verbindung mit dem 
Bronzebehälter des Grabes 27 von Endrőd-Szujókereszt wurde dieser Gegenstandstypus schon be-
handelt.'-17 Hier erwähne ich nur die Parallelen der spiral- bzw. kreuzförmigen punzierten Verzierung 
von Vrsac (Versec)98 und ähnliche Spiralverzierung ha t auch der Behälter im Gral) 53 von Tápió-
szele.99 Im letzteren fand M. Párducz weiße Farben Überreste und diese Tatsache deute te er darauf 
hin, daß dieser Gegenstand zu einer Toilet tengarnitur gehört hat te . Im Gräberfeld von Vrsac 
beobachtete dagegen Baracki, daß ein Teil der Behälter keine solche Funktion gehabt lieben könnte 
da die kreisförmigen Deckplatten oben und unten über die randart ig ausladende Seitenwand des 
zylindrischen Körpers gebogen ist. Darum war es nicht möglich, die obere und untere Pla t te abzu-
heben. Einer der geschlossenen Behälter wurde im Laufe der Restaurierung zergliedert und darin 
kam ein winziges Keramikstück vor. Darum kann man nicht bezweifeln, daß ein Teil der Behälter 
als Klapper am E n d e der langen, mit Perlen geschmückten Gürtel der Frauen hing. 
5. Gürtel und Zubehörteile 
Die Gürtel bzw. Gürtelringe der Frauent racht wurden schon in Verbindung mit dem 
Gräberfeld von Endrőd-Szujókereszt analysiert.1 0 0 Man muß sich aber auch mit den Schnallen-
und Riemenzungengarnituren der Männergräber von Törökszentmiklós beschäftigen. Drei sog. 
sarmatische Schnallen kamen hier zum Vorschein : eine eingliedrige Bronzeschnalle mit eckigem 
Kopf (Abb. 14,5),101 eine ähnliche aus Eisen (Abb. 13,5)102 und eine zweigliedrige sarmatische 
Schnalle aus Bronze (Abb. 13,26.103 Zu der erwähnten Eisenschnalle gehörte eine eingliedrige eiserne 
Riemenzunge (Abb. 13,6)ш und auch eine zweigliedrige bronzene Riemenzunge kam vor. (Abb. 
14,11)1°'° Ihre Funk t ion in der Männertracht , die Fragen des Ursprungs, der Formvarianten und 
Typen bzw. die der Datierung wurden früher schon ausführlich behandelt,106 so werden sie hier 
nicht wieder berühr t . Die eingliedrige Bronzeschnalle auf der Abb. 9,3 ist beachtenswert. Ihre 
zweigliedrige Paral lele mit aufgetriebenem Ornament kam in Intercisa zum Vorschein.107 Die 
Eisenschnalle der Abb. 10,9 ha t zahlreiche Analogien im Barbaricum, gleicherweise aus Bronze 
und Eisen. Sie t r a t en in Szentes-Kistőke, Szentes-Sárgapart, im Gräberfeld В von Klárafa lva und in 
Hortobágy-Poroshát auf.108 Aus dem Gürtelbeschlag der Abb. 6,5 und aus den Schnallenbruchstük-
ken kann man weitere Folgerungen nicht ziehen. Die kleine eckige bronzene Sehnalle der Abbil-
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dung 14,10 ha t dagegen Parallelen im Fund von Öcsöd-Bábockapuszta, in dem sie zusammen mit 
Beschlägen von Y-Form mit sarmatischen Schnallen und Riemenzungen erscheint. Auch im Fund 
von Szada, der auch ein Schwert en thä l t , wird sie ebenfalls von sarmatischen Schnallen begleitet.109 
Der Fundkomplex, in dem sich eine Bronzeschnalle mit durchbrochenem Schnallenblech (Abb. 
7,2) und eine eingliedrige bronzene Riemenzunge (Abb. 7,4) befinden, ist beachtenswert. Im veröf-
fentlichten Fundmater ia l des Barbaricums hat keine von den beiden eine genaue Analogie. Die 
Riemenzunge ist der Gruppe der eingliedrigen Riemenzungen zuzuordnen.110 Formell weicht sie 
aber von ihnen ah. Die bronzene Riemenzunge, die sich im Museum von Békéscsaba befindet und 
formell unserem Exemplar nahe s t eh t (Abb. 3), ist leider von unbekanntem Fundor t und steht ohne 
Begleitfunde.1 1 1 Der Schnallenkopf der zur Riemenzunge gehörigen Schnalle kommt in den Pro-
vinzen im allgemeinen vor ; aber Analogie zum durchbrochenen Ornament des Schnallenkörpers 
kenne ich aus den Provinzen nicht. I n Cernorecnoe kam eine ähnliche Schnalle mit durchbroche-
nem Körper zum Vorschein, obwohl die Durchbrechungen des Schnallenblechs mit denen des 
Exemplars von Törökszentmiklós nicht vollkommen übereinstimmen.112 Schnallen von diesem 
Typus tauchten in der Krim und im Bosporus in den 2 3. Jahrhunder ten auf ;113 ihre Anwesen-
heit zusammen mit den sonstigen Begleitfunden deutet darauf hin, daß die lokale Bevölkerung 
sich immer mehr dem sarmatischen Brauch anpaßte . 
6. Fibeln 
Die Fibeln mit Emaileinlage, die im sarmatischen Barbar icum so o f t erscheinen, fehlen 
auch in Törökszent mik lós nicht. Die einfachen peltaförmigen Fibeln, wie z. B. die Fibel der Abb. 8,1 
kommen of t vor. Ähnliche wurden in Crvenka, Debrecen-Óhat und Kecskemét-Fülöpszállás 
zutage gefördert.114 Auch die Varianten der peltaförmigen Fibeln mit mehrfacher Umrahmung sind 
im Barbaricum vertreten. Im Falle der einfacheren Exemplare t r i t t die Variante bei der Farbe des 
Emailfeldes und bei der Form des Mittelgliedes auf. Die Form des Mittelgliedes kann rechteckig,115 
rhombisch116 bzw. wie die unseres Exemplars oval sein.117 Solche erscheinen auch in Panno-
nién.118 Sie gelangten von der Rhein-Gegend in die donauländischen Provinzen,119 in Germania 
Libera120 und in das sarmatische Barbaricum. Ihre Blütezeit ist auf die Zeitspanne zwischen der 
Mitte des 2. und dem ersten Drittel des 3. Jahrhunder t s datierbar. Einige von ihnen gelangten um 
die Mitte des drit ten Jahrhunder t s herum in die Erde. Die auf Abbildung 14,7 dargestellte Fibel mit 
Emaileinlage kann dem Typus F x n e r I I I 55 - R iha 7/14/1 = Rieckhoff С Gruppe = Et t l inger 
45/3 zugeordnet werden. Auch diese vertr i t t eine häufigere Form und war in den römischen Pro-
vinzen in breitem Kreis verbreitet.121 J e ein Exemplar mit vorspringendem Mittelglied ist aus Tisza-
újfalu122 und aus dem Grab von Endrőd-Szujókereszt1 2 3 bekannt. In Verbindung damit wurde schon 
dieser Typus, der spätestens um 180 in dem Barbaricum aufgetaucht war, behandelt . Nahe Para l -
lelen zu der anderen scheibenförmigen Fibel mit Emaileinlage (Abb. 6,2) (Fxner III . Typ. 36.) 
kamen in Zugmantel zum Vorschein,124 aber auch in Brigetio wurde ähnliches Exemplar gefunden.125 
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Im sarmatischen Barbar i cum taucht dieser Typus in Csongrád-Határ ú t , Nagykőrös-Gógányi rét 
und Szentes-Sárgapart auf.126 Der sechseckige sternförmige Fibeltypus mi t Emaileinlage (Abb. 
15,19) kommt seltener vor. Genaue Analogie dazu wird von Lerat erwähnt.127 Eckige Formvarian-
ten dazu sind im Museum von Komárom128 und im Ungarischen Nationalmuseum129 zu f inden. Als 
Datierung wird die zweite Hälf te des 2. Jahrhunder t s vermutet.1 3 0 Die Fibel von rhombischem 
Körper mit Emaileinlage, die am Fuß durch ein Tierkopfornament verziert ist (Abb. 15,18) (Riha 
5/14/5 = Exner I 3!) und 41 = Rieckhoff 4/11 = Ettl inger 36 38), hat in den Provinzen zahlreiche 
Form Varianten, die sich voneinander vor allem durch die Verzierung des Emailfeldes bzw. durch 
die Ausbildung des Tierkopfes unterscheiden. Das Exemplar aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhun-
derts von Äugst repräsentiert die Emailvariante.1 3 1 Die Analogien zum Exemplar von Törökszent-
miklós sind in den westlichen Provinzen heimisch.132 Nach den Fibeln mit Emaileinlage ist die ver-
goldete silberne dosenförmige Fibel zu erwähnen (Abb. 8,2). Exemplare mit getriebenem Preß-
blechauflage und mit Glas-, Halbedelstein-, Bernstein- oder Knocheneinlage kommen sowohl in 
den Provinzen als auch im Barbaricum of t vor. Die dünne Preßblechauflage wurde aus Bronze oder 
aus Silber hergestellt, versilbert oder vergoldet. Die Größe schwankt zwischen 2 6 cm.133 Man fin-
det auch auf den Fibeln von schematischer Tier- oder Pel taform die getriebene Preßblechauflage 
mit Steineinlage. D a die Preßblechauflage leicht beschädigt wird, blieb nur das massivere untere 
Blech erhalten.134 Außer den Scheibenfibeln mit Blechauflage wurden auch die dosenförmigen Fi-
beln, die der von Törökszentmiklós ähnlich sind, mit dieser Technik hergestellt. Manchmal wird 
das Ornament der Eckpla t te durch kleine Sonderauf lagen, Verzierungselemente in Filigran- oder 
Granulationstechnik ergänzt. In Vrsac (Versec) kamen mehrere dosenförmige Fibeln zum Vor-
schein, die diesem Typus zugeordnet werden können.135 Auch im Grab 40 des Gräberfeldes В von 
Klárafa lva lag eine ähnliche dosenförmige Fibel mit Auflage.136 Exemplare von diesem Typus 
erscheinen in einfacherer Form auch nördlich von unserem Gebiet.137 Die Fibeln mit Blechauflage 
wurden auf die Zeitspanne zwischen der Mitte des 2. bzw. dem Ende des 3. Jahrhunder ts datiert.138 
Im Falle einiger Exemplare kann die Dat ierung von Ende des 2. bis E n d e des 3. Jahrhunder t s be-
schränkt werden.139 Der Vergleich der westlichen Scheiben- bzw. dosenförmigen Fibeln mit Preß-
blechauflage und deren östlichen Varianten gehört zu einem komplexen Problemkreis, dessen Be-
handlung zu weit füh r t , darum sehe ich hier davon ab. 
In Törökszentmiklós kamen vier Kniefibeln zum Vorschein. Zahlreiche Varianten dieses 
Typus waren sowohl in den Provinzen als auch in dem sarmatischen Barbaricum verbreitet . Römi-
sche provinzielle Kniefibeln sind die Exemplare auf der Abb. 9,9 und Abb. 15,13. Die erstgenannte 
ver t r i t t einen allgemeinen, gewöhnlichen 'Typus ; in Verbindung mit der Fibel des Grabes 108 von 
Endrőd wurde sie schon behandelt.140 Die zweite Fibel ist größer und fü r sie ist der hohe Nadelhal-
ter und der konische Knopf am Fußende charakteristisch.141 In der Provinz gibt es ähnliche Exem-
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plare, aber eine Analogie des Typus taucht auch im Gräberfeld von Debrecen-Hortobágyhíd auf.142 
Die Fibel der Abb. 14.6 repräsentiert die sog. Kniefibeln von germanischem Typus, die f rüher schon 
behandelt wurden.143 Hier möchte ich diese Serie mit einem Exemplar aus dem 3. J ah rhunde r t noch 
vervollständigen.144 Die Fibel der Abb. 14,2 stellt eine Übergangsform zwischen den Knie- und Arm-
brustfibeln dar. Für sie ist die primitive, rechteckige Kopfp la t te , der stufenart ig gegliederte Fuß 
und der hohe Nadelhalter charakteristisch. Analogien dazu sind aus der Gegend von Pancevo-
(Pancsova)1"5 in Dazien,146 Dalmatien147 und Singidunum148 bekannt . Auf den aufgeführten Fundor-
ten kamen Varianten gleicherweise mit ungegliedertem bzw. mit gegliedertem Fuß aus dem 2. 
Jahrhunder t zum Vorschein. Man beobachtet im Falle der kleinen silbernen Armbrustf ibel (Abb. 
8,4) die kleine, primitive Kopfp la t t e und den hohen Nadelhal ter , die bei dem vorigen Typus darge-
legt wurden. Diese ist die kleine Variante von Übergangsform der sog. Armbrustfibel von Alföld 
Typus. Auch die Fibel der Abb. 15,14 ist diesem Kreis zuzurechnen. Zahlreiche ähnliche Exemplare, 
die im Barbaricum zum Vorschein kamen, weisen Abweichung in der Lage des Nadelhalters und in 
der Gliederung des Kopfes bzw. des mit Knopf versehenen Fußendes auf. Analogien zur Fibel von 
Törökszentmiklós sind von den folgenden Fundorten bekannt : Derekegyháza, Szentes-Nagynyo-
más, Túrkeve, Kunhegyes, Kiskunfélegyháza-Páka-puszta, Hajdúsámson-Majorsági föld, Csong-
rád-Hatá r út, Debrecen-Hortobágyhíd, Szentes-Sárgapart.149 Solche Fibeln tauchen auch entlang 
den dazischen Limes auf.150 Eine ihrer Form Varianten wird auf der Abb. 15.15 vorgeführt. Genaue 
formelle Parallele zur Fibel von Törökszentmiklós ist das etwas größere Exemplar von Durabrava.1 5 1 
Die Fibel der Abb. 9,10 wurde ziemlich primitiv ausgeführt . I n Göbölyjárás wurde eine Parallele 
dazu gefunden, die etwas größer ist und einen punzierten Bügel hat.152 Die Verbreitung und chrono-
logische Lage der Fibeln von scharfem Profil und sich mit trapezartig breit werdenden F u ß wurde 
in Verbindung mit der Fibel des Grabes 83 von Endrőd-Szujókereszt, die eine Analogie des Exem-
plare.s von Törökszentmiklós vertr i t t (Abb. 15,16). früher behandelt.153 Die gegossenen, zweiglied-
rigen Fibeln mit einem Knopf und facett iertem Bügel bzw. Fuß , die mit oberer Sahne versehen 
sind, haben Parallelen in Mártély und Szentes-Tűzköves. Eine Variante vertr i t t das große Exemplar 
von Szentes-Kaján, das einen dreieckförmigen Bügel hat.154 I m Falle unseres Gräberfeldes bilden 
die Fibeln mit umgeschlagenem Fuß den Großteil des Materials. Eingliedrige (Abb. 6,28 und Abb. 
9,1; Abb. 6,20; Abb. 11,8; Abb. 11,7 ; Abb. 15,20) und zweigliedrige Varianten (Abb. 13,7 ; Abb. 
13,18 ; Abb. 7,1 ; Abb. 6,1 ; Abb. 10,8) sind gleicherweise vertreten bzw. es gibt noch ein unbe-
stimmbares Bruchstück (Abb. 15,3). Das Bruchstück der Eisenfibel, die zur ersten Gruppe gehört 
(Abb. 6,20), ist zu einer feineren formellen Einordnung ungeeignet. Es verhält sich im Fal le der 
Fibeln mit Bügel von rundem Querschnitt (Abb. 15,20 ; Abb. 11,8) anders. Sowohl auf dem Gebiet 
Ungarns im Barbaricum als auch nördlich davon tauchen sie in großer Anzahl auf. Hier beschränke 
ich mich nur auf die kurze Anführung der nächsten Analogien.155 Sie können den Fibeln mit umge-
schlagenem Fuß vom sog. ungarischen Typus zugeordnet werden.156 Für die bronzenen und silber-
nen Exemplare mit Bügel von halbmondförmigem Querschnitt (Abb. 9,1 ; Abb. 6,28 ; Abb. 11,7) 
ist der einfache oder perlenartig ausgebreitete Drahtaufsatz charakteristisch, der auf den Fuß 
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oder auf den Bügel angewandt ist. Solche Exemplare von verschiedener Größe erscheinen im Nor-
den, aber auch in den benachbarten Provinzen.157 Die Fibel der Abbildung 6,28 wurde schmuckvol-
ler ausgeführt. F ü r sie ist charakteristisch, daß die Drahtaufsätze einen perlenartig verzierten, in 
der Länge des Bügels laufenden Drah t drücken. Auf zweigliedriger Fibel t auch t diese Technik als 
Analogie im Falle des Exemplares aus dem Grab 40 von Endrőd-Kocsorhegy auf.158 Alle zweiglied-
rigen Fibeln mit umgeschlagenem Fuß vertreten in dem Gräberfeld verschiedene Varianten. Die 
Bronzefibel mit brei tem Blechbügel und eiserner Spirale (Abb. 13,18) s teht ohne genaue Analogie. 
Die Ausführung des Bügels ist bekannt : die Fibel vom Fundor t Szentes-Nagyhegy-Hékédi szőlő, 
deren Fuß seitwärts herabgebogen ist, kann als Parallele dazu gelten.159 Der Fibel typus mit breitem 
Bügel und Rippen Verzierung kommt in Dazien vor.160 Die Bügelfacettierung der Bronzefibel (Abb. 
6,1) weist mit nördlichen Exemplaren eine Verwandtschaf t auf.161 In der Länge des Bügels der auf 
der Abb. 7,1 dargestellten Fibel l ä u f t eine getriebene Verzierung, die einen perlenartig ausgearbei-
teten Draht imit iert . (Ähidiche Verzierungsart wurde auch im Falle der dosenförmigen Fibel er-
wähnt.) Bei den römischen Fibeln wurde die Draht imi ta t ion durch Gußverfahren hergestellt. Ein 
Exemplar von Brest-Trisin162 erinnert an unser Exemplar, aber man kann weder aufgrund der 
Beschreibung noch anhand der Abb. feststellen, ob es gegossene oder getriebene Verzierung hat te . 
Die Fibeln der Abb. 10.8 und Abb. 13,7 gehören zu den zweigliedrigen Eisenfibeln. Auch das Bruch-
stück gehörte einer Fibel mit Spirale an. Unte r unseren Fibeln ist vielleicht das große Exemplar 
mit Bügel von halbkreisförmigem Querschnitt die jüngste. Die Fibel aus dem Grab 12 des Gräber-
feldes В von K lá ra fa lva bzw. aus dem Grab 2 vom Fundor t Klárafalva-Vasútállomás sind dazu 
ähnlich.163 
7. Perlen 
Ein Teil des Perlenbestecks von Törökszentmiklós entspricht den Perlen aus dem Gräber-
feld von Endrőd-Szujókereszt, die schon ausführlich behandelt wurden.164 Darum wird dieser Fund-
komplex hier nur kurz analysiert, in erster Linie beschäftige ich mich mit den Varianten. Nach dem 
Material unterscheidet man Glasperlen und Perlen aus sonstigem Material. Prismatische Knochen-
perlen (Abb. 14,1) kommen verhältnismäßig selten vor. Sechseckige f lache prismatische Karneol-
perlen von quadratförmigem bzw. rechteckigem Querschnitt sind auf den einzelnen, aber auch auf 
den gleichen Ke t t en gemischt zu finden (Abb. 6,12 ; Abb. 6,4 ; Abb. 11,3). Sie werden von schei-
benförmigen Bernsteinperlen begleitet (Abb. 6,12 ; Abb. 6,36 ; Abb. 11,3). Verhältnismäßig sel-
tener tauchen die größeren Bern.stein perlen auf. Der Form nach sind sie ziemlich abwechslungs-
reich, da die größeren Bernsteinstücke — ihre ursprüngliche Form bewahrt nachträglich nur 
ein wenig geformt bzw. geschliffen wurden. (Abb. 14,14) Diese erscheinen am Anfang des 2. Jahr-
hunderts mit anderen Perlen von östlichem Ursprung, mit größeren durchsichtigen und geleckten 
Glasperlen, ferner mit Kalzium- und Kalzedonperlen. Am Ende des 4. J ah rhunder t s und im 5. 
Jahrhunder t tauchen sie im Karpatenbecken wieder auf. Die kleineren und größeren kugelförmigen, 
etwas unregelmäßigen Karneolperlen gehören überwiegend dem frühesten sarmatischen Eundma-
terial an.165 Tonnenförmige Kalziumperlen kamen aus dem Grab 45 und 80 zum Vorschein (Abb. 
6,29 ; Abb. 10,6) ; aber eine solche Perle erscheint auch unter den Perlen der auf der Abb. 14,14 
dargestellten Ke t t e , auf der sehr frühe Typen aufgereiht sind. Kugel- und tonnenförmige Kalze-
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donperlen kamen aus dem Grab 54 bzw. 94/a zum Vorschein (Abb. 8 ; 11,14 ; Abb. 11,3). In unse-
rem Fundmater ia l tauchen auch die Millefiori- und die inkrustierten Ferien von frühen Typus auf 
(Abb. 11,3 ; Abb. 13,24), aber es gibt auch Korallperlen ebenfalls von östlichem Ursprung (Abb. 
8,7). Auch die gerippte, geschnittene Perle (Abb. 14,3) kann hierher geordnet werden. Die im Grab 
54 gefundenen zylindrischen, birnenförmigen und vieleckigen kleineren Perlen vertreten Übergangs-
formen, die in der mittelsarmatischen Periode hauptsächlich in der Verzierung des Kleides eine 
Rolle spielten. Am Ende des ersten Drit tels vom 2. Jah rhunder t erschienen die Perlentypen, die in 
ziemlich großer Anzahl charakteristische Beigaben der sarmatischen Frauengräber sind. Diese sind 
sehr langlebige Perlentypen ; m a n begegnet ihnen bis zur Mit te des 5. Jahrhunder t s . Einheitliche, 
also derselben Garni tur und demselben Typus gehörigen Perlenschnüre, die aus mehreren hunder t 
Perlen bestehen, kommen vom erwähnten Zei tpunkt bis zur Wende der 3—4. Jahrhunder te vor. 
Später sind sie nicht mehr einheitlich, sie vermischen sich mit anderen, neueren Perlentypen. 
Charakteristische Exemplare sind die sechseckigen, prismatischen grünen, seltener weißen Glas-
perlen (Abb. 6,8 ; Abb. 11,10 ; Abb. 12,1), ferner die grünen, roten, weißen, selten auch blauen bzw. 
gelblichen kugelförmigen bzw. basischen Perlen (Abb. 6 ;4,7 8, 24 und Abb. 10 ; 3,6 ; Abb. 11,10) 
die langen, schmalen tonnenförmigen roten, weißen, selten auch grünen Glasperlen (Abb. 10.3) und 
ihre vieleckigen Varianten (Abb. 6,8 und Abb. 10,3) bzw. die Glasnachahmungen der Perlen aus 
Halbedelstein (Abb. 10,6). Eine große Anzahl Perlen der Werks ta t t von Tibiscum, die sich diesem 
Typus zurechnen lassen,166 weisen auf ihren Ursprung hin. Die bikonischen blauen bzw. schwarzen 
Glasperlen tauchen seltener auf (Abb. 6 ; 1,24,36 und Abb. 11,2). Kleinere und größere Exemplare 
von ihnen kommen im römerzeitlichen Fundmater ia l o f t vor. An die schon angeführten kugelför-
migen bzw. basischen Perlen knüpfen sich die großen Doppelperlen an (Abb. 13,13). Für den Groß-
teil dieser Perlen ist die Benennung «Doppel»- oder «gegliederte» Perlen eigentlich unrichtig, da 
diese halbfertige Perlen sind : die Perlenstange wurde nicht zerbrochen und die noch aneinander 
geklebten Glieder wurden aufgereiht oder an das Kleid angenäht. Sie t rennen sich sehr leicht in 
basische kugelförmige Teile. Solche «Doppelperlen» kommen hauptsächlich im Falle weißer, grüner 
und gelblicher Glasperlen vor. Die auf der Abb. 6,24 gezeigten vergoldeten Perlen bilden dagegen 
eine Sondergruppe. Die kleineren Exemplare tauchen in der frühsarmatischen Periode auf, aber 
sie sind — wie die Karneol- und Kalzedonperlen im späten Fundmater ia l wieder vorhanden. 
Im Grab 44 wurden große, zwischen zwei Schichten vergoldete Poppelperlen gefunden. Sie 
werden leicht beschädigt ; die obere Glasschicht schiefert sich muschelig. Zwischen den beiden 
Glasschichten sieht man eine weißgelbe dünne metallische folienartige Schicht. In der Fachlitera-
tur werden wie gewöhnlich als «vergoldet» benannt ; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß ein Teil 
von ihnen versilbert war.167 
Gebrauchsgegenstände 
Gleicherweise in Frauen- und Männergräbern sind bronzene, silberne und eiserne Nadeln 
zu finden (in unserem Fall : Abb. 6,9 und Abb. 10,2). Ihre Anwendung und Verbreitung behandelten 
wir schon.168 Es verhäl t sich auch im Falle der Ahlen so. Eine kleine Ahle von viereckigem Quer-
schnit t mit Holzstiel ist auf der Abb. 13,19 zu sehen. Die Spitze verschmälert sich gegen das E n d e 
und ist gehämmert . Das Exemplar der Abbildung 8,16 ist fragmentarisch, so, wie das andere 
ebenfalls mit Holzstiel der Abbildung 7,3. Längere Werkzeuge sind die der Abbildung 9,7 und 
Abbildung 11,7. Beide waren mit Holzstiel versehen. Der Stiel der kürzeren Ahle (Abb. 11,7) ist 
von quadratischem, der Körper von rundem Querschnitt , sie ist gegen das E n d e f lachgehämmert 
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und zugespitzt. Eine ähnliche Ahle lag im Grab 132 von Szentes-Kistöke.169 Das Exemplar der 
Abb. 9,7 ist von rundem Querschnitt . Eine so lange Ahle wurde im Grab 142 des obenerwähnten 
Gräberfeldes gefunden.170 Die langen Ahlen kamen in Törökszentmiklós in einem Männergrab zum 
Vorschein.171 In unserem Gräberfeld waren nur die einschneidigen Messer vertreten. Auf der Abb. 
11,5 ist ein kleines Exemplar mit oberem Griffdorn zu sehen. Die anderen sind Messer mit mit t lerem, 
breitem Griffdorn (Abb. 6,16 ; Abb. 7,5 ; Abb. 9,8 ; Abb. 10,13). Unter den sarmatischen Messern 
sind sie den mittelgroßen zuzuordnen; ihre Größe schwankt zwischen 11,5- 14,8 cm. Von der 
Aufführung der zahlreichen Parallelen sehen wir hier ah ; aber sie sind im Fundmater ia l der er-
wähnten Gräberfelder auff indbar . Analogien zum Schleifstein (Abb. 13,1) sind ebenfalls im Mate-
rial des Gräberfeldes Szentes-Kistöke zu finden.172 Zum Hirtenheutel gehören Flinte- oder Feuer-
steine, die sowohl in Männer- als auch in Frauengräbern vorkamen (aus Frauengral) : Abb. 8,17 ; 
aus Männergrab : Abb. 13,28 ; Abb. 13,10 12). Spinnwirtel kamen in Frauengräbern zum Vor-
schein, alle sind bikonisch : Abb. 6; 27,32,37 ; Abb. 12,5 ; Abb. 15,11-12. Der Spiegel (Abb. 13,3) 
erweitert den Kreis der römischen Importgegenstände. Sie tauchen in Frauengräbern als Beigabe 
auf. Es gibt kreisförmige Exemplare, deren Rand mit Lochreihe verziert ist ; einfache viereckige 
bzw. unserem Exemplar ähnliche Formen erscheinen auch. Einer unserer Typen wurde schon be-
handelt.173 Hier erwähne ich nur die Exemplare, die unserem Typus eindeutig zugeordnet werden 
können. In Hortobágy-Poroshát wurden 5, in Vrsac (Versec) 3 Stücke zutage gefördert und je ein 
Exemplar kam in Alsónémedi-Faluréti domb, Szeged-Öthalom, Sárgapart und im Gräberfeld A 
von Malajdok vor.174 Der Griff des Spiegels erscheint nicht nur bei diesem einfachen Typus. I m 
Grab 7 von Hódmezővásárhely-Fehértó wurde ein Exemplar , dessen Rand mit Lochreihe verziert 
ist, mit Griff gefunden.175 Was unsere Spiegel betr i f f t , bietet das Gräberfeld von Gerulata gute 
Parallelen, da dort die Analogien sowohl des Griffes als auch des Spiegels zum Vorschein kamen.170  
Ihre Datierung wurde schon erwähnt.177 
Waffen 
In Törökszentmiklós kamen eine Lanze und zwei Schwerter zum Vorschein. Die Lanze (Abb. 
15,22) ist fragmentarisch, so liefert sie keine weitere Angaben. Das Schwert mit Ringknauf konnte 
ich in der Sammlung nicht mehr identifizieren. Falls ihre Beschreibung genau ist, und es wirklich 
ein Schwert mit Ringknauf war, so kann man die Verbreitungskarte der Schwerter von diesem 
Typus mit einem neuen Fundo r t vervollständigen.178 Die chronologische Lage der sonstigen Gegen-
stände des Gräberfeldes ges ta t te t die Anwesenheit des Schwertes mit Ringknauf. Das im Grab 50 
gefundene, fast vollständige Schwert ist von großer Bedeutung. Der Querschnitt des ungewöhnlich 
langen Griffes ist rechteckig ; unter der Griffscheibe ist er 0,5 X 0,8 cm. Die Dicke ändert sich nicht, 
aber er wird gegen den Angelansatz allmählich breiter. Auf das Ende des Griffeisens wurde der 
Bronzeknauf gezogen, dann wurde das herausragende Griffeisen nagelkopfartig zurückgehämmert . 
Es ist charakteristisch für diesen Schwert, daß das Griffeisen bogen for m ig zur Klinge läuf t . Die 
Schneiden der langen, zweischneidigen Klinge laufen beinahe parallel, nur ganz unten verschmä-
lern sie sich. Sowohl der Griff als auch die Schwertscheide wurden aus Holz gemacht. 
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Beigabe eines F rauengrabes b e s t i m m t werden konnte . 
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 P Á R D U C Z (1944) Taf . V I . 5, XLV. 16, X V I . 8. 
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 V A D A Y - S Z Ő K E ( 1 9 8 3 ) 1 1 4 . 
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 Z O L T A I (1942) Tuf . V I I . 2 2 , 7 , X I . 3 2 , X I I I . 1 , 3 ; 
B A R A C K I (1961) Taf . I I . 1 - 2, I I I . 11, K O R E K (1980) 
Abb. 13,13. P Á R D U C Z (1900) T a f . X X V I . 4, P Á R D U C Z 
( 1 9 5 0 A ) T a f . X V I . I , P Á R D U C Z - K O R E K ( 1 9 4 6 - 4 8 ) 
Taf . L I I . 40. 
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 P Á R D U C Z (1946—48) T a f . X L I I . 1 a — b . 
176
 M. PIOHLEROVÁ, Geru la ta Rusovce r imske 
pohrebisko I I . Bra t i s lava 1981, Tab. I I I / 2 , IX/9 , 
CXI V/8 5 u n d C L X X I I I / 2 . 
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 S. die A n m . 173. 
1 7 8
 P Á R D U C Z (1944) 37 ff . , D E R S . , 1957, 158. 
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In dem ungarländischen Barbaricum tauchen Schwerter als Beigaben in Männergräbern 
von dem 2. Jahrhunder t Iiis Mitte des 5. Jahrhunder t s auf. Meistens sind sie fragmentarisch. Die 
Anzahl der verhältnismäßig vollständigen Exemplare, die man einem Typus zuordnen und analy-
sieren könnte, ist klein, trotzdem ist eine gewisse Differenzierung möglich.Die Fachli teratur knüpf te 
die langen, zweischneidigen Schwerter an die Roxolanen. Die Beschreibung von Taci tus über die 
Zeit der Regierung von Otho179 lieferte dazu den Grund in Verbindung mit den Ereignissen in Moe-
sien : meque gladii, quos praelongos utraque manu regunt». Der Wortgebrauch «gladius» weist darauf 
hin, daß Tacitus das kurze römische Schwert (gladius) und nicht das längere (ensis oder spatha) 
gebrauchte.180 Es ist interessant, diese Beschreibung mit den Darstellungen der Traianus-Säule, die 
römisch roxolanische Kämpfe verewigen, zu vergleichen. Die römischen Reiter tragen das kurze 
Schwert auf der rechten Seite des Balteus ; auch der barbarische Reiter t rägt ein Schwert, das 
kürzer ( !) als das römische ist, auf der rechten Seite. Hier gehe ich auf den Widerspruch zwischen 
der Beschreibung und der Darstellung nicht ein, da die ziemlich lange Gegenüberstellung die Rah-
men dieser Bearbeitung sprengen würde. Daß sie t rotzdem erwähnt wurden, ist dadurch begründet, 
daß die Analogie des dargestellten Schwertes auch im Kreis der sarmatischen Schwerter auf taucht . 
Darauf komme ich in den nachfolgenden noch zurück. Die Beschreibung «utraque manu regunt» 
bedeutet den beiderhändigen Gebrauch der Schwerter. Diese Kampf technik ist aber nur im Falle 
des langen Schwertgriffes denkbar ; d. h. die Schwerter mit 8 10 cm langem Griff konnte man nur 
bei einhändiger Fechtar t gebrauchen. Nur im Falle von sehr schweren Schwertern wäre es denkbar, 
daß beide Hände auf dem Griff einander deckten, aber diese Möglichkeit besteht bei unseren Exem-
plaren nicht. Bei zweihändigem Zugriff sind die Hände auf dem Griff nebeneinander, so wird der 
Griff natürlich länger: 18 — 20 cm. Die Vergleichstabelle (Abb. 4) zeigt, daß das Exemplar von 
Törökszentmiklós (Nr. 1) zur zweihändigen Kampfweise geeignet war. Die Länge des Griffes kann 
im Falle der Schwerter mit Knauf bzw. mit geschlossenem Ende annähernd sicher best immt werden. 
Unter den erwähnten Exemplaren haben die Schwerter von Hortobágy-Poroshát , Grab X f / 2 
(Nr. 8) und von Tápé-Malajdok (Nr. 9) eine 13 cm lange Griffzunge ; das Schwert von Tiszaföldvár 
(Nr. 13) ist mit einem 10,7 cm langen, das von Vatin (Vattina) mit einem 11,6 cm langen und das 
von Crvenka (Cservenka) mit einem 7,2 cm langen Griff versehen. Diese Exemplare ermöglichten 
die erwähnte Fechtar t nicht. Im Falle der Exemplare, bei denen die vollkommene Länge des Grif-
fes unbest immbar ist, sind keine Beobachtungen über die Fechtar t möglich. Das Schwert, das auf 
der Traianus-Säule dargestellt ist, entspricht vollkommen den Schwertern von Hortobágy-Poros-
hát und da das Schwert Nr. 8 einhändiges Schwert war, können die Darstellung und der Schwert-
typus sowohl in formaler als auch in funktionaler Hinsicht verbunden werden. Die Vergleichstabelle 
(Abb. 4) enthäl t die Schwerter aus dem Barbaricum, die von formalem Standpunkt aus und der 
Größeordnung nach verwertbar sind. Die Form des Angelansatzes, die Länge der Klinge bzw. die 
verhältnismäßige Größe dienten als Grund der Gruppierung. Der ersten Gruppe können die Exem-
plare zugeordnet werden, deren Angelansatz bogenförmig oder stumpfwinkelig ist (Nr. 1 6, 7?, 
8 9). Zu der zweiten Gruppe gehören die Schwerter mit rechtwinkligem Angelansatz (Nr. 10 16). 
Solche Ausbildung des Angelansatzes ist fü r die römischen Schwerter charakteristisch. Die langen 
Schwerter, die den Schneideschwertern zugeordnet werden können, tauchen schon seit dem 1. 
J ah rhunder t hei der römischen Reiterei auf und vom 2. Jahrhunder t an verdrängen sie auch bei der 
Infanter ie das kurze Schwert (gladius), das gleicherweise zum Stich und Hieb gebraucht war. 
Bei den römischen Truppen trugen sowohl die Offiziere als auch die gemeinen Soldaten diesen 
1 7 9 T A C . H i s t . I . 79 . 3 . 
180
 Das s teh t selbst fest, wenn m a n den Ausdruck 
«levis gladius» in der nächs ten Zeile — abweichend von 
der gewöhnlichen Überse tzung — nicht als das Aus-
sehen des römischen Schwertes erklär t , sondern es im 
Sinne des Vorteiles über se tz t , der sich ans dem Unter-
schied zwischen den K a m p f w e i s e n ergibt . Die letztere 
Auf fassung scheint a u f g r u n d des Wor tgebrauches von 
Tac i tus und der Reihenfolge nach begründe te r zu sein. 
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Schwerttypus ; der Rangunterschied war durch die Verzierung des Griffes und der Scheide kennt-
lich gemacht. Zur Tabelle zurückkehrend, ist es festzustellen, daß die Größenverhältnisse hinsicht-
lich der Klingen ziemlich abwechslungsreich sind. Es gibt Schwerter, die der Größe nach dem 
gladius entsprechen (2 - 3 ) und auch etwas längere Exemplare sind vorhanden (4, 6, 9), bzw. auch 
das bruchstückhaf te Schwert von Geszteréd (Nr. 7) kann hierher gerechnet werden, wenn man die 
Zeichnung über dieses Schwert auch, was den Angelansatz be t r i f f t , f ü r authentisch hält. Was 
Form und Klingen Verhältnisse bet r i f f t , entspricht es eher den Schwertern Nr. 2 6 ; der Größe-
ordnung nach steht es den Schwertern Nr. 16 17 nahe. Das Exemplar Nr. 11 ist die beste Analogie ; 
es verweist daraufhin, daß unser Schwert einem anderen Kulturkreis zugeordnet werden muß. 
Mehrere Forscher beschäftigten sich schon mit diesem Schwert bzw. mi t den Funden des Hügels 
3. oder A der in Geszteréd freigelegten südliche Hügelgruppe. Zuletzt faßte Mihály Párducz die 
früheren Bearbeitungen über den Hügel 3. oder A zusammen. Er verglich die Publikationen von 
Vécsey, Jósa, Gárdonyi und Römer. Die Frage der Typus- und Größenabweichungen behandelnd, 
die un te r den Beschreibungen und Zeichnungen auf t re ten, hielt M. Párducz1 8 1 die Angaben von 
Homer für authentisch, indem er vermutete, daß die Beobachtungen des Zeichners genauer waren, 
als die späteren Verzeichnungen von Jósa. Hinsichtlich der Größe des Schwertes entschied sich 
Párducz richtig, da die übriggebliebenen Beschläge der Schwertscheide und des Ortbandes nur 
einem langen Schwert mit entsprechender Klingenbreite entsprechen. Am Ende der hölzernen 
Schwertscheide mit Lederüberzug befand sich das vergoldete silberne Orthand, dessen Rückseite 
eine einfache Silberscheibe ist. Die Vorderseite ist eine verzierte Scheibe mit ovaler Durchbrechung, 
auf der sich der Onix in einer perlenartig verzierten Fassung auf einer Unterlagsplat te befand. Die 
Vorder- und Rückseite des Ortbandes waren durch ein in U-Form gebogenes Silberband zusammen-
gefaßt.182 Auch die unter den Funden aufgeführten übrigen Bleche gehörten den Beschlägen der 
Scheide bzw. des Schwertgehänges an. Die auf Silberdraht aufgereihte pferdekopfförmige (?) Bei-
gabe aus Ambra oder Bernstein falls sie zu dem Schwert gehörte dürf te eine ähnliche Rolle 
gespielt haben, wie die Perle auf dem Schwert von Alattyán.1 8 3 Die verzierte, gebrochene Silber-
p la t te befand sich auf der Scheide. Nach dem Hängeglied der Scheide184 dürf te der Riemen 3 3,5 
cm breit gewesen sein, während der rechteckige silberne Gürtelbeschlag185 und der Riemenbeschlag186 
auf die verschiedene Breite des Schwertriemens hinweisen. Es wird durch die Maße des erhalten 
gebliebenen Gürtelbeschlags bestätigt.187 Die eiserne Parallele des Hängegliedes des Seh wertes von 
Geszteréd kam auf der hölzernen Scheide des Schwertes von Tiszaföld vár (Nr. 13) vor.188 Zur ande-
ren Gruppe der zweischneidigen Schwerter gehören die Exemplare Nr . 10 16. Ihre Form zeigt 
eine wesentlich kleinere Abweichung, als die Schwerter der vorher besprochenen Gruppe. Auch 
ihre Parallelen sind im provinzialrömischen Fundmater ia l vorhanden. Der Form nach kann auch 
1 8 1
 PÁRDUCZ ( 1 9 5 0 A ) 61 f f . 
182
 Hier analysiere ich die einzelnen F u n d e aus-
führl ich nicht, aber ich bemerke, daß sowohl Vécsey 
als auch Párducz den Onyx f ü r einen Knauf hielten. 
Die handschrift l iche Aufzeichnung von András Jósa 
(Nyíregyháza, Sammlung von Daten im Jósa-András-
Mviseum) und seine Zeichnung stellen den Onyx auf-
grund der im Laufe der Ausgrabung gemachten Beob-
achtungen eindeutig auf dem Schwer tor tband dar. 
183
 K O V R I G (1963) 193. 
1 8 4
 P Á R D U C Z ( 1 9 5 0 A ) T a f . L X X X V I I I . 1 8 . I n d e n 
weiteren sind die Tafe lnummern dieser Publikat ion als 
I l lustrat ionen der e rwähnten Scheidenbeschläge ange-
geben. 
1 8 5Ebenda, Taf . L X X X V I I I . 12. 
188
 Ebenda, Taf . L X X X V I I I . 5. 
187
 Ebenda, Taf . L X X X V I I I . 16. 
188
 In den weiteren sehe ich von der Analyse des 
Schwertes und der sonstigen Gegenstände des Hügels 3 
oder A von Geszteréd ah, da sie zum Thema dieser 
Arbei t nicht eng gehör t . Mit dieser Frage beschäft igt 
sich Eszter Js tvánovi ts in Verbindung mit der Analyse 
des römerzeitlichen Fundmater ia ls von Nordostun-
garn. Fiir die Daten, die aus der Sammlung von Nyír-
egyháza s tammen, danke ich ihr. Nach dem Abschluß 
der Handschr i f t e r f u h r ich, daß sich l)r. I s tván Béna 
mi t einem Teil der F u n d e von Geszteréd schon be-
schäft igte. (Denkmaltopographie des Komi ta t s Sza-
bolcs-Szatmár, B d . I. S. 49 50., Anm. 156 — 157. 
Im Druck.) Auch au diesem Ort bedanke ich mich f ü r 
die herzliche Genehmigung zum Anführen seines noch 
unveröffentl ichten Werkes. E r identifizierte die Fun-
de, die sich in den verschiedenen Sammlungen des 
Ungarischen Nat ionalmuseums bef inden und mach t 
die Rekonst rukt ion des Schwertes und des Gürtels von 
Geszteréd in einer eigenen Studie bekannt . 
Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
S AKRATISCHES G R Ä B E R F E L D I N TÖRÖKSZENTMIKLÓS 381 
das späte Sehwert von Alat tyán (Nr. 11 ) hierher gerechnet werden. Der Griffbi ldung und -endung 
nach hat es mit den Exemplaren Nr. 10 11 und 2—6 der ersten Gruppe eine Verwandtschaft . 
Eine Abweichung zeigt das Exemplar Nr. 16 auf, obwohl es wegen des fragmentarischen Angel-
ansatzes nicht eindeutig eingereiht werden kann. Im Falle der fragmentarischen Exemplare Nr. 
20 21 kann man nicht entscheiden, zu welcher Gruppe sie gehört haben dür f ten . Auf Grund der 
fragmentarischen IRinge und Breite der Klinge ist eine Verwandtschaft mit den Schwertern 
Nr. 1, 9 und 15 feststellbar. Das Schwert Nr. 17 wurde der Vollständigkeit halber in die Tabelle 
aufgenommen ; die Zeichnung darüber wurde aufgrund des Veröffentlichungsphotos gemacht. 
Im Museum sind heutzutage nur noch seine Bruchstücke vorhanden. Als M. Párducz diesen 
Fund veröffentlichte, wurde die Frage schon aufgeworfen, ob der fragmentarische Eisenring zu 
denl Briff gehört haben dürf te . In diesem Fall gehörte aber dieses Schwert nicht dem Kreis der hier 
behandelten Schwerter an, sondern es war eine Variante der Schwerter mit Ringknauf. Heute 
sind nur noch Klingenbruchstücke von zweierlei Größen, die nicht zusammenpassend sind, bzw. 
das Bruchstück des Ringes vorhanden. Die Bruchflächen der Stücke sind nicht mehr zusammenfüg-
bar. 
Die charakteristischen Züge der zweiten Gruppe sind auch im Falle der gepidischen 
Schwerter zu beobachten. Über die Griffbildung kann man heute nicht mehr entscheiden, wozu die 
Schwerter Nr. 18 — 19 von Poroshát gehörten. Seine Ortbänder deuten auf das Schwert XI /2 
(Nr. 8) von Poroshát hin. Auf die Griffendung der Schwerter weisen die Exemplare Nr. 1,8 9 und 
13 hin. Man sieht der des Schwertes von Törökszentmiklós ähnliche zuriickgebogene Griffendungen 
auf den Exemplaren Nr. 14 und 19. Der Knauf wurde in diesen Fällen aus Knochen oder Holz 
gemacht. Eine weitere ähnliche, leicht ovale Griffscheibe kennen wir aus Szada (Nr. 15).189 Ähnliche 
Funkt ion ha t te der Griffknauf von eckiger Form aus dem Grab XI /2 von Poroshát (Nr. 8). 
Kurz muß ich mich noch mit den Schwertscheiden und Ortbändern beschäftigen. 
Die Schwertscheiden sind in den beobachteten Fällen ausnahmslos aus Holz gefertigt. 
Die beschlagverzierte Schwertscheide von Geszteréd mit Lederüberzug erwähnte ich schon früher. 
Die Ortbäiider von Hortobágy-Poroshát behandelte schon Zoltai.190 Diese Reihe kann mit den 
Exemplaren, die aus den Gräberfeldern von Kiskundorozsma und Tápé-Malajdok В stammen, 
erweitert werden. Die durchbrochene Scheibe von Kiskundorozsma (Abb. 5,1 ) wurde schon mehr-
mals behandelt.191 Párducz bestimmte sie als Scheibenfibel oder Kleider Verzierung. «In dem jetzi-
gen beschädigten Zustand sind keine Spuren der Nadelkonstruktion zu sehen.» Die vergoldete 
Bronzescheibe wurde an einer Eisenplat te befestigt. Tömörkény erwähnte in seiner Beschreibung, 
die auch von Párducz zitiert wird, blaue Emailspuren in den Fächern. M. Párducz kannte keine 
genaue Analogie zu diesem Exemplar , aber er verband es aufgrund der Verzierungsart und Technik 
mit dem Fund von Csegelapos. Er stellte fest, daß man hier mit einem provinziellen Fund zu tun 
hat , der auf keltische Traditionen zurückzuführen sei. Diese war eine zutreffende Analogie, obwohl 
Párducz auch die Funkt ion des römischen Ortbandes von Csegelapos nicht erkannte . Die beste 
Analogie des Exemplares von Csegelapos kann aus der Provinz erwähnt werden.192 Die Größe des 
Beschlages von Kiskundorozsma entspricht der Klingenbreite des im Grab gefundenen Schwertes 
genau, im Grab 5 des Gräberfeldes В von Tápé-Malajdok lag eine halbkreisförmige Bronzeplatte 
(Abb. 5,2) am Fuß . In seiner Veröffentlichung gab Párducz darüber nur eine Beschreibung.193 
Sowohl die Breite der P la t t e als auch ihre Lage im Grab beweisen, daß sie ohne Zweifel ein Ortband 
von einfacherer Ausführung war. Außer dem erwähnten Ortband kam auch ein U-förmiges, oben 
1 8 9
 J E L E N T É S 1 9 1 2 , A b b . 7 . 
1 9 0
 Z O L T A I ( 1 9 4 2 ) T a f . V I . 3 9 , X I V . 5 , X V . 2 5 . 
1 9 1
 P Á B D U C Z ( 1 9 4 1 15) T a f . X X V I I . 1, S E L L Y E 1 9 4 1 , 
Taf . X I X . 4,74. — als Pferdegeschir r veröffent l icht . 
192
 J . OLDENSTEIN: Z u r Ausrüs tung römischer Auxi-
liareinheiten. B l i G K 5 7 ( 1 9 7 6 ) I n W e i s s e n b u r g e r w ä h n t 
er eine genaue Analogie. Taf . 57,643. E . Meyer, Zur 
zeitlichen und kul turel len Stellung des Dolchor tbandes 
von Gundor f , Kreis Leipzig. A F D 8 (I960) Abb. 4,5. 
Aber auch in dem Museum von Temesvá r (Timisoara) 
ist ein genaues analoges Exempla r zu f inden. 
1 9 3
 P Á B D U C Z ( 1 9 4 1 В ) 1 1 4 . 
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mit gerippten Bändern abgeschlossenes massives Silberortband zum Vorschein.194 Es ist über das 
Schwert von Törökszentmiklós (Nr. 1) festzustellen, daß es obwohl es aufgrund der Ähnlichkeit 
seiner einzelnen Elemente (Angelansatz, Griffscheibe) einem gewissen Typus zugeordnet werden 
kann —, von den anderen Exemplaren des Barbaricums abweichend ist. Diese Abweichung bzw. 
die Schnalle und Riemenzunge, die zusammen mit dem Schwert gefunden wurden, legen es nahe, 
östliche Parallelen zu suchen. Ähnlichen formellen Kriterien entsprechen die Exemplare der zwei-
ten Gruppe der Schwertklassifikation von Hazanov.195 Dieser Gegenstandstypus ist in der Wolga-
gegend vorhanden. Im Laufe des dri t ten Jahrhunder t s veränderte sich die Form der Schwerter 
von diesem Typus ein wenig. In den 3 4. Jahrhunder ten verbreitete sich hier ein neuer Schwert-
typus. Das Verbreitungsgebiet der Schwerter des 2. Typus war die Ural-, Kuban-Gegend und der 
Kaukasus. Im Kaukasus tauchten sie schon im 1. J ah rhunde r t auf, aber allgemein wurden sie erst 
nach dem Erscheinen der Alanen. Im Zeitabschnitt zwischen dem 2. und 4. Jahrhunder t wurden sie 
nicht nur in Kurgangräbern, sondern auch in Flachgräbern als Beigabe mitgegeben.196 Auf dem 
nordöstlichen Teil des Kaukasus, in Ceceno-Ingusetija und in Dagestan kommen sie sowohl in den 
mit den Sarmaten identifizierten Bestat tungen (z. B. Mozdok, Kurgan Nr. 1), als auch in den Grä-
bern der lokalen Bevölkerung (z. B. Habadinsk) vor. Außer den zitierten Exemplaren von Hazanov 
kann auch das Schwert aus dem Hügel b von Czernoje I I I.,197 das dem Exemplar von Törökszent-
miklós nahe steht, erwähnt werden, ferner das Schwert von Zavetnoje198 und von In . . rmandi,199 
die von Sokolskij erwähnten Exemplare vom Bosporus-Gebiet200 bzw. ein Schwert aus der Ural-
Gegend.201 Die obenerwähnten Exemplare können auf die Zeitspanne zwischen dem 2. und 4. 
Jahrhunder t datiert werden. Langes Schwert mit langem Griff kann aus dem Grab 6 der Kurgan-
gruppe Cetirje Bra ta am unteren Lauf des Dons zum Vorschein.202 Dieses 102 cm lange, auf das 3. 
Jahrhunder t datierbare Schwert ist mit Kalzedonknauf versehen ; der Griff ist 16 cm lang. 
Keramik 
Handgeformte Hauskeramik kommt im Fundmater ia l sowohl der Siedlungen als auch der 
Gräberfelder vor. In den Gräberfeldern tauchen die Näpfe und die kleinen bzw. seltener die mittel-
großen Töpfe als Beigahe auf. Ihre Form variation ist wegen der Herstellungstechnik zufällig. Die 
folgenden Exemplare können hierher gerechnet werden : Abb. 6.10 ; Abb. 9,11; Abb. 11,9 ; Abb. 
10,3—4 ; Abb. 15,10 ; Abb. 11,21 ; Abb. 15,27. Handgeformte Schalen erscheinen als Grabbeigabe 
verhältnismäßig seltener (Abb. 6.15). In den Gräberfeldern tauchen die kleinen und Miniaturexem-
plare auf. Im Fundmater ia l der Siedlungen dominieren die großen Exemplare : in Tiszaföldvár 
kam eine 40 cm hohe Schale zum Vorschein. Als Grabbeigabe sind sie in der Batschka,2 0 3 in Hor-
tobágy-Poroshát204 und in Szentes-Sárgapart205 bekannt . Das Gefäß von kugelförmigem Körper, 
das eine häufige Form der sarmatischen Keramik repräsentiert , kam aus dem Grab 79 zum Vor-
194
 Nyíregyháza, Jósa-András-Museum, Inv . Nr. 
04.1140.1. I n den schon zi t ier ten handschr i f t l ichen 
Notizen von András J ó s a f inde t m a n an zwei Or ten 
il lustrierte Beschreibung da rübe r . Auf dem ers ten 
Blatt : «Es wurde im J a h r e 1809 gefunden . Geschenk-
geber: Dániel Németh , Prediger . Die F u n d e des einen 
von den fünf benachbar t en Hüge ln sind in dem Ung. 
Nat ionalmuseum als Sendung des Barons József Vécsey 
bewahr t . In dem ande ren Hüge l wurde nu r dieser Ge-
genstand gefunden. Die anderen 3 Hügel waren voll-
kommen ausgeplündert .» I m nachfolgenden ist die 
Bes t immung von A. J ó s a zu lesen: «Fassung des Endes 
einer Schwertscheide.» Auf dem anderen handschr i f t -
lichen Not izb la t t : «Nach (1er Freilegung der Hügel von 
Geszteréd ha t t e der dor t ige Prediger, e rmut ig t durch 
das Ergebnis der ers ten Grabung , noch in einer Tiefe 
von e inem Fuß gegrabbel t und do r t einen gekrümm-
ten, si lbernen Pferdebeschlag gefunden , der als E n d e 
einer Schwertscheide benu tz t worden war . Daneben 
h a t t e er noch mehrere Kiefer von verschiedenen Tieren 
und einen halben menschlichen ge funden . U n t e r den 
Tierknochen war auch ein großer Wirbel zu finden.» 
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 H A Z A N O V ( 1 9 7 1 ) 1 7 , 2 0 . 
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 E b e n d a , 21, A n m . 14. 
1 9 7
 L O B O D A ( 1 9 7 7 ) A b b . 1 , 1 0 . 
1 9 8
 G U S C I N A ( 1 9 7 0 ) 4 9 , A b b . 4 , 1 . 
1 9 9
 V E J M A R N ( 1 9 0 3 ) 19 , A b b . 8 , 5 — 8 . 
2 0 0
 S O K O L S K I J ( 1 9 5 4 ) T a f . X . 4 , 7 . 
2 0 1
 S M I R N O V (1948) 8 Abb. 30,1. 
2 0 2
 M O S K O V A (1978) 74, Abb. 2 , 1 - 2 . 
2 0 3
 B A R A Ö K I (1901) Taf . X I V . 10. 
2 0 4
 Z O L T A I ( 1942) 227, Taf . LVI11. 8; P Á R D U C Z 1942, 
316. 
2 0 5
 P Á R D U C Z ( 1 9 5 0 A ) T a f . L X . 7 a - b . 
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schein. Fußbecher wurden aus 4 Gräbern zutage gefördert. Ein gelblicher (Abb. 11,19) und ein 
ziegelfarbiger (Abb. 10,11) Fußbecher waren mit einem nachträglich angesetzten Standring ver-
sehen. Die Oberfläche beider Exemplare ist grob. Der ziemlich dünnwandige Becher auf der Abb. 
11,17 hat einen vollen Standring. Eine Analogie dazu kam im Gräberfeld Szentes-Sárgapart vor.206 
Auf römischem Gebiet sind zahlreiche Varianten von ihr bekannt.2 0 7 Aufgrund der Begleitfunde 
und Münzen wurden diese Exemplare auf das 2. Jahrhunder t bzw. an den Anfang des 3. J ah rhun-
derts datiert.208 Zum Becher von gröberer Ausführung (Abb. 11,18) können zahlreiche Parallelen 
erwähnt werden. Sie tauchten in der Gegend von Mezőkövesd, in Szeged-Öthalom, Szeged-Móra-
halom, Gombos (Bogojevo), Algyő, Tiszacsege und Hlr tobágy-Poroshát auf.209 Párducz leitete die 
Form der Becher aus dem Barbaricum von den Terra Sigillata-Schalen der Form Drag. 33 ab, er 
hielt sie für Nachahmung der letzteren.210 Das römische Vorbild der höheren Becher mit engem 
Mund ist dagegen unter den obenerwähnten römischen Fußbechern zu suchen und nicht unter den 
Terra Sigillata-Schalen. Das dünnwandige kleine Gefäß (Abb. 12,5) ist römische Ware. Eine seiner 
barbarischen Nachahmungen kam auch in Törökszentmiklós vor. (Abb. 12,6) bzw. in Weichbild 
von Törökszentmiklós wurde noch ein Exemplar gefunden, das mit dem obigen der Größe nach fast 
identisch ist. Hauptsächlich als Grabbeigaben tauchen die ein- und zweihenkligen kleinen Näpfe 
vor. Exemplare mit eingeglätteter Verzierung am Hals sind auf der Abb. 12,8; und Abb. 
9,11 vorgeführt. Diese letztere Form erscheint nur selten, sie errinnert an die römischen Näpfe. 
Das der Abbildung 12,8 dargestellte Exemplar ha t eine Parallele in diesem Komi ta t im Fundmate-
rial von Tiszabura.211 Zu dem unverzierten Napf der Abb. 15,24 sind Analogien aus Kiskőrös-
Csukástó, und aus Gräberfeld В von Kiszombor bekannt.212 Dem zweihenkligen kleinen Napf von 
gedrücktem Birnform entspricht ein ähnliches Exemjdar von Endrőd-Szujókereszt, das im Grab 80 
gefunden wurde.213 Eine ungewöhnliche Form vertr i t t das Gefäß, dessen Hals durch umlaufenden 
Wuls t gegliedert ist (Abb. 12,9). Dieses Gefäß ist sehr abgewetzt und darum ist es nicht festzustel-
len, oh es Henkel bzw. Verzierung hat te . Die Form ist im Kreis des frühkaiserzeitlichen dakischen 
Material üblich. Die ursprüngliche Form des Kruges der Abbildung 12,14 kann ebenfalls nicht ein-
deutig bestimmt werden. In den Gräbern wurden scheibengedrehte Schalen gefunden. Das Exem-
plar mit gerippter Wand (Abb. 11,13) hat zahlreiche Analogien im Fundmater ia l der Siedlungen. 
Die deformierte Schale, die außen und innen mit glätteter bzw. eingeglätteter Verzierung versehen 
ist und unter dem Rand eine Rille umläuf t , tauchte bisher ebenfalls im Material der Siedlungen auf. 
Die Analogie der deformierten, ziegelfarbigen Schale (Abb. 11,12) ist im Fund material der Ziegel-
fabrik von Máriaváros vorhanden.214 Ziegelfarbige, innen und außen rothemalte Schalen (Abb. 
12,1 2) sind auf diesem Gebiet in Jászalsószentgyörgy-Vadas erdő215 und Csongrád-Határ út 
bekannt.216 (Wegen ihrer roten Bemalung wurden beide Exemplare falsch als Terra Sigillaten 
veröffentlicht.) Das gelbbraune scheibengedrehte Exemplar der Abb. 15,26 ha t Parallelen im Fund-
material der Ziegelfabrik von Máriaváros217 und in Szeged-Öthalom.218 Die Terra Sigillata-Tasse 
der Form Drag. 33 (Abb. 11,6 und Abb. 12,13) sind Importwaren vom Ende des 2. bzw. aus der er-
sten Hälf te des 3. Jahrhunderts.2 1 9 Im Fundmater ia l des Barbaricums ist der barbotinverzierte, 
bemalte Becher (Abb. 12,4) bis je tz t alleinstehend. Die grau-, schwarz-, gelbrot- und rotbemalte 
Ware mit Barbotinverzierung erscheint bis zur Hadrian-Zeit in dem benachbarten Pannonién.220 
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Genaue Parallele zu unserem Becher kenne ich nicht, aber zweiffellos gelangte er ebenfalls durch 
Handelsbeziehung auf dieses Gebiet , wie auch das kleine bemalte Gefäß der Abb. 11,4.221 Eine Ana-
logie des letzteren Exemplares ist das Gefäß von Szolnok-Paládics (heute Zuckerfabrik).222 Die 
Parallelen des ziegelfarbigen Napfes der Abb. 12,7 sind aus Kecskemét-Széktó und in Seleus be-
kannt.223 Die bemalten, zweihenkligen Krüge (Abb. 12,10 und Abb. 15,1) sind gleichfalls römische 
Produkte. Ähnliche bemalte Krüge kamen auf den folgenden Fundorten zum Vorschein : Debre-
cen-Hortobágyhíd, Felsőpusztaszer, Kistőke, in der Gegend von Szentes, im Komitat Békés und 
in Kiskunfélegyháza-Külsőgalambos.224 Gleicherweise im benachbarten Pannonién und Dazien 
waren solche Krüge von der Wende der 2 3. Jahrhunder te bis Mitte des 3. Jahrhunder ts üblich.225 
Münzen 
In unserem Material kamen Münzen aus den Gräbern 36, 41, 58 und !)1 zum Vorschein. 
Die römischen Münzen aus dem 2. Jah rhunder t haben in den meisten Fäl len keinen besonderen 
Datierungswert. Praktisch tauchen die Münzen von Antoninus Pius, Marcus Aurelius bzw. Faust ina 
iun. und sen. als Grabbeigaben bis in die Hunnenzeit auf. Der im Grab 41 gefundene Silberdenar 
ist unbestimmbar. J e ein Silberdenar von Faust ina iun. wurde aus dem Grab 36 und 58 zutage 
gefördert. Der im Grab 36 gefundene Familien-Denar aus der Zeit der Republik wurde als Anhän-
ger genutzt , die Fragwürdigkeit des Datierungswertes der Münze gründlicher betonend. Die in den 
sarmatischen Gräbern gefundenen römischen Münzen haben nur in den Fällen einen Datierungs-
wert, wenn auch die anderen Beigaben und der Zustand der Münzen diese Datierung unterstützen. 
Ü B E R DAS S Y S T E M D E S G R Ä B E R F E L D E S (ABB. 2) 
Mit einem Graben umgebene Gräber wurden nicht nur in dem Gräberfeld von Törökszent-
miklós, sondern auch in anderen sarmatischen Gräberfeldern freigelegt. Da diese Frage und die 
einschlägige Li teratur schon früher ausführlich behandelt wurde,226 erwähne ich hier nur die 
mit unserem Gräberfeld in enger Verbindung stehenden Probleme. Man kann aufgrund der völlig 
oder zum Teil veröffentlichten Gräberfelder feststellen, daß die mit einem Graben umgebenen 
Gräber wahrscheinlich nicht nur an eine einzige Periode zu knüpfen sind. Aber die Unterschiede 
des inneren Systems der Gräberfelder deuten Abweichungen an. Das Problem ist gar nicht einfach. 
Das erste Gräberfeld, in dem dieser Gebrauch beobachtet wurde, war das Gräberfeld von Horto-
bágy-Poroshát. Zoltai bemerkte hier, daß mehrere Hügel mit einem Graben umgeben waren. Unter 
den Hügeln und auf dem Gebiet außer den Hügeln wurde keine Ausgrabung vorgenommen, und so 
darf man nur vermuten, daß «unbezeiehnete» Gräber - ähnlich wie in Madaras - auch hier vor-
handen sein durf ten. Auf das System der Gräberfelder kann man nur im Falle von vielen Gräbern 
schließen. In dieser Hinsicht könnte die Veröffentlichung des Gräberfeldes von Madaras zahlreiche 
Fragen klären. Zur Zeit sieht es so aus, daß der Gräberfeldsplan bzw. die genügend vielen Gräber 
von Endrőd-Szujókereszt, Surján und Sándorfalva-Eperjes bzw. von Székkutas-Kápolna dülő 
und Subotica (Szabadka)-Azotara zur Analyse des Verhältnisses der mit Graben umgebenen und 
unbezeichneten Gräber geeignet sind. (Die letzteren zwei Gräberfelder sind zur Zeit noch unver-
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öffentlicht, aber ihre Pläne stehen der Forschung schon zur Verfügung. In Székkutas wurden neun 
mit Graben umgebene Gräber freigelegt ;227 der größte Graben umgab zwei Gräber. Die unbezeich-
neten Gräber lagen auf dem freigelegten Gebiet teils unter den mit Graben umgebenen Gräbern, 
teils neben ihnen. Die Ausgrabung wurde in westlicher und südwestlicher Richtung noch nicht 
erweitert, so verfügt man über keine weiteren Informationen von diesem Teil. Auch der Gräber-
feldsplan des Gräberfeldes von Subotica (Szabadka)-Azotara, das László Szekeres freilegte, ist 
lehrreich.228 Hier wurde ein etwa 140x40 m großes Gebiet durchforscht, demzufolge kamen 14 
Gräber vor, jedes mit einem Graben umgeben. Die mit Graben umgebenen Hügel lagen ziemlich 
dicht nebeneinander in Gruppen. (Diese Tatsache erinnert an das Gräberfeld Hortobágy-Poroshát.) 
35 unbezeichnete Gräber lagen teils unter den weiter liegenden Gräbern, die mit Graben umgeben 
waren, teils östlich von ihnen. Nach der Veröffentlichung des Fundmater ials aus diesem Gräberfeld 
wird man die chronologische Frage dieser Gräber, bzw. die Frage ihres Verhältnisses zueinander 
beantworten können. Dann wird man auch die Problematik der Funkt ion des großen Grabensy-
stems von einem Durchmesser von etwa 40 m innerhalb des Gräberfeldes falls es übe rhaup t dem 
sarmatisches Gräberfeld angehört ha t te lösen können. Die erwähnten Gräberfeldspläne zeigen, 
über das Dasein der Gräben um die Gräber und der unhezeichneten Gräber hinaus, keine Verwandt-
schaf t mit demjenigen von Törökszentmiklós. Die Gräberfelder von Endrőd-Szujókereszt229 und 
Sándorfalva-Eperjes2 3 0 stehen dagegen dem von Törökszentmiklós ziemlich nahe. Hier hebe ich 
die Übereinstimmung der Gräberfelder von Endrőd und Törökszentmiklós hervor. Beide vertreten 
wahrscheinlich nur einen ziemlich kleinen Teil des Gräberfeldes, aber die freigelegten Einzelheiten 
scheinen Typisch zu sein : am Norden zieht sich eine Gräberzone mit Reihen, südlich davon befin-
den sich einige Gräber von unregelmäßiger Anordnung, dann erscheinen die Gräber, die mi t Gra-
ben umgehen sind und schließlich am südlichsten liegen wieder vereinzelte Gräber. In diesen Grä-
berfeldern ist keine Absonderung nach den Geschlechten in der Gräberzone mit Reihen zu beob-
achten, und so sieht es auch im Falle der vereinzelten Gräber aus. In Törökszentmiklós waren sowohl 
Frauen- als auch Männergräber mit Graben umgeben, in Endrőd dagegen erschienen sie nur um 
Männergräber (früher wurde schon darauf hingewiesen, daß die Gräben und die Gräber n icht an 
Geschlecht zu knüpfen sind). Unterschiede zwischen den beiden Gräberfeldern springen ins Auge, 
was die Zerstörung der Gräber und den Leichenraub bet r i f f t . Die sarmatischen Besta t tungen wur-
den in Endrőd nur durch die Gräber des späten Gräberfeldes zerstört ; in Törökszentmiklós war 
dagegen der Leichenraub ziemlich häufig. Auch wegen des Sandgewinnens gingen Gräber zugrunde 
und diese Tatsache macht die Analyse ein wenig unsicher. Von den Reihengräbern waren die Grä-
ber 78, 79 und vielleicht das Grab 44 unzerstört. Ebenso war auf dem südlichen Teil die Lage bei 
den Gräbern 58 bzw. 91. Das letztere war mit einem Graben umgeben. Es ist auffällig, d a ß das 
Grab 91, das aufgrund der ähnlichen Gräber von Hortobágy-Poroshát und Madaras sicher ein 
Hügelgrab war, ungestört blieb. Man darf daraus folgendes schließen : 1. Entweder existierte zur 
Zeit des Leichenraubes diese Besta t tung noch nicht ; oder 2. Der Hügel war zur Zeit des Leichen-
rauhes nicht mehr zu sehen. So sieht es auch im Falle der Gräber 78 und 79 aus, die in der Grab-
reihe lagen und in ihrer unmit te lbaren Nähe nur ausgeraubte Gräber zutage gefördert wurden. 
In den sarmatischen Gräberfeldern ist der Leichenraub üblich. Auch im Falle der Gräberfelder, in 
denen Hügelbestat tungen nicht dokumentiert wurden, kommt es vor. Hier sei nur auf die Gräber-
felder von Felsőjózsa, Dunaharaszt i , Kiszombor A und В, Szentes-Jaksor und Szentes-Sárgapart 
hingewiesen. Auch in dem neuerdings freigelegten Gräberfeld mi t großer Gräberzahl von Madaras, 
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wo Hügelgräber vorkamen, bzw. in denen von Tiszaföldvár und Tiszafüred, wo Gräber ohne Hügel 
lagen, tauchte der Leichenraub auf. Im Gräberfeld von Madaras, das auf die 2 - 5 . Jahrhunder te 
dat ier t werden kann, wurde 80 -90% der Gräber ausgeraubt.231 In Verbindung damit stellte M. 
Kőhegyi fest : «Die Grabberaubung kann also besonders für eine Spätsarmatenzeit sei es aus 
kultischen, sozialen oder wirtschaftlichen Gründen - als allgemeingängig bezeichnet werden.» 
Man kann in den angeführten Gräberfeldern zweierleie Arten des Leichenraubes, die sich voneinan-
der grundsätzlich unterscheiden, beobachten. Ers tens : Mit der Raubgrube wurde das ganze Grab 
zerstört. Im Falle der Bestat tungen mit Sarg blieben manchmal nur die Sargklammern, selten die 
Gefäßbeigaben am F u ß übrig. Als Beispiele d a f ü r dienen einige Gräber in Madaras und Tiszaföld -
vár und das Grab 6 von Dunaharaszti . Zweitens : die Raubgrube zerstörte nur die Kopf-, Brust-
korb- und Beckengegend. Diese partielle Zerstörung kommt sowohl im Falle der Männer- als auch 
der Frauengräber vor. In diesen Gräbern blieben nur die Schienbeine und die Beigaben am Fuß 
ungestört ; z. B. in dem Gräberfeld von Szentes-Jaksor die Gräber 7 8 ; in dem von Sárgapart 
die Gräber 17,31,41 ; in dem Gräberfeld A von Kiszombor das Grab 12 ; in dem Gräberfeld В von 
Kiszombor die Gräber 81, 83, 84 ; in dem von Dunaharaszt i die Gräber 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 31, 33, 34. In den Gräberfeldern, in denen über die Gräber Hügel errichtet wurden, konnten 
die Räuber das fas t in der Mitte liegende Grab leicht finden. Die Tatsache dagegen, daß auch ein 
Teil der unter den Hügeln liegenden Gräber in Madaras, ferner die Gräber von Tiszaföldvár, Tisza-
füred und Törökszentmiklós nicht umgelten waren, ebenfalls ausgeraubt wurden, weist da r au fh in , 
daß auch die über diese Gräber erhöhten kleineren Grabhügel noch zu sehen waren, ja, es ist auf-
grund der Lage der Raubgruben wahrscheinlich, daß die Plünderer sich auch über die Orientierung 
der Gräber im klaren waren. 
Man kann über unser Gräberfeld feststellen, daß aufgrund seiner inneren Chronologie die 
Reihenfolge der Bestat tungen sich bestimmen läß t . Auf dem höher liegenden Teil des Hügelrückens 
befanden sich die Gräber 50 und 54, die mit Graben umgeben waren. Von diesem Punkt nordwärts 
bzw. südwärts fiel der Hügel ab. Die Gräber, die sich um die mi t Graben umgebenen Gräber befan-
den, lagen außerhalb der Gräben ; sie umringten praktisch diese Gräber in einem losen Kreis. 
(Der sich vom Grab 41 in NNO-Richtung ziehende Graben kann aufgrund der Beobachtungen 
des Ausgräbers Zs. Csalog nicht für einen Graben um ein Grab gehalten werden.) Die nördliche 
Grabreihe zieht sich auf dem niedrigeren Teil des Hügelrückens. Im Grab 54 wurden Beigaben, die 
fü r da frühere Periode des Gräberfeldes charakteristisch sind, außer den römischen Gegenständen 
gefunden. In den Gräbern 36, 45 und 94, die u m die beiden, mit Graben umgebenen Gräber (50, 
54) lagen, würden ebenfalls ältere Perlen gefunden. Die chronologische Lage des Grabes 50 ent-
spricht der des benachbarten Grabes Nr. 54. Im Gral) 94 fand sich ein römisches Gefäß, im Grab 
60 die barbarische Nachahmung eines römischen Gefäßes als Beigahe. Die jüngeren Perlentypen der 
Reihengräber, die Schale im Grab 44. und die Fibel im Grab 79 weisen d a r a u f h i n , daß diese Gräber 
im Verhältnis zu den Gräbern 50 und 54 später ausgegraben wurden. Die Gräber 58 und 91, die mit 
Graben umgeben sind, scheinen auf dem südlichen Teil des Gräberfeldes die spätesten zu sein. 
Im Falle des im J a h r e 1977 freigelegten Gräberfeldteiles bzw. im Falle der damals und jetzt bekannt-
gemachten Grabfunde ist es auffällig, daß gleicherweise f rühe und späte Gräber auf fast jedem 
Fundor t zu finden sind. Man darf daraus schließen, daß entweder die Gräberfelder von mehreren 
gleichzeitigen sarmatischen Siedlungen einander sehr nahe gelegen haben dür f t en , oder die Anzahl 
der Gräber in den sarmatischen Gräberfeldern ziemlich groß, die Struktur aber locker war. Auf dem 
Fundor t Tiszaföldvár-Ziegelfabrik, wo ein Gräberfeld mit großer Anzahl von Gräbern freigelegt 
wurde, konnte man beobachten, daß die Gräber auf einem großen Gebiet in Gruppen lagen. Die 
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einzelnen Gruppen weisen auf gleiche Perioden hin ; in allen Gruppen kamen sowohl frühe, als 
auch späte Besta t tungen zum Vorschein : in diesem Gräberfeld wurden also frühere und spätere 
Flügel nicht abgesondert. Jede Gruppe dür f t e einer kleineren Gemeinschaft oder Familie angehört 
haben. Die Besta t tungen um die ersten Gräber wurden mit der Zeit auswärts fortgesetzt (es gibt 
keine Gräber, die übereinander gegraben worden waren !), so gelangten sich die äußeren Gräber der 
benachbarten Gruppen aneinander immer näher. Daher kommt die in mehreren Gräberfeldern 
beobachtete Unregelmäßigkeit der Reihen, daß nämlich gleichzeitige Gräber oft nach einer 20 40 
m breiten leeren Zone auftauchen. Es war aufgrund des archäologischen Materials und der Lage der 
Gräber in Endréid möglich, ein vermutliches verwandtschaftl iches Verhältnis nachzuweisen. In 
Törökszentmiklós können die Gräber 50, 54, 60 und 45 aufgrund der Beigaben an eine Generation 
bzw. an ihre Nachkommen geknüpf t werden. Das spätere Famil ienoberhaupt dür f t e der Tote im 
Grab 91 gewesen sein. I n den Reihengräbern lagen wahrscheinlich die Mitglieder der weiteren Ver-
wandtschaft . Diese Bestat tungen waren weder in Endréid noch in Törökszentmiklós, wo der Lei-
chenraub üblich war, Gräber von armen Leuten. Die Reihengräber befanden sich in den beiden 
erwähnten Gräberfeldern hinter den mit Graben umgebenen Gräbern, da der «Eingang» der letzte-
ren Gräber am Süden war. Die kleine Unregelmäßigkeit in der nördlichen Grabreihe ergibt sich aus 
dem chronologischen Unterschied. Die entferntere Verwandtschaf t des zweiten Familienoberhaup-
tes wurde schon in eine neuere Grabreihe begraben. Gründliche anthropologische Laborunter-
suchungen könnten diese Vermutungen erhärten oder widerlegen. Von den Reihengräbern können 
die Gräber 75,76,77,78,79 und 86 den früheren zugeordnet werden. Die ein wenig südlicher liegenden 
Gräber 32, 44 und 80 gehören zu den späteren. Ebenfalls südwärts lag auch das Grab 91, in dem 
ein Familienoberhaupt lag. 
Die bisher bekanntgemachten Grab- und Streufunde zeigen chronologisch dieselbe Streuung 
bzw. es gibt auch Funde, die jünger als die hier behandelten sind. Die Abb. 1. illustriert, daß dieses 
Gräberfeld ziemlich umfangreich gewesen sein dürf te . Der S t ruk tur nach ist es dem Gräberfeld von 
Tiszaföld vár ähnlich, d. h. dieses Gräberfeld zeigt die in lockeren Gruppen nebeneinander liegenden 
Bestattungsbezirke der Bevölkerung einer Siedlung. (Auch die zu diesem Gräberfeld gehörige 
Siedlung war umfangreich ; westlich von unseren Grabgruppen zieht sie sich dahin e twa 1 km lang 
auf einem gleichfalls emporragenden Hügelrücken.) Der i. J . 1977 freigelegte Gräberfeldsteil war 
von ähnlichem Charakter, wie das jetzt bekanntgemachte Gräberfeld, d. h. in beiden kamen Grä-
ber, die mit Graben umgeben waren, und auch unbezeichnete Gräber vor. Man darf annehmen, 
daß der Charakter der Streufunde demjenigen der authentisch freigelegten Gräber entspricht, daß 
die Gräberfeldsteile, die S t ruktur der ganzen Gräberfelder treu wiedergeben. 
Man darf zusammenfassend feststellen, daß die Funde des Gräberfeldes von Törökszent-
miklós aus drei Komponenten bestehen, deren Prozentsatz auch in wirtschaftshistorischer Hin-
sicht aufschlußreich ist. Die Importwaren stammen aus der Pontus-Gegend und aus den römischen 
Provinzen ; dabei lassen sich auch lokale Produkte absondern. Waffen, einige Perlentypen, aus 
Schnecken hergestellte Anhänger und Schnallen, die zu der ersten Gruppe gehören, sind Beispiele 
fü r das Weiterleben der östlichen Tracht . Auch in der Relation des Barbaricums ist die Anzahl der 
römischen Importwaren groß ; sie vertreten 37% des hier behandelten ganzen Fundmaterials . 
Was die Herkunf t des römischen Materials betr i f f t , kann man drei Gruppen unterscheiden : 
a ) Funde aus dem benachbarten Pannonién ; 
b) Funde, die durch Pannoniens Vermitt lung aus den westlichen Provinzen entstammen ; 
c) Funde aus dem von unserem Gebiet östlich liegenden Dazien. 
(Terra Sigillaten und bemalte bzw. barbotinverzierte Ware, Emailf ibel und Produkte der panno-
nischen Fibel Werkstätten bzw. die in Dazien heimischen Fibeln, Spiegel, ein Teil der Perlen.) Das 
Vorhandensein dieser Gegenstände weist auf eine Handelstät igkeit hin. Da unser Fundor t auf dem 
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zentralen Gebiet des sarmatischen Barbaricums liegt, wird das Bild über die Zusammensetzung des 
Fundmater ials in unserem Fall durch die Anzahl der römischen Gegenstände, die mittels der Grenz-
handels bzw. anläßlich der Raubzüge in das Barbaricum gelangten und deren Absonderung gar 
nicht so einfach ist - , nicht entstellt . Die römische Importware illustriert den Handel in west 
östlicher Richtung, dessen Betonung schon Gemeinplatz wäre ; sie bestät igt , daß dieser Handel 
im Falle einiger Warengruppen Zielhandel war. Das Barbaricum bedeutete eine starke Kontrolle 
z. B. f ü r die Emailfibeln, Terra Sigillaten. Ich erwähne hier nur die Gegenstandstypen, die in unse-
rem Gräberfeld vorkamen. Es ist wichtig auch darauf hinzuweisen, daß ein verzierter gallischer 
Bronzekrug zusammen mit sog. sarmatischen Schnallen und einer Riemenzunge im Fund von 
Szada, der mit den Funden von Törökszentmiklós in Verbindung gebracht werden kann, zum Vor-
schein kam.232 Unter den ebenfalls zitierten Funden von Jászberény-Csegelapos wurde ein durch-
brochenes Ortband außer der Terra Sigillata, der bemalten und mit Rädchenverzierung versehenen 
römischen Keramik gefunden; so wurde die Reihe der dortigen östlichen politischen Gegenstände 
ergänzt. Die Handelsbeziehungen zwischen Dazien und dem sarmatischen Barbaricum wurden 
bisher nicht ausführlich erforscht. Man wurde nur auf die Mengenabnahme der durch das sarma-
tische Gebiet nach Dazien gelieferten Ware aufmerksam. Man kann aber die Vermittlungsrolle 
Daziens, weder in der unmittelbaren Handelstätigkeit, noch was den Warenverkehr von der 
Pontus-Gegend nach Westen zu be t r i f f t , ausschließen. 
Man muß hier kurz darauf hinweisen, daß es ziemlich viele barbarische Nachahmungen 
von römischen Gefäßen im Keramikmaterial von Törökszentmiklós gibt. Es wurden z. B. im Laufe 
der Freilegung des Jahres 1977 drei Terra Sigillata-Nachahmungen zutage gefördert ;233 oben 
wurden schon die ähnlichen Imitat ionen des hier besprochenen Details ausführlich behandelt. Es 
ist auffallend, daß man unter den barbarischen Nachahmungen sowohl der Terra Sigillaten als 
auch der sonstigen römischen Keramikar ten Exemplare findet, die sich noch vor dem Brand defor-
mierten.234 Die Ausschußware konnte auch in dem barbarländischen Handel nicht zu begehrt sein, 
und ihre Lieferung nach weiteren Märkten ist unwahrscheinlich. So kann man aufgrund ihres Vor-
handenseins und der Abnahme ihrer Menge darauf schließen, daß die Herstellungswerkstatt in 
der Nähe gewesen sein durfte. 
Die Chronologie der ausführlicher analysierten Gegenstände best immt die Zeitspanne, auf 
die unser Gräberfeldsteil datiert werden kann. Der kleinere Teil des römischen Materials läßt sich in 
die Periode vom ersten Drittel des 2. Jahrhunder t s bis in die Zeit der Markommanen-Kriege, und 
der größte Teil vom erwähnten Zei tpunkt bis zur Mit te des 3. Jahrhunder t s datieren. Auch im Falle 
des in Törökszentmiklós bisher freigelegten sarmatischen Materials sieht die Chronologie so aus ; 
aber es gibt hier auch Gegenstandstypen, die in die zweite H ä l f t e des 3. Jahrhunder t s bzw. in das 
4. Jahrhunder t da t ierbar sind. Die Blütezeit des frühen, Antoninus-Severus-zeitlichen Impor ts 
hörte zu dieser Zeit praktisch auf. Es scheint, daß dies nicht nur für den östlichen Handel gilt 
der sich an den Untergang und an die Übergabe Daziens zu knüpfen ist sondern auch für den 
pannonischen. Die Zusammensetzung des Fundmaterials aus dem Gräberfeld von Törökszentmiklós 
weist die Charakterzüge der sog. Szentes-Naphegy-Gruppe auf. Párducz rechnete das von Lajos 
Márton freigelegte Grab der Bajmok-Mórahalom-Gruppe zu ; der größte Teil des hier bekanntge-
machten Fundmaterials bzw. die Orientierungsdaten erinnern dagegen an die Fundor te der Gruppe 
Kiszombor-Ernőháza. Ergänzt man diese Kenntnisse mit der Tatsache, daß unser Gräberfeld auch 
mit einem Teil der sog. Hügelgräberfelder in Verbindung stehen kann, so ist es wünschenswert, 
daß man nach eindeutigeren Bestimmungen streben soll, als die frühere Gruppierung war. 
2 3 2
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Zur Frage der chronologischen Zugehörigkeit unseres Gräberfeldes zurückkommend, darf 
man feststellen, daß die kleine Anzahl der späten Funde auf das Aufhören der Siedlung hinweisen 
mag. Mangels regelmäßiger Freilegungen kann aber auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen wer-
den, daß sich diese Anzahl infolge des zufälligen Vorkommens herausbildete. 
Mit der Ergänzung des Fundmaterials von Törökszentmiklós-Surján wollte ich das Bild 
über das Gräberfeld der Siedlung, die in der Nähe der Überfahr t am Fluß Theiß und nicht weit 
vom Weg, der die Provinzen Pannonién und Dazien miteinander verband, vervollständigen. 
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THE LATE CELTIC HILLEORT AT OSTFFYASSZONYFA-FÖLDVÁR MAJOR 
(VAS COUNTY) 
Jenő Lázár, the rescuer and collector of the f inds discovered at the prehistoric set t lement in 
the Ság hills, destroyed during the exploitation of the basalt mine there, resumed the publication 
of this collection in the 1950s. The analyses of the material he has unearthed in the region of the 
Ság hills from Ear ly Iron Age chambered tumuli involved as a mat te r of course a t tempts to link 
the grave-goods with the finds of the neighbouring Ear ly Iron Age settlements. He was the first 
to give a brief description of the hillfort a t Földvár major, in the environs of Ostffyasszonyfa, by 
way of endeavouring to link the vast group of tumulus burials explored in the Kemeneshát region 
with specific settlements. I t is an indication of his outstanding intuitions t h a t he identified the 
hillfort 's prehistoric peculiarities. Besides a sketchy map of the environs of the hillfort, the publi-
cation is characterized by the succinct and substantial description "(the hillfort) . . . is surrounded 
by slopes and precipices, thus rendering the site rather suitable for building up fortifications. The 
defended area approximately equalled t ha t of the top of the Ság hill".1 One year later he re turned 
to the site, but in a wider historical context : " . . . s i tuated on the high banks of the Rába river, 
not far from Föld várpuszta, lies a large settlement surrounded by a ditch and a rampart , s trongly 
reminiscent of Sopron-Purgstall".2 
E. Patek 's subsequent field surveys of the hillfort offered valuable contributions to our 
knowledge of the site. She was the first to call a t tent ion to the geographical significance of the 
hillfort, overlooking the Rába-Gyöngyös confluence.3 
My field survey of the terri tory of the hillfort and of its environs in spring, 1965 was carried 
out on the basis of E. Patek 's monograph. I had chosen as the subject of my thesis for a univers i ty 
degree the prehistoric sett lement pat terns of the area. No archaeological finds had been previously 
known from the terri tory of the hillfort. However the few stray sherds I collected during m y own 
surveys enabled a more precise dat ing of the hillfort : the surface f inds indicated tha t the hil lfort 
had been occupied during the La Tène D period.4 
I subsequently collected the La Tène D f inds from the terr i tory of Vas County, and s tudied 
the Late Celtic f inds from the Szentvid hill at Velem, and also its settlement features. The archaeo-
logical excavation of the hillfort a t Földvár major also became topical. I conducted minor excava-
tions in 1974, 1975 and 1977 which yielded some interesting observations.5 The preliminary sur-
veys necessary for the archaeological excavations were carried out by the "Beszédes József" socialist 
brigade of the Szombathely branch of the Water Conservancy Planning Company, under the leader-
ship of chief engineer Mihály Prikoszovich. I hereby express my grat i tude for their selfless help. 
The field surveys and the protractions have thrown light on surface reliefs, in the knowledge 
of which the structure of the hillfort appears to be far more complete than formerly assumed. 
1
 L Á Z Á R ( 1 9 5 5 ) 2 0 2 - 2 1 1 . Figs. 3 — 4 . 4 K Á R O L Y I ( 1 9 6 7 ) 1 - 6 7 . 
2
 L Á Z Á R (1956) 6. 5 K Á R O L Y I (1975) 19. and K Á R O L Y I (1976) 14. 
3
 P A T E K ( 1 9 6 8 ) 3 6 . 
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T H E G E O G R A P H I C A L P O S I T I O N A N D S T R U C T U R E OF T H E H I L L F O R T 
In the f i rs t place, we consider it extremely important to specify the name of the hillfort. 
Owing to the f requent changes of the administrat ive boundaries in recent years, the territory of 
the hillfort has already been at tached to three nearby sett lements : to Ostffyasszonyfa, Sitke, and 
most recently to Sárvár. In order to avoid fu r the r misunderstandings, I adhere to the time-honoured 
method of identifying the hillfort with the name of the nearest settlement.6 
The hillfort is situated in an interface between two different topographical configurations, 
approximately 4 km SW of Ostffyasszonyfa and 7 km of Sárvár . It lies in the periphery of the Ke-
N 
Fig. L. Os t f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : sketch of the prehis tor ic defences 
meneshát, a high gravelly ridge rising steeply above the vast , f l a t inundat ion area of the Rába river, 
and on a mound above the great bend of the Lánka stream, running parallel with the Rába (Fig. 
17). The first feature to catch the eye is t he uninterrupted view from the hillfort on the steep, 
8 10 m high bank to the large, low f la t - lands of the R á b a river. The man-made structures of the 
hillfort which plunge into the diversified na tu ra l geomorphological formations of the area are also 
noticeable. Today the hillfort territory is almost completely covered in forest ; the thick under-
growth with only sporadic clearings mean t h a t the field surveys can be carried out only in the 
plough-lands E and S of the group of manor buildings. 
6
 В В Е Й ( 1 9 6 6 ) 2 7 . 
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The main rampar t and the ditch were already known to us from the earlier descriptions ; 
these W E orientated formations are approximately 200 m long. The jiresent height of the 12 13 
m wide rampar t is around 2.5 m, while the 2.5 4 m deep ditch is 8 10 m wide. Approximately a 
thi rd of the way along the main rampar t , a cart-track crosses it , running towards the steep river-
side (Fig. 1. points 1 —2.). The discovery of the separate units of the hillfort was considered a new 
depar ture from earlier observations. The system of fixed art if icial terraces is peculiar to these 
units. The steej) bench S of the main rampar t gives the impression of another, though eroded, ram-
part . A further rampar t may he presumed to have run along the edge of the steep bank above the 
L a n k a stream on the strength of the features of the terrain here. On the E side of the defences, 
enclosed by the main rampart , staggered terraces can be observed ; here the plateau inclines into 
a deep valley, where another terraced height terminates the hillfort. The E unit is intended with 
narrow terraces with sharp outlines ; the rampar t flanking the edge of the height is sufficiently 
discernible in this part, as is the minor rampar t stretching along the hank below the terraces. 
In all probabili ty the hillfort was originally accessible f rom two main directions : f rom 
the high banks of the Kemeneshát or via the road running through the deep valley ; this, presum-
ably hidden, pa th may have lead, along the plain of Lanka, t o the one-time marshland of the 
R á b a basin. Interestingly enough, the track of the present-day forest gorge is not completely coinci-
denta l with tha t of the one-time pa th , the sufficiently discernible and well-marked reliefs of which 
reer fur ther west. 
Although the researchers have made great headway in recent years in determining the 
s t ruc ture of the hillfort, the circumstantial description of the technique is still unaccomplished. 
The na tura l 1 »reaches sundering the surface of the hillfort may have been used, together with the 
other earthworks, to make the defence of the hillfort still stronger. I had the luck to record the 
reminiscences of the old folks of the manor while on a field survey in 1965 and this gave me more 
detai ls : in the period between the two wars the local landowner, to render the ploughlands more 
farmable, had made the peasants disarrange the rampar t system of the hillfort, ordering a t certain 
spots the raze or the filling in of the rubs. On the evidence of the surface structures and the f inds, 
the original defended area of the hillfort may be estimated at around 25 hectares. 
S I T E S E X C A V A T E D A N D F I N D S U N E A R T H E D 
The first archaeological f inds from the terri tory of the hil lfort were brought to light during 
our field survey in 1965, when we discovered three sites : two groups of f inds were discovered in the 
outer regions of the hillfort, while the third site was located in the marginal ploughlands extending 
to the stream Lánka. 
Subsequent field surveys have revealed tha t the surface f inds were peculiar to all the cleared 
and ploughed areas of the hillfort, although no traces of mud-f lakes indicative of a set t lement 
were discovered. On the other hand, the stray sherds from potteries found in an approximately 200 
m long strip °f the inundation area N of the hillfort were accompanied by such debris. Wi th the 
exception of two fragments indicating the presence of the hate Bronze Age tumulus culture in the 
region, all the sherds found here could be assigned to the same period, i.e. to the Late Celtic era. 
S U R F A C E F I N D S F R O M T H E S I T E L Y I N G L O W E R T H A N T H E H I L L F O R T 
Fig. 8,1. — sherd f r o m the body of a wheeled thickwalled large pot ; b rown , decorated with incised zones of 
parallel lines (inv. no. 73.44.2) 
2. — body sherd f rom a greyish-brown pot , decorated with s t r a igh t and wavy incised lines (inv. no 
73.44.4) 
3. — thickened r i m sherd f r o m a howl, decorated wi th an incised line below the r im (inv. no. 73.44.3) 
a n d also grey body sherds wi th b room-brushed decorat ion. 
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Fig. 2. Ost f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : block p l a n of the sections made dur ing t h e excavat ions in I 974— 1 977 
(scale 1 : 1000) 
S U R F A C E F I N D S F R O M T H E O U T E R A R E A OF T H E H I L L F O R T 
Fig. 8, 4. — th ickened r im sherd f r o m a light g rey po t (inv. no. 73.34.4) 
5. — thickened r im sherd f r o m a large-sized grey pot , clay wi th g raph i t i c inclusions (inv. no. 71.32.2) 
6. — ever ted r i m sherd f r o m a light g rey p o t with graphi t ic inclusions ( inv. no. 73.34.5) 
7. — r im she rd of a grey R o m a n pot , m a d e of gravelly clay (inv. no. 71.32.3) 
8. — the h a n d l e of a grey R o m a n jug, m a d e of a cjuartzous clay (inv. no. 73.34.7). 
T H E E X C A V A T I O N S I N 1974, 1975 A N D 1977 
Trial t rench 1 was opened in the outer region of the hillfort, intersecting a dark discoloured 
patch on the surface, which was hoped to yield finds from a sett lement feature. However, no finds 
were recovered f rom this trench, with the exception of a few small sherds with graphitic inclusions 
discovered in the upper layer (Fig. 2). 
Trial t rench 2, opened across a terrace (eroded rampar t?) ; i t proved tha t the formation 
was indeed artificial : a smaller r ampar t towering over a 80 cm wide di tch with a dished floor. The 
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differences in level between the top of the gr i t ty rampar t and the floor of the ditch was 1 m on the 
average. The narrow and relatively shallow ditch may have belonged to a palisade ; the post-
hole observed in line with the di tch, hut at a higher level, supported this assumption. The only f ind 
excavated from our trial trench was a small f ragment of burnt watt le-and-daub, found in the forest 
superstratum. 
Our aim with the trench system 3 was to cut across the main rampar t of the hillfort. The 
originally 1 m wide trench was subsequently widened to 3 m in order to falicitate the investigation 
of a wooden construction discovered in the meantime. To the S the trench approached the base of 
the ditch by approximately 1 m. while its fur ther extension nor thward was destinated to explore 
the interior of the hillfort. The remnants of a wooden construction discovered in an approximately 
4 m wide section extending from the upper end of the rampart towards the ditch were part ly charred 
5 M 
Fig. 3. Os t f fyasszonyfa -Fö ldvár m a j o r : section of the main r a m p a r t — seen f r o m above 
0. IM 
Fig. 4. Os t f fyasszonyfa -Fö ldvár m a j o r : section of the main r a m p a r t — seen f r o m above 
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and par t ly reduced to ashes. In uncovering the wooden construction, we followed the structure of 
this feature : the stepwise investigation of the wooden remains occurring in different layers was fol-
lowed by the detailed drawing of the structure, and the next stage was only approached a f te r the 
complete removal of the investigated remains. By superposing these drawings, and complementing 
them with observations from it, we obtained an overall picture of the wooden construction (Figs. 
3, 4, 5). The remains of the wooden construction differed widely in te rms of their s ta te of preser-
vation. I n some cases only a thick layer of dust-like charcoal indicated the presence of a former 
beam, while in other cases a white spot of ash intermixed with crumb-like pieces of charcoal indi-
cated the decay of the wooden construction. In a few spots we uncovered well-preserved, although 
charred, wooden fragments : there the undamaged pieces of wood indicated the original position 
of the beam. The most intact of these f inds were the fragments of the lowermost and foremost row 
0 1 M 
Fig. 5. Os t f fyasszonyfa -Fö ldvár m a j o r : section of the main r a m p a r t — seen f r o m above 
of beams. There the remnants of two closely deposited rows of I »earns could be iden t i f i ed . l t ap-
peared obvious a t the outset tha t the r ampar t consisted of longitudinally and trans versally deposited 
posts, and the space between was filled in with rubble. In the course of t ime this filling had become 
hard as concrete, thus rendering the demolition of the rampar t extremely difficult for our workers. 
We'll come back to the details of the wooden construction when we discuss the possibilities of re-
construction. 
The interior of the rampar t appeared to he filled up with rubble only, and no traces of a 
wooden construction were found. The odd thing about the construction were the two well-marked 
benches on the side of the rampar t , formed presumably for easier accessibility to the top of the 
rampar t . That these benches were hardly discernible on the present-day surface, while their one-
time contour was all the more apparent under the surface in the original red rubble filling was also 
a fact to proove the artificial formation of these benches. The 1.5 m wide cambered layer of unmixed 
gravel found on the inner side of the r ampar t appeared to be a road surface. The continuation of 
this layer, uncovered during the extension of the trench in the inner side of the rampar t , apparent-
ly followed the course of the rampar t . The assumption t ha t this layer may have served as a road 
was verified by the discovery of the roadside and the narrow drainage ditch f lanking the road. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
LATE CELTIC HILLFORT AT OSTFF Y ASSZON YFA 397 
F I N D S F R O M T H E S E C T I O N T H R O U G H T H E R A M P A R T 
Neither the t imber construction, nor the pebble fill of the rampar t yielded archaeological 
finds. The trench dug in the inner side of the rampar t , where the gravel road f lanking the r ampar t 
also lay, yielded numerous sherds although no settlement traces could be identified. The sherds 
were found scattered throughout the excavated area, in the grey forest superstratum and also along 
the roadside and the surface of the gravel road. Besides the non-diagnostic body fragments f rom 
wheel-turned and hand-made pottery vessels, the excavated sherds include the following f inds : 
Fig. 8. 9. r imsherds a n d busal sherds f rom a pot with squat body and thickened r im, with broom-brush 
decorat ion, clay with graphi t ic inclusions, well-fired, dark-grey (inv. no. O. 81.2.137) 
10. — a grey handle f r agmen t , t r iangular in section (inv. no. O. 81.2.50) 
11. — sherd f r o m tlie shoulder of a large-sized wheel- turned grey vessel, decorated with a lightly incised 
w a v y line (inv. no. O. 81.2.23) 
12. — sherd f r o m the shoulder of a wheel-made brownish-grey vessel, decorated wi th three lightly incised 
lines (inv. no. O. 81.2.4) 
13. — th ickened r im sherd f r o m a light g rey wheel- turned pot wi th graphi t ic inclusions (inv. no. O. 
8 1 . 2 . 1 2 8 ) 
15. — r i m sherd f r o m a wheel- turned yellowish-grey pot (inv. no. O. 81.2.140) 
16. — b o d y sherd of a h a n d - m a d e po t with cut r im with a f l a t knob, fired t o blackish-brown colour 
(inv. no. Ö. 81.2.34) 
17. — sherd f r o m the shoulder of a yellowish-grey f lask, decorated with two hor izonta l ribs, well-fired 
(inv. no. Ö. 81.2.56) 
18. — a f r a g m e n t of a dark-grey wheel- turned pot l id (inv. no. O. 81.2.123) 
We have dug yet another narrow trial trench (no. 5) in the interior of the hillfort ; al though 
no marks of a set t lement were found on the surface, the grey sylvan superstratum there has also 
yielded undistinctive body sherds from grey wheel-made pot tery, and also a fragment of the 
thickened, everted rim of a wheel-made grey pot (Fig. 8.14 inv. no. Ö.81.2.69). 
Having learnt the details of the s t ructure of the rampar t , we set to examining the gap in 
the rampart . The question was whether the gap was opened in later times, or there was originally 
a gateway on the spot where the present-day cart- t rack crosses the rampart . J u s t a few cm below 
the surface of the cart-track, the gradually enlarged system of blocks dug a t the entrance of the 
rampar t (blocks 4, 6, 7) has yielded decayed f ragments which indicate a wooden gateway (Fig. 9). 
The powerful combustion bringing about the destruction of the construction has left its marks in 
various forms, in the whole area of the construction. The wooden construction itself bore the marks 
of burning : like the construction of the original ram part, here the position of the wooden par ts of 
the construction was also indicated by a thick white or grey layer of ashes, or in some cases by 
a layer of black dust-like charcoal. I n a few propitious instances the larger pieces of charcoal pre-
serving the remnants of the wooden construction indicated the one-time posts. Analysis of the 
veining of the well-preserved wooden fragments has again proved to be instrumental in determin-
ing the original position and presumed function of the beams and planks. However, the region of 
the gateway s t ructure had also offered other marks of the one-time combustion. Among the wooden 
remnants, red slag-like lumps were found lying in fairly large spots, while elsewhere the yellow 
sandy subsoil exhibited red discolouration in certain places. The samples taken from the bu rn t 
objects, the still collectible wooden fragments and the slag-like formations were subsequently sub-
jected to scientific analyses. According to the expert ' s report, both the wooden remnant and the 
slag-like formations were indicative of the hasty suppression of a fire of high temperature. The way 
these wooden fragments were carbonized, i.e. t h a t they have remained relatively intact, may be 
accounted for by the damped burning. The condition of these fragments appeared to be good 
enough to offer proof for determining their species : all the wooden constructions were made of 
robur (Quercus robur) .7The mud-flake-like lumps and the slag-like chunks were presumably formed 
7
 Specified by E r n ő H o r v á t h palaeobotanis t (Savar ia Museum). 
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Fig 8. Os t f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : I 3 : f inds f r o m the si te a t the foot of the hil lfort ; 4 - 8 : surface 
f inds f r o m the o u t e r a r ea of the hi l l for t ; 9 - 18 : f i nds f r o m the section of the r a m p a r t 
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OST FF Y A S S Z O N Y FA s e c t i o n of t h e r a m p a r t 1975. 
w e s t e r n s ide S - N 
i 
Fig. 7. Ost f fyasszonyfa -Fö ldvár m a j o r : N-S section of t he main rampar t 
OSTFFYASSZONYFA sec t i on of the rampar t 1975. 
eas te rn s ide N - S 
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MILL-FORT, GATE ,1973,1975.1977 
Fig. 9. Ostffyasszonyfa-Földvár major : groundplan of the gateway 
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during the glow of the argillaceous layer ; in some spots the quartz crystals melting down in the 
sandy stratum produced vitreous formations. 
On the S side of the gateway, the foundation of the W wing of the palisade was found in a 
fairly good state. Following the excavation on the E side of the 2.5 m wide gateway of a larger area 
containing wooden debris, the stinger of the palisade was discovered in the section of the S wall of 
the trench. Originally, there were two, approximately square-traced towers s tanding behind the 
palisade, attached to the W and E. wings. The trace of the W tower has almost completely sur-
vived ; dimensions : 2 X 2.40 m. The foundation of the E tower was uncovered in a relatively poor 
s ta te of preservation, bu t its presumed similarity in terms of dimensions was sufficiently borne out 
by the traces of the two surviving bu t t piers and also by the substructure clearly observable in the 
section (Fig. 10). I n the section of the E gatehouse the situation of the sand and rubble strewn over 
Fig. J 0. Ost f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : the burn t wooden remains of t h e E gatehouse in t he wall of the section 
the burning wooden construction to extinguish the fire was sufficiently discernible ; this rubble 
got to the layer above the foundation from the subsoil. The large sized twin post-holes and the rem-
nan t s of the precipitated beam floor discovered in the area behind the towers were indicative of yet 
another structure. On the evidence of the remnants of the parallel planks lying on the subsoil of 
the gateway, there must have been a gate-bridge spanning the two gate-houses above the entrance. 
This gate-bridge was presumably 1.50 in wide. Having removed the layer containing the precipi-
t a t ed planks, we found two large post-holes in the layer below the foundation of the towers ; these 
post-holes presumably belonged to the construction of the two-leaved gate. In all probabili ty, these 
leaves measured 1.80x1.80 m. 
It seems very likely t h a t these towers had more than one storey ; the post-holes observed 
in the higher layer and also the presumed existence of the gate-bridge, a construction always cul-
minating in another structure, confirm this assumption. Interestingly, the large burn t patches and 
the layers of ashes were located on the SE side of the towers, indicating that the upper constructions 
of the towers crashed down in this direction, probably owing to the prevailing N W winds. Accord-
ingly, the soil in the 2.50 m wide gateway was also overlaid with a thick, snow-white layer of ashes. 
On the N side of the W gatehouse, a semicircular stone layer was found ; this layer, resembling a 
road, may have been the opening of the ballast-road running along the inner side of the rampar t ; 
the traces of this road, already mentioned above, were definitely identified in the area where we 
broke through the rampar t . For fur ther particulars on the gatehouse, see the passages on the re-
construction possibilities. 
F I N D S O F T H E G A T E H O U S E E X C A V A T I O N 
The few sherds from potteries and the bronze object unearthed during the excavation of 
the gatehouse were, like the finds discovered in the rampar t section, indicative of the same period, 
i.e. of the Late Celtic era. Their occurrence in different places and layer did not, however, imply 
diversity in terms of chronology. A sherd from a pot tery made of a fabric containing small particles 
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Fig. I 1. Ost f fyasszonyfa-Föld vár m a j o r : I —9 : f inds f r o m tho ga teway 
of graphite and decorated with incised zones of lines was unearthed from the sylvan superstratum 
near the W tower from a depth of only 10 cm.The soil a t the gateway, covered with a layer of ashes 
and sand, has also yielded a number of finds, though most of the sherds have been brought to light 
from the ligneous remnants and the burnt rubble filling of the E tower. The only bronze find, an 
intact spearhead, was discovered in the yellow sandy subsoil containing small pieces of charcoal, 
in the layer below the beam remains of the E tower. 
Fig. 11,1. — a sherd f r o m I lie pierced base of a large thick-walled storage jar , m a d e of a grey quar tz i tous fabric, 
with dis t inct turning marks on the inside (inv. no. O. 81.2.75) 
2. — a sherd f r o m the body of a s torage jar made of a grey quar tz i tous fabric conta ining small particles 
of g raph i t e , decorated wi th a deep f lu t ing (inv. no. O. 81.2.10(1) 
3. — a bay leaf-shaped bronze spearhead with a centra l mid-rib, po in t and edge considerably worn, 
socketed, witli two nailholes, pa t ina ted (inv. no. O. 81.2.1) 
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4. — a sherd f r o m the body of a yellowish-grey h a n d - m a d e po t t e ry m a d e of a quar tz i tous fabric , with 
p ro t rud ing knob (inv. no. O. 81.2.154) 
5. — a sherd f r o m t h e body of a l ight-grey wheel-made p o t t e r y , with pa r t of the ridge girding the neck 
(inv. no. Ö. 81.2.92) 
6. — a sherd f r o m the rim of a wheel-made brick-red p o t t e r y , with m a r k s of wheeling, wi th a f l a t and 
wide r idge girding the neck (inv. no. O. 81.2.153) 
7. — a sherd f r o m the r im of a buf f thick-walled h a n d - m a d e coarse po t t e ry , b u r n t a n d soot on t he 
exterior (inv. no. Ö. 81.2.161) 
8. — a sherd f r o m the body and th ickened r im of a g rey p o t made of a fabr ic containing small part icles 
of g raph i te (inv. no. O. 81.2.165) 
9. — a sherd f r o m the shoulder of a wheel-made light g rey pot , decora ted with a na r row horizontal 
ridge a n d an incised re t icula ted p a t t e r n unde r it (inv. no. O. 81.2.166) 
All the known parallels of the few potteries brought to light a t this site were provided by 
finds discovered a t sites dat ing from the La Tène-D period, and above all by the potteries of the 
known oppida. The most common, and the most typical f inds were the sherds from wheelmade 
grey or brown pots with thickened, everted, or rounded rim and decorated with areas of incised 
lines ; the fabric of some of them contained small particles of graphite. Sherds from a few thick-
walled large pots used for keeping foodstuffs were also unearthed ; these were of ten decorated 
with areas of incised straight or wavy lines along the shoulder. Similar potteries were found in 
large numbers at the Gellérthegy-Tabán site.8 One of our most unusual fragments was the sherd 
from a [lottery decorated with a narrow ridge along the shoulder and with an incised reticulated 
pat tern below it ; this pat tern, mostly impressed, was the most common decoration on the Gellért-
hegy site potteries.9 Some of our sherds come from hand-made coarse potteries, which are also 
frequent among the Late Celtic f inds. The potteries with funnel-shaped rims or the sherds from 
coarse pots with slanting edges and knobs also have their counterparts among the Gellérthegy-
Tabán finds.10 The relatively infrequent fragments from pot-lids11 were represented by only one 
specimen at our site : i t was found in the inner wall of the section of the rampart . Parallels of this 
find were provided by the products of Late Celtic potters still active a f te r the Roman invasion, and 
the same applies to the Early Roman potteries unear thed a t the Földvár major site.12 F inds com-
parable to our only metal object, i.e. to the bronze spearhead, were also identified in the material 
coming from oppida, e.g. the oppidum at Trisov, al though those specimens were made of iron.13 
P O S S I B I L I T I E S O F R E C O N S T R U C T I N G T H E R A M P A R T 
The Late Celtic fortifications are known to have had different ground plans, let alone the 
building technique of the defensive rampar t s or palisades. Besides the simplest hillforts surrounded 
by only one rampar t , there were other fortifications buil t with more elaborate defences. As dic-
tated by the contours of the terrain, the defences were either built of concentric rampar t s when 
the defended area was relatively small (i.e. it was buil t on the top of a hill), or the rampar t s were 
carried up side by side to redouble the defences of the thus subdivided settlement. The lat ter defence 
s tructure was used when the defended area was fairly large.14 In some cases the natura l potential 
of the terrain was also used to fort i fy the settlement, and the multiple rampar t construction was 
only needed at points of relatively easy access.15 
Both types of fortification are known to have been used during the Late Celtic period in 
Vas County. In the course of our excavation in 1972 in the Szentvid hill a t Velem, the 28 m long 
trench dug around the lower third of the cone-shaped hill cut through three superimposed arti-
8
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ficial terraces.16 All three terraces tu rned out to be Late Celtic establishments ; in all probabili ty 
the lowest terrace served as the foundat ion of a r ampar t filled with earth and stone ; the terrace in 
the middle hid a wide stony road bui l t on a bed of clay, while on the upper terrace buildings were 
erected (Fig. 16 : reconstructed section). The section plan drawn up during the excavation gives 
evidence of the one-time existence of the rampar t ; the stone foundat ion and the post-holes dug at 
regular intervals of 2 3m in front of i t can only be interpreted as the remnants of a palisade or ram-
par t reinforced by vertical posts. This reconstruction was also supported by the discovery of the 
wide stony road stretching along the inner side of the rampart . I n dat ing this road the sherd from 
the wide, horizontal rim of a La Tène-D period pot tery uncovered from the clay foundation has 
proved useful (Fig. 16.1 - inv. no. Ö.73.1.1468). Roads and thoroughfares of this type were com-
mon in the oppida between the rows of houses,17 or along the inner side of the ramparts.1 8 Compared 
with the 4 m wide covered road a t Finsterlohr, representing the la t ter type, the more than 6 m 
wide road at Szentvid was definitely a strategic pa r t of the defences. The selected finds from the 
building excavated in the upper terrace above the surface of the road (Fig. 16.2 6) the pot-
tery, the bossed bronze fingerring, the yellow bead with blue eyes and the f ragment of a dark-blue 
glass bracelet — support dating the building to the La Tène-D period. 
The existence of the system of multiple rings of rampar t s a t the Szentvid sett lement has 
been borne out by the recent excavations, in the course of which another Late Celtic rampar t was 
brought to light in the terrace surrounding the hill-top.19 
The section a t the above-discussed Velem-Szentvid, is discussed in the passages on chronol-
ogy below. 
The defences observed at Ostffyasszonyfa Földvár major are a good example of the 
establishment of separate defended sites close to each other. The artificial terraces, also peculiar 
to the La te Celtic oppida, at this site were obviously not used as building sites ; this is indicated by 
their unduly confined space as well as their steepness. The builders of the fortification took advant-
age of the high and steep bank of t he plateau, while they defended the accessible sides of the hill-
fort with ramparts (Fig. 1). 
From accounts of the La te Celtic fortifications on Hungar ian terri tory it emerges t ha t 
almost all these defences were reconstructed and reinforced f rom defended sites built in earlier 
periods. For this reason, analyses of the rampar t structures are practically incapable of pointing 
out features common to all the fortifications.2 0 The La te Bronze Age and Early Iron Age defended 
sites in general use stone and t imber constructions ; one of the most typical examples of this type 
was provided by the exemplariiy unearthed fortification a t Sopron-Burgstall.21 interestingly 
enough, the internal dividing rampar t , and also those a t the gateway erected at this site during the 
large-scale reconstruction and rebuilding in the La Tène-D period indicate a homogenous construc-
tion with no internal structure.22 W e are likewise ignorant of the internal s tructure of the fortifi-
cation a t Balatonföldvár, established during the La Tène-D period, and also of t ha t of the explored 
palisade of the Velem-Szentvid oppidum, except for the fact t h a t the latter was constructed from 
timber.2 3 
I n short, the cross section of the rampar t a t the Ostffyasszonyfa—Földvár major site has 
provided further details of Late Celtic defences, demonstrating a t the same time the efficacy of the 
new construction bui l t drawing on the lessons of earlier experience. 
Relying on the evidence offered by the charred remains of the beams and the coal-dust 
indicating their original position we have a t tempted to reconstruct the original s tructure of the 
16
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rampar t . This reconstruction, drawn up with the help of the surface and section plans, indicates a 
certain regularity in the deposition of the beams. The two lowest rows of beams, lying a t a distance 
of about 50 cm, were clearly discernible in the section of the W side of the rampar t ; the f ront row 
was made up of closely set beams constituting the palisade, while the construction of the row behind 
it was looser, with the gaps between the beams filled in with pebbles (Fig. 6). The subsequent 
rows of loosely set beams, constituting the framework of the rampart , were laid down a t greater 
distances (1.5 m), while the f i f th and last row, found in the N wall of the cross-section, was built 
approximately 70 cm from the fourth row ( Fig. 1). The five longitudinal rows of beams were linked 
by cross-beams : in spite of their had s ta te of preservation, the wooden remains unambiguously 
indicated their existence (Figs. 3—4). No iron nails have been found, indicating t h a t the beams 
were in all probabili ty interlocked only loosely ; certain traces discovered a t the spot pointed to the 
so-called "bond-like" arrangement of the crossbeams instead of a consecutive deposition. The wooden 
construction of the r ampar t may have been 4 4.20 m wide.The gaps between the beams were filled 
with pebbles, which later became hard as concrete. The height of the parape t was around 3 4 m ; 
this presumed height corresponds to dimensions used in the reconstruction of the British fortifica-
tion (e.g. the fortification with t imber construction at Hollingbury24). The analysable remnants of 
beams came from round and rough oak logs, a building material also characteristic of other Celtic 
sett lements (e.g. Gellérthegy25). 
Another section of the rampar t , cut in the region of the gateway, exhibited the slanting 
layers of the superimposed beams of the palisade above the lowest row of beams, and also the thick 
layer of watt le-and-daub underneath. This layer may presumably lie taken to indicate tha t the 
gaps in the palisade were filled with clay and its outer wall was daubed to decrease the inf lammabil-
i ty of the wooden construction. The inner side of the rampar t , built without a t imber framework, 
was made up exclusively of pebble layers, with two benches discernible in its section. The 1.5 m 
wide white ballast-road discovered on the inner side of the rampar t was in all probabili ty used to 
make the defences more readily accessible (Fig. 12). 
Different var iants of the structures defending the gateways of the late La Tène fortifications 
are known. The simplest of these constructions was where the gate wings were suspended on posts ; 
three large-sized post-holes can be considered indicative of this type. The rows of post-holes dis-
covered a t other sites are indicative of more complicated constructions, e.g. of large-sized gatehouses: 
Huelgoat, Fécamp, Manching, Finsterlohr, Otzenhausen, Nitr iansky Hrádok.2 6 
The interesting feature of the gatehouse of the fortification a t Ostffyasszonyfa Földvár 
major lies is tha t i t represented the Early Roman gatehouses with t imber construction rather 
than a Late Celtic type. Parallels of this type can be found among the Ear ly Roman cam p buildings. 
Apar t from the fact t ha t the fortification complex a t Földvár major with its clearly discernible 
timber construction is still unparalleled in the investigated territories, the combination of the ram-
part construction of prehistoric character and the Roman-type gatehouse is especially noteworthy. 
To bridge this contradiction, we shall quote Jul ius Caesar's account of the Gallic wars. 
According to his detailed account,27 the Nervians, defending themselves from the Roman army, 
erected buildings of Roman character : "Haecet superiorum annorum consuetudine a nostris cogno-
verant et, quosdam de exercitu nacti captivos, ab his docebavtur . . . " " . . . reliquisque diebus turres ad 
altitudinem valli, falces testudinesque,quas iidem captivi docuerant, parare ac facere coeperunt." I t is 
thus fairly obvious t h a t the towered gatehouse was pat terned af ter comparable Roman constructions. 
Consequently, in reconstructing this gatehouse we relied primarily on the reconstructions of gate-
houses of the Ear ly Roman camps. Howerer obvious Roman prototypes was, the construction 
2 4
 C O L L I S (1975) 15. and Fig. G. 20 C O L L I S (1975) 33. and Figs. 11, 12, 13. 
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Fig. 12. Os t f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : t h e reconst ructed t imber construct ion of the main r a m p a r t 
Fig . 13. Ost f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : the recons t ruc t ion of the excava ted ga teway 
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and dimensions of our gatehouse appeared to be slightly different from those of the camp gates. 
The gatehouses in the Roman palisaded camps were without exception larger in their basic area, 
and the space between the two palisades, i.e. the breadth of the gateway, was also 
considerably larger t han tha t observed at the Földvár major fortification. I n the palisaded 
camps it was relatively easy to reconstruct the s tructure of the gatehouse on the 
evidence of the regularly dug large post-holes. For example the dimensions of the gatehouse a t the 
Ifangstet ten camp were 5 .80x3.60 m.28 those of the Künzing gatehouses were 3 x 3 m in the f i r s t 
building level,29 while the width of the two-leaved gateway there was around 7 in. I n determining 
the basic area of the four-cornered gatehouse in palisaded camp II I at Adony, bui l t in the begin-
ning of the 2nd century A.D., the large-sized rectangular post-holes were instrumental ,3 0 as were 
the gatehouses a t Rödgen, Nijmegen or Heilbronn-Böckingen.31 
However, no comparable large post-holes could be identified at the Fö ldvár major gate-
house. The smaller, round post-holes observed there presumably belonged to the body of internal 
constructions, especially to those above the ground floor. At the same time they occurred at a level 
higher than the foundations. The excavators account for the post-holes observed in the round towers 
in palisaded camp I a t Adony, presuming the existence of a construction above the ground floor.32 
In lieu of the post-holes, we managed to observe the remnants of large-sized rectangular piers, 
together with remnants of the connecting sole t imbers (Fig. 10) ; the pole-structure towers made 
of round timber were apparently founded on sole t imber only. 
Our reconstruction of the height of the towers was based upon the calculation tha t the 
gateway must have been at least 3 3.5 m high to allow the crossing of horsemen and carts, and the 
height of the tower was an addi t ional 2.5 3 m.33 In short, our reconstruction of the gatehouse of 
the fortification a t Földvár major was based on reconstructions of similar types a t Roman earth-
t imber forts34 (Fig. 13). The thorough examination of the trace of the fortification was also instru-
mental in this respect. (Fig. 9). 
CELTIC COINS I N T H E A R E A O F T H R O S T F F Y A S S Z O N Y F A - F Ö L D V Á R M A J O R H I L L F O R T 
In 1954 A. Kerényi published a Celtic silver coin find deposited in the Medal Cabinet of the 
Hungarian Nat ional Museum.35 According to this account the hoard, consisting of some 30 coins, 
was brought to light in the winter of 1944 1945 whilst digging military trenches on the banks of the 
river Rába near Ostffyasszonyfa. On the evidence of the ferrugineous soil, which covered the coins, 
they had presumably been hidden in a wooden box or wrapped up in a cloth. 21 of the coins were 
published by the Hungarian Nat ional Museum in two installments. Interestingly, the documents 
relating to the f ind circumstances are in many respect discordant. Although the silver coins were 
published as a homogenous hoard, it has to be pointed out t ha t we know of a t least two different 
interpretations concerning the discovery of the hoard : Mrs. Lajos Gelier, who in 1953 sold 8 coins, 
spoke of a hoard buried in a po t te ry jar,36 while according to Emil Trommsdorf, who in 1954 sold 
13 pieces, the coins had been buried in a wooden box or wrapped up in a cloth.37 Consequently, the 
possibility of more than one coin find in the f l a t inundation area of the river Rába among the 
trenches lie low the hillfort cannot be dismissed with any certainty. 
In his publication of the coin hoard, Kerényi also gave a summary of a distinct group of 
Celtic coins ; this group he later analysed together with other Transdanubian coin types.38 None of 
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Fig. 14. Coins in the Celtic hoard f r o m t h e region of Os t f fyasszonyfa minted wi th different dies 
the silver coins found at Ostffyasszonyfa are overstriked ; their weight varies between 8.2 - 9 . 3 gr. 
Four variants could he distinguished on the basis of the dies : 
1. inv. no. 39/1953.2 / 8.21 gr (Fig. 14.1) 
2. inv. no. 39/1953.4 / 9.31 gr (Fig. 14.2) 
3. — inv. no. 21/1954.1 I 9.27 gr (Fig. 14.3) 
4. - inv. no. 21/1954.7 / 9.23 gr (Fig. 14.4) 
The fact tha t these coins could he associated a group of Celtic coins in a well-definable area 
directed our a t tent ion to the other stray - coin finds in the region, even more so since a t certain 
sites the coins and the Late Celtic archaeological material appeared to he associable as was the case 
in the neighbourhood of Ostffyasszonyfa. 
The three hoards, identical in type, outlining the distribution area of this coin type were 
those from Giittenbach (Pinkóc), Velem-Szentvid and Ostffyasszonyfa. The distribution area prac-
tically coincided with the terr i tory of the historical Vas County (its W zone today belongs to Aus-
tria). The Pinkóc hoard, found in 1927 hidden in a vessel, consists of 180 coins.39 In the terri tory of 
the large prehistoric sett lement a t Velem-Szentvid, a pot unearthed contained 51 silver coins.40 
Of the other Celtic coins with definite find-spots from the explored area those from Német-
újvár,4 1 Kismező,42 and also the coins bearing the legend N E M E T found at Szombathely belong 
to the Noricum type.43 The silver coin bearing the legend BIATEC excavated a t Vasvár was the 
product of the Boian mint.44 The Celtic coins unearthed at Mencsér and in the environs of Kőszeg 
are often referred to only in parantheses.45 
The major i ty of our s t ray Celtic coins belong to the so-called Velem-type, represented by the 
three above-named hoards. The coins discovered at Óvár and also those in the Archaeological Col-
lection of the Szombathely Museum we know only from their publication,46 and the same applies 
to the specimens from Kisunyom47 and Olad, a site in the environs of Szombathely.48 The Velem-
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type coin unearthed at Körmend is in the Münzkabinett in Vienna.49 A few considerably worn 
Velem-type coins found in the environs of (Szombathely are also deposited in the Medal Cabinet of 
the Sa varia Museum.50 The defended site in the Szentvid hill a t Velem has yielded, besides the pecu-
liar Velem-type coins, Boian type gold coins and also a specimen of the Regöly-type bronze coins.51 
We'll come back to the latter later, in connection with chronological questions. 
The detailed analysis of the Late La Tène archaeological material accompanying the coin 
finds would also be useful from our point of view ; the first moves in this line have already been 
made. The Late La Tène material in the area of Kőszeg and Körmend is still unknown to us, 
while at the same t ime the Late La Tène topography of the environs of Velem-Szentvid, an area 
regarded as an oppidum52 ever since the early 20th century, has gradually been cleared up, if only 
on the evidence of the surface finds.53 
In the environs of Kisunyom several smaller La Tène-D sites are known to have been dis-
covered ;54 in the course of my recent rescue excavations in the area I managed to unearth two La 
Tène-D period refuse pits containing sherds f rom painted po t te ry and an unusual ly large number of 
iron objects.55 The surface s tray f inds made by earlier field-walkings in the region of the village 
include bronze bossed bracelets and a f ragmentary late-period plated glass bead. 
Our knowledge of the La te La Tène period of the environs of Szombathely is also begin-
ning to shape up ; the Late La Tène-D period sett lement which has yielded stray pottery f inds now 
in the Savaria Museum,56 and which was disturbed in the f i rs t half of the 1960s by digging in the 
Rowing pond,57 was originally situated in the N W part of the present-day town. Other s t ray f inds 
are also known to have been found in the area of the one-time settlement.58 
The area and the s t ructure of the sett lement is still unknown to us, but i t is almost cer-
tain tha t the Velem-type Celtic coins allegedly coming from the site of Olad or from the environs 
of Szombathely are in fact f inds from this terri tory. 
T H E H I S T O R I C S I G N I F I C A N C E O F T H E H I L L F O R T AT O S T F F Y A S S Z O N Y F A - F Ö L D V Á R M A J O R ; 
T H E P O S S I B I L I T I E S O F D A T I N G I T 
The defended area of the hillfort was relatively large ; presumably the terri tory had al-
ready been in use in the Late Bronze Age or Early Iron Age. The stretch of the rampar t and the 
gatehouse we have excavated definitely da te from the La Tène-D period. The same date applies 
to the archaeological finds unearthed inside of the fortification. Outstanding historical significance 
at tached to the hillfort during the Late Celtic period, and its establishment and decline bare close-
ly upon the step-by-step occupation by the Romans of Transdanubia. 
As far as the broader vicinity of the hillfort is concerned, we must mention the two les-
sons drawn from the archaeological finds collected during the field surveys in the Kemeneshát and 
Kemenesalja regions. First, the wooded marshland with gr i t ty subsoil was in great parts uninhabit-
ed, secondly, the population was relatively dense in the Late Bronze Age - Early Iron Age, and 
again in theLateCelt ic period.59 The comparatively frequent occurrence in the interior of the Keme-
neshát and Kemenesalja regions of the La Tène-D finds was ra ther surprising (Fig. 15), especially 
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Fig. 15. The dis t r ibut ion of t h e Velem-type Celtic coins 
in the light of similar f inds from the settlements on the river R á b a : e.g. t races of a Late Celtic 
set t lement have also been brought to light on the slopes of the Ság hill,60 and the grave of a LaTéne-
D period equestrian warrior was excavated at the foot of this hill, in the area of Celldömölk.61  
The Roman potteries discovered among the overground finds in a number of the late-period settle-
ments indicate of the home-making of the immigrant population as does the s tamped decoration 
011 one of the potteries rescued from a La te Celtic grave at Alsóújlak, environs of Vasvár,62 while 
re-occurred on a sherd from a La Tène-D-like pot tery vessel identified among t he overground finds 
in a small Roman villa near Kemenesmagasi.63 
6 0
 Rescue excavat ion led b y the au thor in 1967 62 Rescue excavat ion led b y the author in 1979. 
(Savaria Museum : 68.15.1—15.). 63 Field survey b y the au tho r in 1980. 
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Fig. 16. Velem-Szentvid (oppidum) : cross section of t h e terrace and t h e f inds (1972) 
The temporary importance of the La Tène-D period hillfort a t Földvár major can he ac-
counted for by its geographical position. As is clearly shown in our map (Fig. 17), the undoubtedly 
prehistoric road crossing the N W third of Transdanuhia r a n from near the hillfort towards the 
Danube. A comprehensive account of this road and also of the Roman f inds from the environs of 
Sárvár is the s tudy of Terézia Buocz, put to press in 1975.64 The importance of this work lies in 
the fact that , relying on local history, she was the first to give an outline of the presumed area of 
the Roman settlement of Bassiana, which lay in the vicinity of present-day Sárvár, and she also 
gave details of the location of cemeteries, the amphitheatre and the ear ly and late-period relics 
of the town. For us, the passages on the hill-camps in the environs of Bassiana were of prime im-
portance : these presumed constructions, to he analysed fur ther in the future , may hear a close 
relation to the Late Celtic hillfort at Földvár major. 
Considering the settlement in this terr i tory of the L a t e Celtic peoples, and also the charac-
teristic features of the hillfort, Caesar's words on the defensive native Gallic tribes are perhaps the 
most appropriate annotat ion :65 " . . . continentesque silvas ac paludes habebant, eo se suaque omnia 
contulerunt." ... "Hi consuetudine populi Romani lom capere, castra munire, commeatibus nost-
ros intercludere instituant." 
The geographical position of the hillfort indeed indicates such an objective : in all proba-
bility it was meant to intercept the main supply-route which branched off f rom the Amber road and 
climbed up the Kemeneshát through the swampy plain of the river Rába . The Roman camps 
presumably marching camps at the outset (Fig. 17.1 2 3) established in the plain may rightly 
he interpreted as the vestiges of a military action aimed a t covering the road ; the groups of camps 
64
 B u o c z (1978b) 6 7 - 7 6 . and B u o c z (1983) 173. 65 CAES., Bell. gall. I I I . (23) and (28). 
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Fig. 17. ThÀroud connect ing Savar ia and A r r a b o n a and the R o m a n hi l l -camps (1, 
the Fö ldvá r m a j o r for t i f icat ion (af te r Terézia Buocz) 
100( 
found elsewhere in the Roman Empire (e.g. in Britain) are often interpreted likewise.66 Of course, 
these camps may have been used again later.67 The coin finds discovered on both banks of the r iver 
Rába may also be accounted for by military activities : on the right bank the above-mentioned 
Celtic silver coins were found, while the hoard consisting of the coins of Augustus and Tiberius was 
unearthed on the left bank, in the vicinity of Sárvár. The latter f ind we know only from publica-
tions.68 
The way the hillfort was destroyed is unset t led as yet. I t s wooden defences were practi-
cally burn t to the ground. Only the last, still glowing remnants were covered with earth, and it 
was still this layer which has protected the foundations of the hillfort up to the present day . 
Certain constructions had quite often been bu rn t down to "set the [»lace in order" and this 
was well exemplified by the traces of burning I recorded during m y excavation in 1972 at Velem-
Szentvid. The then 28 m long trial t rench referred to above cut across three terraces ; the phenom-
ena observed in the section and in the side blocks we have tried to construe. I n addition to the 
findings essential in determining the function and age of such constructions, we have also come 
6 6
 N A S H - W I L L I A M S ( 1 9 G 9 ) 1 2 3 . 
67
 T h e L a t e Roman f inds unear thed d u r i n g the ex-
cavat ion of the fort a t Sá rvá r -Ovár (Fig. 17.1.) m a y b e 
in te rp re ted as suppor t ive of this a s sumpt ion (T. Buocz, 
oral communica t ion) . 
G 8 T Ó T H ( 1 9 7 7 ) 7 3 . 
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Figs 18 — 19. Os t f fyasszonyfa-Földvár ma jo r : t h e te r races of the prehistoric for t i f ica t ion 
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Figs 2 0 - 2 1 . Ost f fyasszonyfa-Földvár m a j o r : p a r t s of t h e r a m p a r t s of t h e prehistoric for t i f icat ion 
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across certain phenomena the subsequent interpretat ion of which (as working hypotheses) would 
presumably render their more exact chronological classification possible. We must add, however, 
tha t these observations may as well be considered incidental, since these phenomena were recorded 
in one trial trench only. The forthcoming investigations in this line will surely produce fur ther proof, 
either positive or negative, for the researchers. 
We have already examined the cross-section of the terraces a t Velem in our description of 
the surfaced road and the presumed r a m p a r t (Fig. 16). However, the section of the foundation 
of the rampar t has raised fur t her problems. A thick layer of dark refuse containing sherds from La 
Figs 22 — 23. The burn t p a r a p e t beams in t h e section of t he ma in r a m p a r t 
Tène-D pottery vessels was discovered in the section overlapping the stone foundation of the 
rampar t and the extending part ly over its inclination. The only plausible interpretat ion of this 
phenomenon was tha t the refuse layer got partly above the foundation following demolition during 
theLaTène-D period of the rampart . No traces of burning could be identified on the remnants of the 
rampar t or in its region, and the debris in the traversed post-hole did not contain coalified remains 
either. In my opinion the formation of the terrace, in the same spot where the rampar t was subse-
quently erected, was due to the forestry of modern times ; the slightly swelling surface of the terrace 
nevertheless differs f rom the relatively f l a t surface of the other terraces. While the region of the 
rampar t did not show traces of burning, t he stony foundation of a house explored above the road 
surface and the La Tène-D period foundat ion of a pile-construction house with wat t le and 
daub walls found a t a level above the la t te r indicate destruction. 
The post-holes in the area of the large-sized building cut in to the earth with stony sub-
structure and portico a t Velem contained coalified pieces of wood, and the remnants of the three 
pairs of millstones on the f loorage were covered with a thick layer of soot. The filling of the watt le 
and daub construction building on the upper terrace was likewise replete with pieces of charcoal, 
and some of the sherds in the filling, including sherds from mainly large-sized La Tène-D period 
storage jar, bore distinct traces of 1 »Urning : e.g. the f ragment of a large storage jar was found with 
burnt textile fibre s tuck to it.6'J Of the more than i .500 objects brought to light by the excavators, 
only 10 sherds come from Roman potteries. Having drawn a map of the find-spots of these sherds, 
we could establish t h a t all the Roman sherds come f rom the filling of the two La Tène-D period 
buildings, each showing traces of burning.70 I t is not accidental t ha t no Roman pot te ry sherds were 
found in the area of the rampar t or on the road section attached to it . Using the information dis-
69
 Specified by E r n ő H o r v á t h (Savaria Museum) 70 I nv . No. Ö.73.1.154, 311, 479, 857, 928, 1203, 
I nv . No. Ö.73.1.147. 1218, 1294. 
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Fig. 24. Velem-Szentvid (oppidum) : t he stone founda t ion of t h e r ampar t 
cussed above, we tried to reconstruct, though only hypothetically, the last years of the Late La 
Tène period defended site (oppidum) a t Szentvid. 
Even the f i rs t excavator of the site, Kálmán Miske, found diff iculty in dating t he end of the 
golden age, and also the late period, of the prehistoric Velem settlement. In his s tudy , written in 
1921, he was still of the opinion tha t the sett lement "had barely outlasted the wrong half of the last 
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century B.C.".71His opinion was based on the reasoning that the L a t e Celtic material of f inds from 
the site did not contain coins of the Republic, or their barbaric imitations. In the course of his suit-
sequent excavations he changed his opinion, and in his manuscript of 1929 he suggested for the 
abandonnement of the La te Iron Age oppidum the beginning of t h e 1st century A.D.72 
The finds of the excavation in 1972 at Velem-Szentvid can in our opinion be closely con-
nected with the history of the hillfort a t Ostffyasszonyfa — Földvár major : the respective coin 
finds belonging to the same tribal mintage type and the similarities of the two fortifications (the 
internal timber construction of the rampar t and t he hidden road running along its inner side) 
apparent ly support th is assumption. 
The fate of the Late Celtic oppidum at Velem-Szentvid was plainly determined by historic 
events in the region of the Amber road. As a result of the occupation of Noricum in 15 B.C. the region 
of the Amber road came under Roman authority.73 The protection of the important road in all prob-
ability necessitated the reconstruction of the nearby fortified oppidum at Velem-Szentvid. The 
inhabitants were presumably obliged to demolish the walls of the fortification, but it was still not 
burnt down. The burying of the silver coins and the subsequent f l igh t of some inhabi tants may well 
be accounted for by these events. 
However, the sett lement a t Szentvid survived. This is indicated by the sherds from Roman 
potteries found in the remains of the houses, by a coin of Augustus brought to light earlier,74 and 
presumably also by the scanty occurrence of Regöly-type bronze coins among the Late LaTène finds. 
According to our present state of knowledge, the l a t t e r coin type dates from a later period. This 
dating is based on the assumption t h a t these coins were minted only after the Roman conquest.75 
By this time the oppidum at Velem-Szentvid had lost its importance, ivhile the region of the later 
Sa varia has gradually become a strategic area. An excavation conducted by Terézia Buocz has 
brought to light the remains of an Ea r ly Roman wall with t imber construction in the area of the 
Já rdányi Paulovics I s tván Garden, approximately 1.5 km from the centre of the LaTène-D period 
sett lement (Olad), characteristic of which were theCelt ic silver coin finds.''"The earliest Roman coins 
recorded in the area of the later Savaria (coins from t h e Roman Republic and the reign of Augustus 
and Tiberius) were also found in the course of earlier explorations.77 
Provided t h a t t he burnt layer we discovered, indicating t h e end of the Late L a T è n e period 
of the Velem-Szentvid settlement, is not an isolated phenomenon, i.e. tha t such layers will also be 
observed elsewhere, i ts analysis may provide a solution to our questions concerning the decline of 
the oppidum. Recent excavations at other sites have also identified remains of burnt down construc-
tions : the burnt stones and the burn t layer found dur ing the excavation of the multi-period forti-
fication of the Gellérthegy oppidum suggested t h a t the Late Celtic rampart was originally of a 
considerable timber structure.78 
The studies on the early history of Pannónia of ten note t he almost f i f t y years' gaj) between 
the demonstrable da t e of the wars against the Pannons and tha t of the occupation of the Danube 
frontier line. For the t ime being this gap cannot be filled in with da ta , either archaeological or his-
torical.79 We are of the opinion t h a t the decline of bo th the oppidum at Velem-Szentvid and the 
hillfort at Földvár major can be assigned to this very period, al though the chronological limits 
are fairly difficult to define. The existence of the fortification a t Földvár major suggests that , in 
the period following the suppression of the Pannon-Dalmatian rebellion, minor guerrilla activities 
may also be reckoned with in Transdanubia ; the features of the terrain, i.e. the vast contiguous 
71
 MISKE (1921). 
72
 MISKE (1929). 
73
 TÓTH (1976) 201. 
74
 I temized in 1925, inv . no. 28. 
75
 BÍRÓ — Sey (1972) 3 5 9 - 6 3 . 
76
 Buocz (1978a) 8 7 - 8 8 . 
77
 (Savaria M u s e u m (Garden of Ruins) 54.490.1 — 1 1. 
78
 M. P E T Ő — G Y . N O V Á K I : Budapes t I . N side of 
Gellérthegy ( I I I ) RégFüz 36 (1983) 9. 
79
 MÓCSY (1974) 33. 
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forests and the ample marshlands were ideal for such activities. The burning down of the Velem-
Szentvid "aerie" may have taken place in the first years of the 10s A.D., i.e. when the legion com-
manded from Emona to Carnuntum marched through the stretch of the Amber road used as a mili-
t a ry road.8 0 The fortification at Földvár major was presumably burnt down a t the end of the 10s 
A.D. In dating this event, we relied on the Sárvár hoard which contains the coins of Augustus and 
Tiberius, and the burying of which we have related to military activities. The result of the analyses 
into the distribution of the terra sigillatae also support our assumption : the occurrence of terra 
sigillatae dating from the reign of Tiberius (late phase) and Claudius was documented in the region 
along the road between Savaria and Arrabona.81 This phenomenon is in fact positive proof of the 
existence of a longlasting and undisturbed t rade in this route. 
The dating of the fortification a t Földvár major to a later period is also supported by the 
type of its gatehouse ; modelled on tha t of the Early Roman camps, it may rightly he taken to 
indicate tha t , by the time of its construction, the existence of the Roman military camps in the 
neighbourhood had already become commonplace. 
We still know very little about the early forts of the Roman troops which occupied Trans-
danubia. I t is thus with irony tha t we inform Pannonian historians t ha t this type of gatehouse was 
in fact par t of a Late Celtic hillfort. 
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M . T . B Í R Ó 
THE INDIAN IVORY COMB FROM GORSIUM 
I n the thirteenth year of excavations of Tác-Gorsium the area between the palat ium and 
the as yet unexplored city forum was uncovered.1 One of the sett lement 's most complicated quarters 
with several habitation layers came to light during these operations. According to the excavators 
f ive architectural phases could he distinguished. At this spot small adobe houses were identified 
dating f rom the second half of the first century A. I). Only discontinuous remains of adobe walls 
remained from the architectural works of the second century. Above these, dat ing from the Severian 
Period, a luxurious dwelling, richly decorated with frescoes was found. During the fourth century 
the residential quarters were replaced by various craft shops (traces of an iron smelting workshop 
have survived). A Christian basilica was bui l t here during the late Imperial Period. In Quarter " a " of 
Square N/8, in the above-mentioned area, a comb fragment was found eight spits deep. This frag-
ment will be the subject of this short s tudy2 (Fig. 1 ). 
Having collected the set t lement 's Roman Period bone carvings uj) to the 1970's ( that is 
more than three hundred artifacts), the following pat tern emerged from the detailed within-site 
distribution maps of these objects. The Gorsium bone material occurred in close clusters in well 
defined par ts of the sett lement and was concentrated in certain rooms even within the buildings. 
They may be found in large concentrations in the three forum shops, in the east wing of the tabernae 
and in the southwestern half of the habi ta t ion area under discussion here. The majori ty of these 
assemblages display a great degree of uniformity : homogeneous groups of pins, various discs and 
necklace ornaments were found. The simultaneous occurrence of several tyjjes is rare (they are 
known from the small shops of the business row and from the above-mentioned habitat ion quarters 
used between the first to fourth centuries).3 The bone carvings were deposited a t the levels 7, 8 and 
9 (one level equals approximately 20 centimeters) of Squares N/8, N/9, 0/8 and 0/9. These worked 
bones come from an earlier period than the ornamented dwelling house f rom the Severian Period. 
Of the hone pins, the use of clothing catch pins was certainly abandoned a t this settlement following 
the Marcomann wars. "Label p la tes" with disk ends have already been found during excavations at 
Magdalensberg, however, such types are unknown from later sites. No dat ing for the whistle and 
sphere-shaped headpins is possible at present. The same is the case for the birdshaped head pins, 
which is more elaborate and beaut iful than is typical for pannonian hone carvings.4 Other f inds 
from the level of the bone carvings date to no later than the middle of the second century.5 The comb 
under discussion must have been deposited before the erection of the Severian building, some time 
' J . FITZ — Zs. BÁNKI: Gorsium. Ötödik jelentés A 
táci római kori település fel tárásáról , 1966—1966. 
(Fi f th r epo r t on the excavat ions of the R o m a n Per iod 
se t t lement a t Tác-Gorsium, 1965- 1966.) Alba Reg ia 
(8 — 9) 1967- 1968, 215 — 218 p. 
2
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who made the analysis of this un ique ly in te res t ing 
a r t i f ac t possible and provided access to the ob jec t . 
3
 M. BÍRÓ: R o m a n Period Bone Carvings f rom Gor-
sium. Manuscr ip t submi t t ed to Alba Regia. 
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 M. BÍRÓ, m a n u s c r i p t . 
5
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on the excavat ions . The c i rcumstances of discovery 
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graphic sequences of the site. 
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in the last third of the 1st century or in the second century. Clarification of the archaeological con-
tex t was particularly important because of the unique character of this f ind. 
This specimen is a f ragment of a double-ended comb, carved from one piece of thick, brown-
ish ivory with heavy marbling. I t is 9.8 centimeters wide. The greatest length of the preserved frag-
ment is 2.6 centimeters, while the smallest length is 1.3 centimeters. The edge of this ivory carving 
is slightly curved. In other words, it was originally not exact ly oblong in shape but trapezoidal, 
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narrowing toward the end with less dense toothrow. The very wide body of the comb is accompanied 
by relatively short teeth . The row of teeth is dense below and it is more separated above. The tips of 
the teeth follow a step-like pattern, instead of an arch pat tern. Both sides of the comb were dec-
orated with carved figures which lend a special significance to this art ifact . 
On one side (Side A) a figurine is depicted support ing its chin with one hand looking out of 
the picture. I ts roundish face is characterized by a typically wide nose and thick lower lip. I t s head 
is covered with a turban-l ike kerchief. A necklace is represented in the form of a tr iple line on the 
neck with a quadrangular pendant around the middle. Both of the arms are decorated by bracelets 
Fig . 2. The comb f r o m Gorsiunf (Side A) Fig. 3. The comb f r o m Gorsium (Side B) 
which cover the w hole forearms in coil form. The right arm rests under the chin in a relaxed pose, 
while the lef t arm is held in f ront of the chest bent at the elbow. The t h u m b and the pointer finger 
are t ightly closed while the middle and ring fingers are also bent. The finger is held slightlv apar t 
(Fig. 2-3). 
The representation on the В side of the comb is still less visible. The arch of a piece of ker-
chief or a lock of hair may be seen a t the height of the shoulder above an arm bent a t the elbow. 
A cushion seems to rest under the elbow, which however, might just as well be the kneesof a strongly 
contracted figurine. A shield-of-arms like motif, out of which a bundle of densely arched lines ex-
tends, may also be clarly distinguished (Fig. 3). 
Bilateral dense combs were very popular during the late Imperial Period in Pannónia just 
as in any of the other provinces of the Empire. They are, however, unknown from earlier settle-
ments.0 These double ended combs are made up of three parts . The narrow, decorated bands were 
6
 M. GRÜNEWALD: Die Kle in funde des Legions- mik (Grabungen 1968 -1974 ) KLiÖ 29. Wien 1981, 
lagers von C a r n u n t u m m i t A u s n a h m e der Gefäßkera- 22 p . 
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fastened by rivets on the toothed plate. Combs with a small toothrow and carved out of one thick 
plate, made with a wide compact or open-worked body, were popular in the Eastern areas : in 
Egypt , Asia Minor and the Pontic region, where representations of such double-ended combs occur 
even on tombstones.7 The material, form and characteristic decoration of the Gorsium comb is alien 
to the style followed in Roman handicraf t . Thus the placc of its manufacture must lie sought beyond 
the borders of the Roman Empire. 
Based on the nature of the representation, the comb under discussion could well be con-
sidered in my opinion an Indian product. Ivory carving is mentioned among the most respected of 
c ra f t industries in early Vedic text . The use of ivory is discussed in detail in the Sanskrit Brihat 
Sanhita. The R a m a y a n a mentions ivory carvers and ivory merchants. Indian swords made with 
ivory handles are praised in the Mähäbhärata.8 Contemporary research in a way also relates the 
origins of Indian monumental sculpture from several viewpoints to the techniques of wood and 
ivory carving.9 Still, early Indian carved ivory objects are known only from a few places. From the 
period under discussion here f inds f rom the Taxila excavations,1 0 the Begram bone plates,11 and the 
Pompej i ivory lakshmi s ta tue t te are worth mentioning. This lat ter carving is the only Indian piece 
of a r t from Europe of relevance to this study.12 
Several ar t centers are known from the discussed period in India. Craftspeople in the town 
of Mathura in Central India (which was the Eastern Capital of Kushan rulers {»reserved many of 
the traditions of Indian art. While this center was also effected by stylistic influence f rom Gandhara, 
it relied on the development of local traditions and its art is characterized by basically Asiatic 
traits.1 3 The Gandhara school of ar t which was approximately contemporary with the Mathura 
a r t prospered in the Western section of the Kushan Empire. According to E. Baktay, the Gandhara 
a r t "displays at its full prosperity the provincial style of the Roman Empire".1 4 The city of Begram15 
was uncovered during the excavations of Hackin and Foucher along a section of the ancient "Silk 
R o u t e " between Ract ra and Taxila. 16This town was identified as one of the western residences of 
the Kushan Ruler of ancient Kapisi. The arts of Eas t and West were found to be best mixed in 
Begram.17 There are many who suggest tha t a great number of Greek and Roman art ists who arrived 
in Gandhara and Eastern Afghanistan settled down in fact and worked there.18 
The so-called Begram ivory plates were found in two walled- rooms. Some six hundred 
of these objects were hidden there, probably at the t ime of the invasion led by Shapur the First.19 
The ivory plates of Begram are probably parts of inlay, decorative elements of thrones and jewellery 
boxes from the palaces of the Kushan kings. Within the context of Gandhara art they reflect early 
Ind ian naturalism, the effects of Sanchi and Mathura. Their style seems to be much more related 
to t h a t found in Asia than in the West.20 These carvings may be grouped into three types. The most 
beautiful are the so-called high reliefs in which figurines and architectural elements are strongly 
raised from the surface. In these scenes female figurines may often he seen in a so-called gateway 
7
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(torana) or in a typical portal from Indian chaityal.21 Gateways on these representations are similar 
to those buil t in Sanchi. As far as the niches are concerned, they have been compared by Indologists 
to those of Bha ja and Karli. Objects in the other group of the Begram ivory plates are rather two 
dimensional wi thout the emphasis on depth. One might better te rm these pieces incised drawings 
ra ther than ivory carvings.22 On certain specimens a combination of linear engraving high relief and 
open work may be found. The third group included chiseled carvings with a double outline (e.g. a 
long frieze with a hunt ing scene) where one line was coloured black and the other red. 
Fig . 4. Ivory p la te f r o m Begram 
The Gorsium comb displays the most similarities to the second type group of the Begram 
ivory plates23 (Fig. 4). The decoration on the small comb was engraved and incised almost using 
a single line by a talented master of outstanding grajihic skills. (A number of like-sized carvings are 
also known amongst the Begram plates).24 
I n the following section a detailed list of characteristics will be given to demonstrate the 
Central Asian origin of the comb under discussion here. Showing the face in a so-called three quar-
ters profile is rare in Roman art. I t is, on the other hand, quite common in the ar t of India (Fig. 5). 
The engraving reliably represents the stylized physical characteristics of an Indian face in a fashion 
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Fig. 5/1. Ivory pla te f r o m Begram 
Fig. 5/2. Ivo ry p la te f r o m Begram 
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often used by Indian artists.25 The face is round, widening downwards with a soft chinline. The 
strongly arched eyebrows do not meet in the middle ( !). The nose is wide with thick nostrils. 
The lower lip is also pronounced. The head is covered by a turban-like cloth. Such turbans may lie 
seen on the heads framed by a lotus flower design on the Bhárhut stupa.26 Female figurines on the 
Begram inlays are also depicted in turbans decorated by pearls. On the Gorsium piece, a decorated 
lock of hair is shown curling on the right side of the turban . The same angular h a i r - d o may be seen 
on a female figurine which is shown bending forward on one of the Begram jilates (Hackin Fig. 78 
№ 200 b).27 Ladies on the Begram high reliefs wear double strings of beads around their necks, 
which are indicated by double and triple line incisions on engravings such as the representation on 
the comb under discussion (Fig. 5). Half of a rectangular precious stone may be seen at the center 
of the necklace while the other half would have fallen beyond the line of fragmentat ion. Both of 
the figurine's forearms are covered by bracelets which also occur even on the upper right arm. 
Two types of bracelet representations are recognized among the Begram plates. In one case all of 
the bracelets are undecorated although the lower and upper ones are more protuberant than the 
others (Fig. 5,1). In the other case an incised linear decoration may be seen on the lowest bracelet 
(Fig. 5,2).2S The craftsperson indicated the pattern by hatching on the Gorsium specimen (As is 
known from colored wall paintings, these kinds of bracelets were decorated by green and yellow 
precious stones.)29 Special at tention should be directed to the graceful and refined position of the 
two hands which was an alien motif for European artisans hut which has always been characteristic 
of Indian art . Here, it may be worth refering to the rough glove-like representations of hands known 
from the provincial sculptors of the period. The depiction of typical hand posture and movement 
of Indian artists is even very rough on the products f rom the Gandhara workshops where Roman 
craftspersons were employed as well. 
The use of pat tern books was also known in India.3 0 Copying famous works of a r t was quite 
popular. The great number of analogues with similar themes and almost the same composition 
allows the tentat ive reconstruction of the decoration on the comb found at Gorsium. Pictures com-
posed of the bust of two or three figures are quite common in the secondary space-filling surfaces of 
monumental plastic a r t (e.g. on column pedestals and casette-like compartments on the upper 
parts of pillars ; Fig. fí). Such representations may he seen in the dressing and combing scenes on 
the pillars of the 2nd Bhutesar s tupa.3 1 Ladies combing their hair or applying cosmetics as well as 
figures playing music or listening to music or dancing are among the most common motifs on the 
Begram ivory plates as well. Similarly the scene on the Gorsium comb involved two or three people. 
The contents of this representation may be be t te r understood on the basis of the posture 
of the left hand. Hand gestures have a symbolic meaning and str ict iconography in Indian art . 
On this picture, the tips of the t humb and the pointer finger are pressed together and the hand itself 
rests on an oval object which is clasped against the breast. This object of oval form is one of the 
most unclear parts of the picture. The coincidence of the hand posture and this special oval object 
creates a resemblance to a musician playing biwa, a f requent ly found motif on representations of 
this kind. The resting musician supports his head on one hand while still holding the instrument 
and the pick in the other. The biwa is an ancient Chinese musical ins t rument which has been distri-
buted throughout the Eas t and Europe by way of Egypt , Persia and Greece. I t s four and f ive string 
varieties are most common. The pick (bacsi) was usually carved out of hard wood, ivory or tortoise. 
A musician playing biwa may be seen on the limestone reliefs which were carved in Airtam during 
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Fig. 7. Represen ta t ion of musicians f rom A i r t a m 
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the f i rs t century.'These pieces of ar t are also associated with the Gandhara school of ar t (Fig. 6-7).32  
Several representations of orchestras are known from the Touen Houang cave paintings. Although 
these depictions da te to a later period, the tightly closed thumbs and pointer fingers holding the 
pick, as well as the loosely held l i t t le fingers are easily recognizable on them.33 The only difference 
distinguishing the carved piece found in Gorsium from all the remainder of these representations is 
t ha t while on the above-mentioned examples the musicians are playing with the right hand, the 
pick is held in the lef t hand in the picture engraved on the Gorsium comb. 
This is to say, the carving may have depicted a scene with several par t ic ipants who may 
well have been musicians. However, only the outermost figure, the musician playing biwa remained 
on this f ragment . The next question to he answered is why this peripherial figurine on this probably 
multi-figure composition should be shown turning away from the scene from the others, or in other 
words looking out of the picture? In addition to this compositional peculiarity the representation 
has a number of technical failings. The elbow of the right arm .supporting the chin was simply omit-
ted f rom the picture. If the line of the head is extended it becomes evident t ha t neither a large par t 
of the headgear nor a section of the forehead could be f i t ted within the picture. The inaccuracy of 
the arrangement contradicts the superior graphic talents of the artist . In other words, a craftsperson 
who has such drawing abilities would have paid at tent ion to the area of the picture as well, placing 
the whole scene within the space a t disposal. 
The representation under s tudy here may either he a copy or a picture cut out of an ivory 
plate during secondary working. This genre-picture may have been copied from a fresco or a relief 
decorating some building as well as f rom any larger ivory or wood carving. The effect of monumental 
architecture has been demonstrated for gateway representations on the Begram reliefs as well. 
At this point a t tent ion should he directed to the incised arch which may be seen on the right corner 
of the coml). This is also an architectural motif which may have denoted the arch of a niche. The 
original scene was obviously larger t h a n the surface of the comb.34 Aside from copying, one may also 
speculate whether the raw material f rom which the comb was made was cut out from a larger carv-
ing and possibly during the secondary re-working only the essential jiortion of the original picture 
was retained. On the other hand, the fact tha t both sides of this ar t i fact are decorated should be 
considered a unique characteristic of combs. Carving occurs only on one side of the Begram plates 
which served as inlay. 
' the drawing on the comb's В side is unclear, hu t i t was not caused by blurring because the 
shield of arms-like motif with the bundle of lines may easily be recognized. The difficulty is t ha t the 
f ragment of the former depiction is only a detail which cannot be unambiguously identified. The 
bent arm and the headgear or braid are uncertain although a figure with hanging head could part ly 
f i t in the layout of the picture (Fig. 8-9). The shield of arms-like ornament may represent a stylized 
plant motif (acanthus leaves) which occur on the background carvings of Begram both between 
the figures and smoothed against them.3 5 Naturally, it may also be par t of a cushion or mat as 
within a scene found on a comb from Dalverzin-Tepe. 
Several combs are known from Taxilia which belong to the group of combs with arched 
backs.36 Marschall published a report on a f igurative comb. The rest are decorated with simpler 
32
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dot and circle motifs or plant ornaments. A human couple may he seen on one side of the above-
mentioned f ind while a duck was engraved on the other. Marschall considers this comb form to he 
Western in origin and identifies it with the kind tha t was called y.reiç or XTEIOV by the Greeks. 
Decorative motifs tha t resemble those engraved on combs may also be seen in Gandhara and even 
more often in Mathura on the reliefs used in building ornamentation.3 7 These analogues also f ix the 
dat ing of the Sirkap finds to the first centuries before and af ter Christ respectively. This was the 
period when the early Kushan settlement a t Dalverzin-Tepe (excavated in modern Uzbegistan) 
was at the height of its prosperity as well. A comb fragment, similarly Indian in origin, is also known 
from the Dalverzin-Tepe excavations led by Pugachenkova. Both sides o f t h a t comb are decorated 
by dancing and dressing female figurines resembling those shown on the Begram plates.38 These 
pictures include larger and more complicated scenes than the one engraved on the Gorsium comb, 
although the details such as the form of the faces and arms, the necklace, the coils of the bracelets 
and hair decoration are identical to those seen on the comb under discussion here (Fig. 9). 
At present, the search for additional analogous specimens was both beyond the scope of 
this s tudy as well as beyond the possibilities open to me in research. While several questions were 
left open in this paper, the aim of the report was to present a special find which found its way f rom 
Central Asia (probably from the area of the Kushan Umpire) to Gorsium, a small provincial town 
of the Roman Empire in Pannónia. 
Natural ly, one may only hypothesize concerning the way this small object was imported 
f rom Central Asia to Pannónia. In my opinion a distinction between two phases should be made : 
Regular t rade may have provided the mode of transportat ion for the comb to the Middle Eas t . 
F rom this area soldiers fighting in the eastern w ars may have brought it to Europe. That is, as a 
first step the comb was brought to the eastern provinces of the Roman Empire (or to neighboring 
areas) from the western Kushan Empire, where ivory carvings were made using similar techniques 
in several towns. In just the same way tha t another comb with Indian decoration found its way to 
Uzbegistan, the small object described in this paper may have come to the Par th ian Empire or Syria 
by the mediation of caravans travelling the ' 'Silk Route". I t islikely tha t ivory carvings were taken 
as personal proper ty to the Middle Eas t and Europe as the themes and the artistic approach 011 
these carvings may have been alien to these customers accustomed as they were, to the Hellenistic 
style of human depiction, in the same way as Indian art is, in general, considered "exotic" by Euro-
peans nowadays. Roman t rade with India became regular during the Augustan period both over 
land and by sea.39 Commercial links with the Eas t and chiefly with India drained considerable 
monies from the Roman Empire.4 0 Spices, numerous perfumes and drugs, silk and precious stones 
were the primary articles imported.4 1 On the other hand, Roman products also occur during the 
first century and a t the beginning of the second century in Central Asia and the Fa r East . The two 
branches of the continental route toward the West (one from China and the other from Inner India) 
joined at the city of Bactra whence it led fur ther to Alexandria and Antioch. This continental route 
is also mentioned by auctors. Marine routes to India, however, were only recognized after the ex-
cavations by Wheeler and his team.42 In addi t ion to Alexandria 's role in continental t rade the im-
portance of Syria must be emphasized as well. Syria played a mediating role in the t rade between 
3
' M A R S C H A L L (1954) Vol. II . 655 p . 
38
 A. G. PUGACSENKOVA: Les t résors de Dalverzine-
tepe. Leningrad 1978. 65, 66, 67 t . I would like to 
acknowledge the he lp and professional advice offered 
by László Fe renezy of the H o p p Ferenc Museum, 
Budapes t . 
39
 B . ROWLAND: R o m e and G a n d h a r a E a s t and 
Wes t I X . 1 9 5 8 / 3 . 1 9 9 2 0 8 p . E . H . W A R M I N G T O N : 
The Commerce Be tween the R o m a n E m p i r e and India . 
Cambr idge 1928. 
40
 K . REGLING: Der Schatz römischer Goldmünzen 
von Diarbeki r . Bl. f . Münzf reunde 1931 (Sonderab-
druck). 
41
 F . M. 11EICHELHEIM: R o m a n Syria. An Economic 
Survey of Ancient Koine. Vol. IV. Bal t imore 1938. 
200, 203 p. 
4 2 R . M. WHEELER: A r i k a m e n d u : An I n d o - R o m a n 
Trading s t a t ion on the Eas t Coast of India . Anc ien t 
Ind ia N 2 J u l y 1946 Calcut ta . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Huvgaricae 37, 1985 
430 M. T. B Í R Ó 
Eas t and West. The comb under discussion here may have found its way from Central Asia to the 
Par th ian Empire or to one of the eastern provinces coinciding with such regular trading activities 
although by chance. I t should he emphasized tha t it must have been either a personal object for 
everyday use or an "exotic souvenir" collected and kept as a curiosity, ra ther than one of the com-
mercial goods. This hypothesis is supported by the negative evidence t ha t hardly any Eastern, 
Indian pieces of ar t are known from the terr i tory of the Roman Empire. As was mentioned previ-
ously, trading with the Eas t was concentrated on other goods. According to what is known a t 
present, imports focused exclusively on less durable organic materials, t ha t is items for direct 
consumption or prone to fast decomposition (spices, fragrances, silk). 
This comb most likely was brought to Pannónia by soldiers who had been ordered from 
Near East to the Eastern f ront . The exact t ime period when this may have taken place may he 
identified only in terms of the dat ing and interpretat ion of the Gorsium strat igraphy. Should the 
adobe houses found in the level of the comb have belonged to the Gorsium mili tary camp, the object 
must have been brought to Pannónia during the second half of the first century A. D. since this 
camp was given up during the reign of Traian at latest. If this was the case then the comb would 
have been brought into the Danube region by soldiers of the military uni ts who took par t in the 
Eastern wars of Nero or in t he Jewish War (legio XV Apollinaris).43 If the level from which the 
comb came to light is the lowest layer of the sett lement following the mil i tary camp, it may be 
supposed tha t a soldier of one of the other legions carried the ar t i fact in. This must have been either 
legio I Adiutrix44 or legio I I Adiutrix45 which took part in the Par th ian military campaign of Traian. 
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DISCUSSIO 
E . T Ó T H 
ZUR FRÜHEN VÖLKERWANDERUNGSZEIT VON SIEBENBÜRGEN 
B E M E R K U N G E N ZUR A R B E I T VON 
K. Horedt: Siebenbürgen in spätrömischer Zeit. 
Kriterion Verlag 1982. 235 S., 70 Abb. 6 Taf. 
Das neue Buch des ausgezeichneten Kenners der siebenbürgischen Völkerwanderungszeit 
ist eine Zusammenfassung und Weiterentwicklung seiner früheren Forschungen. Er untersucht 
die Geschichte des Gebietes mit Hilfe der archäologischen Funde. Die Geschichte von Siebenbür-
gen, dem nördlichen Teil der einstigen Provinz Dazien, worüber man meistens nur mit der ein-
seitigen Betonung der vorausgesetzten, weiterlebenden Provinzialbevölkerung lesen kann, unter-
sucht der Verfasser mit Bedacht und er interpretiert die Funde. Das Zeitalter, auf das er seine 
Arbeit beschränkt , ist das letzte Viertel des 3. Jh s und das 4. Jh . , mit Rückblick auf die letzten 
Jahrzehnte der römischen Provinz. Weniger glücklich war es, dieser Zeitalter «spätrömisch» zu 
nennen. Nach der Aufgabe der Provinz unter Aurelianus setzte sich im Gebiet der einstigen Pro-
vinz nicht die römische oder spätrömische Periode fort, sondern es begann die Völkerwanderungs-
zeit, u. zw. um 130 150 J ah re früher als in anderen europäischen Provinzen des Römerreiches : 
dies geht auch aus der Arbeit hervor. Das wirkliche Schicksal und die tatsächliche Geschichte des 
Gebietes wäre durch den Titel : «Siebenbürgen in der Frühvölkerwanderungszeit» hesser ausge-
drückt worden und dieser h ä t t e auch dem Inha l t des Buches hesser entsprochen. 
Verfasser ha t sein Werk 1979 abgeschlossen. Das Buch erschien 1982. 
K . Horedt schildert im ersten Abschni t t die geographischen Verhältnisse. Er weist auf 
die bestimmende Rolle des von Bergen umgebenen Beckens, auf den Goldgrubenbau hin, der 
nach 271 f ü r eine lange Periode aufgehört hat . Er untersucht die Bedeutung des wohl ununter-
brochenen Salinenwesens, die Rolle der Bergpässe hei den Durchzügen und Ansiedlungen. Es läßt 
sich aber mit den historischen Quellen und den archäologischen Funden die Behauptung kaum 
in Einklang bringen, wonach die Ungarn «. . . nach Err ichtung und Festigung des ungarischen 
Königreiches in Etappen auch nach Siebenbürgen vordringen» (S. 21) oder die Interpreta t ion von 
Anonymus ohne Beachtung der ungarischen Forschungsergebnisse. 
I m zweiten Abschnit t befaßt sich Verfasser mit dem letzten, krisenhaften Jahrzehnt der 
Provinz. E r berichtet über die letzte Periode der dazischen Limesbefestigungen, für die die partielle 
Vermauerung, Abschließung der Lagertore charakteristisch ist. Der Aufgabe der Provinz ging ein 
längerer Prozeß voran : eine bedeutende Stat ion dieses Prozesses ist der Abzug des römischen 
Militärs aus einzelnen Teilen Ostdaziens, was notwendigerweise mit der Flucht der Bevölkerung 
einhergegangen ist. Laut Verfasser begann sich in diesen Jahrzehnten das Christentum zu ver-
breiten : aber die Funde unters tützen dies nicht einmal hypothetisch. 
Ausführlich beschäft igt er sich mit den Fibeln mit ungeschlagenem Fuß und er hä l t den 
gotischen und römischen Typus von diesen auseinander : die erstere Fibelform wurde paarweise, 
die letztere in sich getragen. Diese römischen Fibeln wurden schon zur Mit te des 3. Jhs gebraucht, 
deshalb können sie zur Datierung nach 271 keine Hilfe leisten. Verfasser befaßt sich mit der Ansied -
lung der Karpen und mit den im Gebiet von Dazien zu Tage geförderten karpischen Funden, 
Schmuckgegenständen. Die Erkennung dieser Eundgruppe verdanken wir ihm, der in seinen frü-
heren Studien dieses Thema eingehend untersucht hat . Es scheint auf Grund der gegenwärtig 
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bekannten Daten, daß die Erkennung von K. Horedt auch trotz der Gegenmeinungen st ichhalt ig 
ist. Meinerseits sehe ich hier ein Datierungsproblem. Es gibt keinen Beweis zur Datierung einzel-
ner karpischer Eunde auf das 4. J h . und darum auch dafür nicht, daß die karpische Bevölkerung 
in Siebenbürgen in bedeutenderer Menge das 4. J h . erlebt hä t te . 
In weiteren drei Abschnit ten werden die Siedlungserscheinungen, die Bestat tungen und 
zum Schluß die Fundar ten vorgeführt bzw. ausgewertet. Es werden die im Gebiet der einstigen 
römischen Städte zu Tage geförderten Funde, die laut Verfasser aus dem der Aufgabe der Provinz 
folgenden Zeitalter stammen, und die materiellen Denkmäler der ländlichen Siedlungen nach-
einander untersucht. Die in den Städten gefundenen kleineren oder größeren Bestat tungen schreibt 
Verfasser ebenso der nach der Zäsur von 271 vorausgesetzten Restbevölkerung zu, wie die in sehr 
geringer Zahl erhalten gebliebenen christlichen oder für christlich gehaltenen Funde. Seinen Schluß-
folgerungen nach ist das römische Lehen in erster Reihe in den Städten erloschen. Dies ist aber 
ein klarer Beweis fü r die Diskontinuität : in anderen Gebieten des Reiches haben die Provinzialen 
in den ummauerten, sicheren Städten und nicht auf dem von feindlichen Angriffen mehr bedroh-
ten Land weitergelebt. 
Die Zahl der ländlichen Siedlungen ha t sich im letzten anderthalb Jahrzehnt im Gegen-
satz zu 10 Fundor ten auf 50 erhöht . Die Funde versuchte Verfasser in drei Gruppen auseinander-
zuhalten : in die westsiebenbürgische, ostsiebenbürgische Gruppe und außer diesen registriert er 
Sonderformen von Siedlungen. Die Denkmäler der westlichen Gruppe weist er in der mehr roma-
nisierten und urbanisierten Hälf te der einstiges Provinz nach, dort , wo die dakische Kul tur nach 
der römischen Eroberung zurückgedrängt wurde. Es gibt laut Verfasser außer den Fibeln mit 
umgeschlagenem Fuß, die auch in der östlichen Gruppe vorkommen, zwei solche Gegenstands-
typen, die nur fü r dieses westliche Gebiet charakteristisch sind. Diese sind die zweireihigen K ä m m e 
und die Zwiebelkopffibel von Obreja. Es f rag t sich jedoch, ob die Funde von so geringer Zahl zur 
Absonderung der Fundgruppe genügend sind ? Besonders darum, da die Fibel nur einen Streu-
fund bilden. 
Die östliche Gruppe (mit mehr als 20 Fundorten) bekam vom Verfasser den Namen St. 
Gheorghe-Kultur. Die Gruppe s teht mit der Kul tu r von Síntana de Mures Tschernjachow in 
Zusammenhang, wird aber von dieser auch durch wesentliche Unterschiede getrennt. Sie unter-
scheidet sich auch von der Poienesti-Kultur. Ihr Gebiet war in der provinzialen Periode weniger 
romanisiert, deshalb kommt die dakische Wirkung in der Keramik stärker zur Geltung. Eine Leit-
form stellt die henkellose konische Tasse dar, die an ihrem Boden eine Tupfenreihe t rägt . Ver-
fasser zählt im Katalog ihre 16 Fundor te auf. Jedoch ist es von der Kar te Nr. 36 sichtbar, daß 
die «dakische Tasse» nicht nur im Gebiet der St. Gheorghe-Kultur vorkommt (9 Fundstellen), 
sondern proportioneil verstreut auch im Gebiet der westlichen Gruppe (7 Fundstellen). Deshalb 
kann sie kaum als Leittypus der östlichen Gruppe gelten. Laut Verfasser ist der Typus ausnahms-
weise auch aus Dazien vor der römischen Eroberung bekannt und t rägt nur in Nordsiebenbürgen 
und südlich der Karpaten eine Tupfenreihe auf ihrem Boden. E r unterscheidet sich vom Tassen-
typus der Кarpen, wo die henkellose Form selten vorkommt und die Tupfenreihe fehlt. Im Gebiet 
der Kultur sind halbkreisförmige, mit bogenförmigem Griff versehene Knochenkämme und eben-
solche können auch südlich von den Karpa ten angetroffen werden. Sie werden durch den ein-
reihigen Kamm mit hall »bogenförmigem Griff, die henkellose Tasse und die Krause von der Poie-
nesti-Kultur unterschieden, obwohl in anderen Fällen auch Gleichheiten beobachtet werden kön-
nen. Die römische Komponente ist aber schwer zu entdecken, schreibt er. Die St. Gheorghe-Kul-
tu r unterscheidet sich wegen den Brandbesta t tungen von der Kul tu r von Sintana de Mures, deren 
gotisches Volk Skelettbestat tungen vorgenommen hat . Verfasser knüpf te das Gräberfeld von 
Brateiu an die St. Gheorghe-Kultur. Auf Grund der muntenischen, südlichen Beziehungen kam 
Verfasser zum Schluß, daß der kräft ige Vorstoß des Volkes dieser Kul tur die Folge der Nieder-
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läge der Goten nach 332 an der unteren Donau war. Infolge dieses Ereignisses wurden nämlich 
diese bodenständigen Bevölkerungsteile nach Norden verdrängt. Es bleibt aber unbeant-
wortet die Frage, wer alle nach 332 ethnisch zu diesen «bodenständigen Bevölkerungsteilen» ge-
hört haben ? 
Als eigenartige Siedlungsformen reiht Verfasser in eine besondere Gruppe die Handwerker-
siedlungen, die vor allem Keramik hergestellt haben (Cristesti, Maroskeresztúr). In den ländlichen 
Villen vermutet er auf Grund einiger Scherbenfragmente die Bewohntheit , was ein sehr dürftiger 
Beweis ist. 
Nach der Aufgabe der Provinz können nur in drei Militärlager schwache Siedlungsspuren 
entdeckt werden. Ähnlich ist die Lage auch in den Canabae und Vici. 
In den Bestat tungen von Gräberfeldern kann praktisch keine Rede sein, sondern nur 
von Einzelgräbern — hat der Verfasser zwei große Gruppen auseinandergehalten: die Gräber der 
dakisch-römischen Bevölkerung und der Eingewanderten. Skelettgräber t reffen wir überwiegend 
in den Städten an (90 St.), wo hingegen Brandbes ta t tungen überhaupt nicht zum Vorschein gekom-
men sind. In den ländlichen Siedlungen wurden hingegen bloß 5 Skelet tbestat tungen gefunden, 
im Gegensatz zu den 372 Brandgräbern es t r i f f t zwar zu, daß der Großteil dieser 352 St. 
aus dem Gräberfeld von Brateiu s tammt. 
Die Bestat tungen der «dakisch-römischen» Bevölkerung nach 271 sind laut Verfasser die 
in den einstigen römischen Städten, im allgemeinen sich nach Osten richtenden Stein-, Ziegel-
oder Erdgräber (90 St.). Die Datierungsbeweise der Gräber sind die auf dem Grabungsgelände 
von Apulum gefundenen Münzen aus dem 4. Jh . (zwischen 284 383 u. Z.) und die in einem Grab 
von Napoca gefundene Nadel mit Polyeder kopf. Laut Verfasser beweist dieses letztere Grab zugleich 
die sekundäre Anwendung der römischen Steindenkmäler nach 271 und diese Ansicht wird von 
ihm verallgemeinert. In Sarmizegetusa da t ie r t er das Gral» auf Grund eines glasierten Scherben-
fragments auf das 4. Jh . Eine Besta t tung in Turda soll infolge der dort gefundenen Zwiebelkopf-
fibel ebenfalls aus dem 4. J h . stammen. Auf dem Land können die Besta t tungen der östlichen 
und der westlichen Gruppe wegen der geringen Zahl der Gräber nicht auseinandergehalten werden. 
Einen beträchtlichen Teil der ländlichen Gräber bildet das im wesentlichen vollständig freigelegte 
Gräberfeld von Brateiu : Verfasser knüpf t die Bestat tungen an die St. Gheorghe-Kultur. 
Die Bestat tungen der eingewanderten Völker werden von ihm in drei Gruppen geteilt : 
1. zu den Karpen und Dakern, 2. zur Kul tur von Síntana de Mures Tschernjachow mit gotischem 
Ethnikum, und zum Schluß in der dri t ten Gruppe vermischen sich die Charakterist ika der Kul tur 
von Sîntana de Mures mit f remden Elementen. 
Verfasser hält die römischen Gegenstände (Fibeln, Armringe, Gürtelschnallen oder christ-
liche Gegenstände) für die Denkmäler der zurückgebliebenen Restbevölkerung (der dakisch-römi-
schen Schicht). Diese Gegenstände wurden im 4. J h . im Gebiet des Römischen Reiches und nicht in 
Siebenbürgen hergestellt. Ihre Zahl ist gering. Iii den letzteren drei Jahrzehnten sind insgesamt 
nur zwei Zwiebelkopffibeln zum Voschein gekommen (Obreja, Turda). Aus dem 4. Jh. , der Blüte-
zeit der Zwiebelkopffibeln wurde nur ein einziges Exemplar gefunden. Das Exemplar von Turda 
s tammt nämlich aus einem Ziegelgrab und ihr Typus läßt sich problemfrei unter die provinzialen 
Denkmäler vor 271 einreihen. Die Zwiebelkopffibeln t ra ten auf und verbreiteten sich übrigens 
früher, als es allgemein angenommen wird. Die ältesten silbernen Exemplare - wie auch das 
Stück von Turda sind gerade im Nordbalkan und in Pannonién ans Tageslicht gekommen. Ihre 
Exemplare sind uns von den Jahren 230 an bekannt (E. Tóth, Folia Arch. 31, 1980, 146 ). 
Es gibt insgesamt 11 solche Zwiebelkopffibeln, die laut Verfasser aus Siebenbürgen stam-
men. Außer diesen ist eine Anzahl von Exemplaren aus Pannonién in der Neuzeit nach Sieben-
bürgen gelangt, ähnlich einiger spätantiker Armbänder. Dies macht uns ausdrücklich darauf auf-
merksam, daß es von den in siebenbürgischen Museen aufbewahrten spätant iken Gegenständen 
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unbekannten Fundortes auch mehrere solche Exemplare gibt, die aus Pannonién gekommen sein 
mögen. Am Ende des vorigen und zu Beginn unseres Jahrhunder t s war in Ungarn der Tausch oder 
die Verleihung zwischen den Museen üblich, um von den Pr ivatsammlern und ihren Geschenken 
gar nicht zu reden. Ferner : da das linke Ufer der Donau auch nach der Aufgabe von Dazien von 
den Römern kontrolliert wurde, dü r f t en spätrömische Gegenstände auch von dort nach Sieben-
bürgen gelangt sein : entweder als Beute im Alter tum oder durch die Sammler in der Neuzeit. 
Zum Schluß darf man auch nicht vergessen, daß die Gegenstände durch Erbeu tung auch selbst 
aus dem Römerreich in das Barbaricum, also nach Siebenbürgen gelangen konnten, entweder in 
sich alleine oder mit ihren Eigentümern zusammen. 
Mit Rücksicht auf all dies, dürfen uns die in geringer Zahl zu Tage geförderten römischen 
Gegenstände nicht zur Annahme von Handelsbeziehungen (Verfasser leitet die Gürteldorne von 
Feisa oder die keilgravierte Schnalle von Gherla-Sic von diesen her) berechtigen. Schließlich, 
warum müßte man aus diesen einzelnen oder auch mehreren Fundgegenständen darauf 
schließen, daß diese allein und ausschließlich von den Nachkommen der Provinzialen getragen 
wurden? Ohne Beweis bleibt diese Behauptung sowohl hei dem Verfasser wie auch bei anderen 
Forschern. Das Gebiet von Siebenbürgen nach 271 gehört zum Barbaricum. Von den dor t ans 
Tageslicht gekommenen einige römischen Gegenständen kann man ohne Beweis ebenso nicht 
behaupten, daß sie von den Abkömmlingen der Provinzialen gebraucht wurden, wie ein ähnlicher 
Schluß auch von anderen außerhalb des Römerreiches zutage geförderten römischen Gegenstän-
den nicht möglich ist. Die in dem mi t Pannonién benachbarten sarmatianischen Akasztó zum Vor-
schein gekommene Victoria-Bronzestatuette beweist weder einen römischen Bewohner, noch den 
römischen Göttenglauben der Sarmaten, ebenso wie dies auch von anderen Funden : von der 
Dolichenus-Hand aus der Ukraine, der Öllampe von Luciu oder von ähnlichen, siebenbürgischen 
Gegenständen nicht gesagt werden kann. Falls einzelne, im Römerreich erzeugte Produkte im 
Barbaricum in größerer Menge zum Vorschein kommen z. B. emaillierte Fibeln oder Terra-
sigillaten bei den Sarmaten -, so bedeutet auch dies nur Handelsbeziehungen, und nicht, daß 
Römer im Barbaricum gelebt hä t t en . Weshalb wäre dies anders im siebenbürgischen Barbaricum 
des 4. Jh s? Im Gebiet Siebenbürgens oder Daziens werden die aus der betreffenden Periode stam-
menden römischen Funde im allgemeinen einseitig nur als Beweise des Weiterlebens der dakisch-
römischen Bevölkerung ausgewertet. In ähnlicher Weise: die Keramik dakischen Charakters aus 
der provinzialen Zeit wird nur f ü r den Beweis des Weiterlebens der dakischen Urbevölkerung 
gehalten. Doch können weder die römischen, noch die dakischen Funde so einebenig interpret ier t 
werden. Wir bemängeln die Beweisführung. Die im Barbaricum, außerhalb des Römerreiches zum 
Vorschein gekommenen römischen Gegenstände und andere Zusammenhänge können nicht außer 
acht gelassen werden. Aber die in die dakische Kul tur des 3. oder 4. Jhs einreihbare Keramik 
die in der Mehrheit der Fälle ohne Fundzusammenhänge, als Streufund zum Vorschein kommt — 
kann nicht zur Nachlassenschaft der örtlich weiterlebenden Daker sein, sondern auch diejenige 
der dieselbe Kul tu r besitzenden, eingewanderten Karpen oder der freien Daker, die noch nach 
den Markomannenkriegen, Ende des 2. Jhs im Gebiet der Provinz angesiedelt worden sind. Davon 
gar nicht zu sprechen, daß falls zur Mitte des 3. Jh s die dakische Keramik in der Provinz immer 
noch vorhanden ist, so ist dies ein Beweis fü r die nicht romanisierte Urbevölkerung. Es war nach 
der römischen Eroberung auch in anderen Provinzen gerade die Töpferei, die sich als erste Stufe 
der Romanisierung verändert , umgewandelt ha t . Wenn also im 3. Jh . tatsächlich noch immer 
handgemachte Keramik dakischen Charakters erzeugt worden ist, so beweist dies den nicht romani-
sierten Charakter der dakischen Restbevölkerung : der Prozeß der Romanisierung setzte sich nicht 
einmal auf jenen Gebiet der materiellen Kul tu r in Gang, der sich am leichtesten verändert. Auch 
Verfasser sieht dies richtig, als er über die Interpret ierung der dakischen Keramik und über die 
karpische Ansiedlung schreibt. 
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Wir wollen in den Bemerkungen, die wir der Arbeit des Verfassers hinzufügen, die Auf-
merksamkeit vor allem von der Seite der Römerzeit her auf einige ungelöste Probleme richten. 
Es handel t sich u m Fragen, deren richtige Beantwortung von der Datierung und der Interpret ie-
rung einzelner Gegenstände und Erscheinungen abhängig ist. Nicht bloß für fraglich, sondern ein-
fach fü r irrtümlich halten wir die Bestimmung, Datierung und Auslegung der christlichen Funde, 
die Interpret ierung des Umlaufs von römischen Münzen in Siebenbürgen, sowie auch das, was 
über die städtischen Gräberfelder geschrieben wurde. 
K. Horedt nähert sich an die christlichen Funde vorsichtiger als früher und teilt sie in vier 
Gruppen : in die sog. gnostisch-frühchristlichen Funde des 3. Jhs , in die sicheren Funde aus dem 
4. .Jh., in die unsicheren und problematischen christlichen Funde und er erwähnt zum Schluß zwei 
germanische Schatzfunde des 5. Jhs, die christliche Symbole enthalten. Die Best immung der 
Gegenstände kann aber auch so in Frage gestellt werden. Die sieben Stücke der ersten Gruppe 
haben nämlich mit dem Christentum nichts zu tun. Es ist zwar klar, daß man mit der gnostisch-
frühchristlichen Bezeichnung dieser Gegenstände beweisen will, daß hier eine zum Empfang des 
Christentums geneigte Volksschicht vorhanden war. Aber diese in der heidnischen Magie und 
Zauberei gebrauchten Gegenstände lassen sich mit einer christlichen Bezeichnung nicht versehen, 
und man kann ihnen auch keine vorbereitende Rolle zum Christentum unterschrieben. Diese 
Darstellungen haben für die Christen gerade das Dunkle, das Üble, das Heidentum symbolisiert ! 
Von diesen sind zwei geschnittene Steine Denkmäler des in Dazien übrigens seltenen ägyptischen 
Kultes (Abb. 8,6). Vier weitere geschnittene Steine stellen Abraxas und Gryllus dar, haben also 
mit dem Christentum gleicherweise nichts zu tun . 
K. Horedt hält sieben Gegenstände fü r gesicherte christliche Funde aus dem 4. J h . Doch 
ist die Darstellung des Kreuzes in sich ein ziemlich allgemein gebrauchtes Zeichen und es kann 
deshalb ohne entsprechende Form und Zusammenhang nicht in jedem Falle als ein christliches 
Symbol angesehen werden. Am Boden der Öllampe von Apulum aus dem 3 4. Jh . bef indet sich 
ein kreuzförmiges Zeichen. D a die Christen ihre Symbole an sichtbare Stellen angebracht und 
nicht verborgen haben, sind die christlichen Zeichen am Discus der Lampen zu sehen. Am Boden 
der Lampen bef indet sich der fü r die Werks tä t t e charakteristische Bodenstempel, deshalb kann 
auch das Kreuz am Boden der Lampe von Apulum nichts anderes sein. (Das in Kreis gefaßte 
Kreuz am Boden der hampe von Marcheasa häl t auch K. Horedt nur zweifelhaft für christlich.) 
Auch das kreuzförmige Zeichen des runden Stempels von Päla tca ist gleichfalls nur eine einfache 
Verzierung. Sie folgt nicht der Fo rm des 4. Jhs . Es kann vielmehr ein Gefäßstempel, als ein Brot-
stempel sein. Auch der seit langem bekannte und umstr i t tene Sarkophag von Napoca ist kein 
christliches Denkmal. Der Sarkophag wurde aus einem Grabcippus umgestal tet : in die der I nschrift 
entgegengesetzten Seite wurde f ü r die Leiche die Nische eingeschnitten. Die Inschrif t kam also 
auf den Boden des Sarkophags, gleichfalls an eine unsichtbare Stelle. Deshalb kann man das an 
der Inschrif t sichtbare Zeichen nicht an die sekundäre Bes ta t tung knüpfen. An der Grabinschrif t 
wurde zuerst die häufige Ankürzung : Sit tibi terra levis für ein Christusmonogramm angesehen ( !), 
sodann später das in das eine 0 eingeritzte Kreuz oder kreuzförmige Zeichen. (Vgl. R. Noll, Ger-
mania 60, 1982, 569 572.) Es sind aus Siebenbürgen zwei Darstellungen des Guten Hirten bekannt . 
Der nähere Fundor t des einen ist unbekannt . Diesen mit einer Gemme verzierten Goldring bewahrt 
das Ungarische Nationalmuseum. Die Gemme stellt eine un te r einem Baum und zwischen zwei 
Lämmern stehende Figur, mit einem Lamm an den Schultern dar. Der Goldring ist eine typische 
Form des 3. Jhs, weshalb die christliche Interpreta t ion zu dieser frühen Periode schon von vorn-
herein fraglich ist. Die ähnliche Darstellung eines Hirten ist nämlich kein ausschließlich christ-
liches Motiv, sondern war auch in der heidnischen Kuns t bekannt und beliebt [vgl. Th. Klauser: 
JbAChr I (1958) 20 51 ; 3 (1960) 112 132]. Dieser Gegenstand kann deshalb nicht zu den christ-
lichen Funden gereiht werden. Die andere, heute schon abhanden gekommene Gemme wurde in 
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Turda gefunden. Diese ist tatsächlich eine christliche Darstellung mit dem Guten Hirten, der 
Jonas-Szene und mit Inschrift 1X0YC. Es f r ag t sich nur, von wem sie getragen wurde : ist sie 
Nachlassenschaft eines Provinzialen oder ein Raul) ? Die Fundortszusammenhänge sind unbekannt . 
Neulich wurde aus Moigrad ein Gefäßboden mitgeteilt, an dessen beiden Seiten Einritzun-
gen zu sehen sind. An der Innenseite des Gefäßbodens ist das mit runder Linie umgebene Christus-
monogramm und eine Inschrift zu lesen. Die Authent i tä t des Stückes kann s ta rk umstri t ten wer-
den, da der Text die Inschrift des Lampenhängegliedes von Biertan und sein Christusmonogramm 
kopiert. Besonders charakteristisch ist die typische und seltene Form des an beiden Stücken über-
einstimmenden G-Buchstaben. An der Ri tzung befinden sich Öhre am oberen und unteren Teil 
des in Kreis eingefaßten Monogramms. Diese waren wegen ihrer Anwendung hei den Lampen-
hängegliedern zur Verkuppelung der weiteren Glieder nötig. Doch fällt ihnen bei einem eingeritz-
ten, gezeichneten, geschnitzten oder gemalten Christusmonogramm keine Funkt ion zu, anderseits 
verraten sie, daß es sich um eine Kopie des allgemein bekannten Lampenhängegliedes von Bierten 
handelt. Die Idee des Kopierens dürf ten die am Gefäßboden sichtbaren Einritzungen gegeben 
haben, die authentisch zu sein scheinen. Gefäßeinritzungen befinden sich eher an der äußeren 
Seite der Gefäße wie die ursprüngliche Einri tzung hei dem Standring des Gefäßhodens und 
nicht an der inneren Seite wie das Christusmonogramm auf dem Fragment von Moigrad. 
Es bleiben lediglich zwei Gegenstände in der Reihe der christlichen Funde : die Gemme 
von Turda und das Lampenhängeglied von Biertan. 
Die Zahl der als unsicher qualifizierten Gegenstände bet rägt 13. Von diesen fällt ein großer 
Teil von vornherein aus. Die Formel : utere felix ist nicht christlich. Man ha t sie schon zu Beginn 
der Kaiserzeit gebraucht, obwohl sie erst in der spätantiken Zeit häufiger wurde, dadurch wird 
sie aber noch keine christliche Formel (so schneiden der Ring von Bologa, die Scherbeninschrift 
von Moigrad und der Goldring von Turda von den christlichen Gegenständen aus). Die Inschrif t 
des Bügels der Zwiebelkopffibel von Vetel ist : QUARTINE VIVAS. Sie s t ammt zweifellos aus 
dem 4. Jh . , doch auch diese Formel ist nicht ausschließlich christlich. Der Gegenstand blieb nicht 
in seiner ursprünglichen Form erhalten, sondern wurde als Fragment sekundär zu einem Ring 
umgebogen. Rä tse lhaf t ist, weshalb der Verfasser den Gürteldorn von Feisa auch mit Zurück-
haltung für christlich hält. E r beruf t sich zwar auf den Dorn von Budaúj lak und auf die kreis-
förmigen Darstellungen die an den dazu gehörigen niello verzierten Blechen zu sehen sind. Aber 
diese sind keine christlichen Symbole, sondern nur einfache Verzierungen. Auf den in der Tetrarchie-
zeit gehrauchten Gürtelblechen können kaum christliche Symbole sein. 
Auch die kreuzförmigen von Fall zu Fall sekundären Einritzungen, Verzierungen der 
provinzialen Steinmetzarbeiten können nicht als christlich interpretiert werden (die Steinbearbei-
tungen von Zalatna und Turda fallen aus). I h r christlicher Charakter kann nicht bewiesen werden 
und auch die Zeit der Einri tzung läßt sich nicht bestimmen. 
Zweifellos befindet sich eine Kreuzdarstellung an zwei Lampen des 4. Jhs. Doch ist der 
Fundort dieser Gegenstände unsicher (Apulum und Sarmizegetusa?). Un te r den für christlich 
gehaltenen siebenbürgischen Gegenständen stehen also nur zwei Denkmäler mit sicherem und 
weitere zwei mit unsicherem Fundor t der Forschung zur Verfügung. Laut K . Horedt wurden diese 
von den im 4. J h . lebenden provinzialen Nachkommen gebraucht. Aber diese Annahme wurde 
weder vom Verfasser, noch von anderen Forschern bewiesen. Die Behaptung gerade was das Gebiet 
des einstigen Daziens betr i f f t , ist nicht so evident, daß man den Beweis außer acht lassen könnte. 
Auf Grund der schriftlichen Quellen und der materiellen Denkmäler ha t sieh das Christentum in 
den Grenzgebieten der Donaugegend in dem Ende des 3. Jh s und im 4. Jh . verbreitet . 
Zu dieser Zeit war Dazien nicht mehr Teildes Römerreiches. Dies erschwerte die Verbrei tung des 
Christentums und es konnte auch eine sich den römischen Städten anschließende kirchliche Organi-
sation nicht zustande kommen. Nun war aber gerade die kirchliche Organisation, die Gemein-
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schaft, die nach der Auflösung der staatlichen Verwaltung und des Militärwesens die Römer 
zusammengehalten hat . Von dem Gebiet des einstigen Dazien stehen uns in der T a t keine Daten 
bezüglich dessen zur Verfügung, daß dor t kirchliche Organisationen existiert hät ten. Und zum 
Schluß, es lebte gerade in Siebenbürgen im 4. Jh . das einzige solche Volk in Europa, das zum Teil 
das Christentum außerhall) der Grenzen des Römerreiches kennengelernt hat : dies war das Volk 
der Goten. Deshalb können die siebenbürgischen christlichen Funde auch an die christlichen Goten 
geknüpft werden. Die geringe Zahl der Funde und ihr Charakter (die als Schmuck gebrauchten 
Ringsteine oder zum alltäglichen Gebrauch gehörigen Lampen) vermindern auch sonst den Quellen-
wert der Gegenstände in starkem Maße. 
Sich mit den in Siebenbürgen zum Vorschein gekommenen römischen Funden als letzter 
Fundgruppe befassend, kommt Verfasser zum Schluß : «Der römische Münzverkehr beleuchtet das 
Wirtschaftsleben und die Handelsbeziehungen Siebenbürgens und dient als eine wichtige Quelle, die 
Anwesenheit der römischen Bevölkerung nachzuweisen» (S. 184). Seine Feststellung s t immt mit jener 
Auffassung überein, die in Siebenbürgen bzw. im Gebiet des damaligen Dazien und über dies hin-
aus (im Banat) gefundenen römischen Münzen als einen Beweis für die nach der Aufgabe der Pro-
vinz zur Zeit der Aurelians zurückgebliebene römische Bevölkerung erachtet. Doch bleibt Ver-
fasser — seinen Vorgängern ähnlich — gerade mit dem Beweis dieser Annahme schuldig, obwohl 
er sich in der Beurteilung der verstreuten Münzfunde nuancierter ausdrückt. Der Abschnit t läßt 
auch so manches zu wünschen übrig. Verfasser reiht zwar auf einer Ka r t e und auch in Listen die 
Funde und die Publikationen auf, doch hä t t e er in der Fundliste zumindest die beginnenden und 
die abschließenden Münzen sowie die Beschreibung der Zusammensetzung nicht weglassen dürfen. 
Auch die Gesamtauswertung der Schatzfunde und der Streufunde ist nicht glücklich, besonders 
wenn die Zusammensetzung im Dunklen bleibt. Die Auswertung der Münzen kann grundsätzlich 
bestri t ten werden, da Verfasser (mit anderen Forschern übereinstimmend) nur eine einzige Mög-
lichkeit für richtig hält, nämlich, daß die Münze eine Nachlassenschaft der römischen Restbevölke-
rung bildet und nimmt von keinem anderen Umstand Kenntnis. Diese Verfasser beachten nicht 
die römischen Münzen des 4. Jhs der sich an das Gebiet anschließenden ungarischen Tiefebene und 
des Gebietes jenseits der Theiß, ferner im allgemeinen die Daten des römischen Münzumlaufes 
außerhalb des römischen Reichsgebietes. Sie vergessen, daß die Münze so auch die römische 
ein Zahlungsmittel und kein Ethnikumbest immender Gegenstand ist. 
Die Münzen des sarmatischen Barbaricums nach 271 bedeuten nun eine unentbehrliche 
vergleichende Fundgruppe, da dieses Gebiet mit Siebenbürgen, der einstigen Provinz Dazien und 
zugleich auch mit dem Römerreich benachbar t war. Die im sarmatischen Gebiet so häufigen 
römischen Münzen zeigen, daß die Münze des 4. Jhs nicht der römischen Bevölkerung zugeschrie-
ben werden kann. Obwohl sich mit den im sarmatischen Raum gefundenen zahlreichen Münzen 
viele Studien befaßt haben, werden ihre Ergebnisse durch die Verfasser, die in ihren Arbeiten den 
Münzumlauf der postprovinzialen Periode Daziens untersuchen, in unbegreiflicher Weise nicht 
angewendet. 
Von den ungenügend publizierten, ungenau best immten siebenbürgischen Münzen (nach 
271) können aber einige charakteristische Züge festgestellt werden. Zuerst fällt uns im Vergleich 
zu den fünfmal oder fünfzigmal größeren Münzenzahl des Banats oder der Kleinen Walachei, die 
geringe Zahl der Funde auf, obwohl auch die Schatzfunde hinzugerechnet wurden. Dies zeigt klar 
an, daß die in geringer Zahl zur Verfügung stehenden, siebenbürgischen, römischen Münzen kaum 
als Beweise einer bedeutenderen wirtschaftlichen Beziehung zum Römerreich betrachtet werden 
können. Übrigens, weshalb sollten diese Münzen eine römische Bevölkerung in Siebenbürgen bedeu-
ten, da sie ja im Barbaricum an der Grenze des Römerreiches auch anderenorts angetroffen worden 
können? Von den 814 Münzen sind die Präges tä t ten nur von insgesamt 253 Stücken bekannt . 
Ihre Verteilung zeigt mit den Münzen des sarmatischen Gebietes eine Verwandtschaft . Würden 
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wir diese siebenbürgischen Münzen der zurückgebliebenen Bevölkerung zuschreiben, so wäre es 
auffallend, daß gerade die Münzen jener Präges tä t te fehlen, die man im Gebiet des neuen Dazien 
errichtet hat, dort nämlich, wo die umgesiedelte Bevölkerung lebte. Serdica ist nur von einer 
einzigen Münze vertreten. Aber dies ist kein Beweis fü r irgendwelche «intensiven Beziehungen». 
Bei den Besta t tungen fä l l t einem die niedrige Zahl der Gräber auf. Außer den 353 Gräbern 
von Brateiu wurden nur 114 Bestat tungen freigelegt. Von diesen waren 1!) ländliche Brandgräber. 
Die Anzahl der Skelettgräber be t räg t in den Städten 90, auf dem Land 5. Von den Brandgräbern 
kann folgendes mit aller Sicherheit behaupte t werden : sie können nicht die Gräber der zurückge-
bliebenen Provinzialen sein, da die Leichen im 4. Jh . im allgemeinen nicht verbrannt wurden. Bei 
der Auswertung der Sklet tgräber ist die eingehende Untersuchung von drei Gesichtspunkten aus 
von Belang : der prinzipiellen Möglichkeit des Verbleibens der provinzialen Restbevölkerung, der 
sicheren Datierung der Gräber nach 271 und der Verbindung der Bestat tungen zur provinzialen 
Restbevölkerung. 
Diejenigen die das Weiterlehen der römischen Bevölkerung in Siebenbürgen und Dazien 
vermuten, versuchen das Maß und die Auswirkung der Aufgabe und der Räumung dieser Gebiete 
zu verringern. Dies ist ein bestreitbarer S tandpunkt , der den Quellen und den historischen Kennt-
nissen widerspricht. Die Aufgabe von Dazien kann nicht mit anderen Provinzen verglichen wer-
den, in denen die Abnahme und das Aufhören der Abwehrkraf t des Reiches bzw. der Durchzug 
von Völkern in Wanderung die Flucht der Bevölkerung in die Richtung der besser beschützbaren 
Teils des Reiches in Gang gesetzt haben. Andere sahen hingegen die Flucht gerade infolge der 
völligen Unsicherheit für zwecklos und hielten deshalb aus. Insbesondere nach den ersten Jah r -
zehnten des 5. J h s h a t t e es schon keinen Sinn nach Süden zu fliehen, da dort ähnliche Zustände 
auf sie gewartet hä t t en . Für Dazien wartete aber nicht hei dem langsamen Zerfall des Römerreiches 
ein so ruheloses Schicksal. Dazien wurde von den Römern planmäßig aufgegeben, als sie die Goten 
besiegten und als es zur Konsolidierung der Balkanhalbinsel gekommen ist. Und zwar dann, als 
von der Mitte des 3. J h s an mit dem allmählichen Abzug des Militärs zusammen auch die En t -
völkerung der Provinz in vollem Gange war. Die Aufgabe von Dazien war nicht der f luchtar t ige 
Rückzug eines unbeholfenen, zur Verteidigung unfähigen Macht, die die Räumung nicht organi-
sieren und durchführen konnte, sondern der Beginn der Neuorganisierung, die Erneuerung des 
Donau-Limes. Was konnte die romanisierte Bevölkerung in dem ohne Schutz gebliebenen, in den 
Zustand der Barbarei versinkenden, den schon am eigenen Leihe gespürten Angriffen und Plünde-
rungen ausgesetzten Gebiet erwarten, während nicht weit davon, südlich der Donau die römische 
Macht für neue Wohnstä t ten und Sicherheit gleichfalls gesorgt ha t ? Dort konnten sie unter Ver-
hältnissen, die ihrer früheren Lehensführung entsprachen, weiteriehen. Daß sie t rotz der Schwierig-
keiten dennoch das massenhafte Zurückbleiben gewagt hät ten, könnten wir nur dann beweisen, 
wenn solche städt ische und ländliche Gräberfelder vorhanden wären, die sich mit dem Vergleich 
mit den Funden das 2. und 3. J h s gut datieren lassen. Ers t dann würden wir sehen, ob sich die 
Bestat tungen auch nach dem Jah re 271 fortsetzen. Das erschlossene Gräberfeld von Romula 
zeigt hingegen, daß wenigstens dort - sich die Besta t tungen in der zweiten Hä l f t e des 3. J h s 
beendet haben. Gerade das Beispiel von Dazien beweist, daß der Einzug in das Römerreich selbst 
von den Barharen sehnlichst erwünscht war. Da ja nach den Markomannen-Sarmatenkriegen zwei 
freie dakische Gruppen um die Aufnahme und die Ansiedlung ersucht und diese auch erhalten 
haben. Auch Ende des 3. Jhs war es nicht anders, als 295 die Karpen mit dakischer Kultur in das 
Reich, größtenteils in Pannonién angesiedelt wurden. Haben sich nun die in der Nachbarschaf t 
von Dazien lebenden, romanisierten Karpen im Reich niedergelassen, weshalb müßte man dann 
von der provinzialen Bevölkerung etwas anderes erwarten ? Nach der Ansiedlung der Karpen ist 
jede solche Folgerung unsicher, die in Siebenbürgen im 4. J h . nach bedeutenderen karpischen 
Spuren forscht. 
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Also die Möglichkeit des Bestehens der provinzialen Restbevölkerung in Siebenbürgen 
oder in Dazien ist nach der eindeutigen Aussage der Quellen und der historischen Umstände 
äußerst gering. Eben darum, halten wir einzelne Besta t tungen dennoch für Nachlassenschaft der 
provinzialen Restbevölkerung, so ist die eindeutige, unbestreitbare und genaue Datierung der 
Funde und Erscheinungen nach 271 sowie die Best immung des Ethnikums besonders wichtig. 
K. Hored t hat auf Grund der folgenden Merkmale die städtischen Gräber nach 271 datiert : Stelle 
der Bes ta t tung (am R a n d der einstigen Städte, in außer Gehrauch gesetzten Gebäuden), die öst-
liche Orientierung, die Ziegelgräber, die sekundäre Anwendung der früheren Steinbearbeitungen, 
das Begießen des Grundes der Grabgrube mit Ka lk , schließlich die Begleitfunde und in einigen 
Fällen die Münzen. Diese sind aber keine geeigneten Datierungskriterien. Sie schöpfen nämlich 
die zur Datierung benutz ten Analogien aus den pannonischen Bestat tungen des 4. Jhs . Das ist 
jedoch irreführend. Einerseits wurden die historischen und kulturellen Beziehungen der Provinz 
Dacia durch andere Komponenten bestimmt, als die von Pannonién, anderseits setzen uns die in 
großer Zahl durchgeführten pannonischen Gräberfelderschließungen aus dem 4. J h . auf die falsche 
Bahn ; die Ziegel- und Spoliengräber sind hingegen nicht ausschließlich für das 4. Jh . und für 
die römischen Provinzialen charakteristisch. Die aus Bauziegeln zusammengestellte Grabform ist 
aus Pannonéin kontinuierlich bekannt . Sie wurde in städtischem Milieu schon bei den Brandbe-
s ta t tungen angewendet. Auch aus Dazien fehlt sie n ich t aus den provinzialen Zeiten. Die in großer 
Zahl erschlossenen pannonischen Ziegelgräber des 4. Jh s mögen den Eindruck erwecken, als ob 
es sich ausschließlich um eine Spezialität des 4. J h s handeln würde. Und nicht nur die Provinzia-
len haben bei den Besta t tungen die römischen Ziegel benutzt, sondern auch die Eingewanderten, 
wenn solche Ziegel vorhanden waren : in Sirmium ließen sich die Awaren in aus römischen Ziegeln 
errichteten Gräbern bes ta t ten . Deshalb können wir die Ziegelgräber insofern sie sich zweifellos 
auf die Jah re nach 271 datieren lassen nicht selbstverständlich für Bestat tungen der provinzia-
len Restbevölkerung hal ten . 
Ähnlich kann auch die sekundäre Anwendung der gemeißelten Steine bewertet werden. 
Diese wurden in Pannonién und in den westlichen Provinzen E n d e des 4. J h s häuf ig angewandt, 
ebenso wie bei Auflösung von Provinzen, zu Besta t tungen in unbewohnten Gebäuden am Rand 
der Städte . Das Auf t re ten dieser Erscheinung hängt aber nicht vom Vergehen der Zeit ab. Was folgt 
aus all diesem? Als Analogie soll man nicht aus der Datierung der Erscheinung ausgehen, sondern 
aus den Gründen, die diese Bestat tungssit ten ausgelöst haben. Es kommt zu Besta t tungen außer-
hall) der S tadt oder in verlassenen Gebäuden am R a n d der Siedlungen erst dann, als die allgemeine 
Sicherheit aufhört und die Bewohner sich nicht wagen, ihre Siedlungen zu verlassen. Gleichzeitig 
werden gemeißelte architektonische Elemente der verlassenen Gebäude und Grabsteine zur Zusam-
menstellung von Särgen sekundär angewendet. Dieser Vorgang gewinnt in Pannonién in den letzten 
Jahrzenten, als die Verteidigung und die Sicherheit des Lebens schon zer rü t te t waren, immer 
mehr an Boden. Benu tz t man diese Erscheinung in Dazien als Analogie, so muß man sie auf die 
der Aufgabe der Provinz vorangehenden Jahrzehnte beziehen und nicht auf das Ende des 4. Jhs . 
In Dazien hörte von den Jahren 240 an infolge der kontinuierlichen Einfälle die innere Sicherheit 
auf (die Mutter von Galerius f lüchtet zu dieser Zeit aus Dazien in das Gebiet südlich der Donau). 
Gleichzeitig begann man die Provinz regelmäßig aufzugeben und das römische Militär aus dem 
Gebiet abzuziehen. Mehrere Dutzend Schatzfunde zeigen die innere Unsicherheit an. Dieses Zeit-
alter ist auch in Pannonién krisenhaft und auch dor t kommen zu dieser Zeit Besta t tungen in ver-
lassenen Gebäude vor. Die in Siebenbürgen beobachteten und auf das 4. Jh . dat ier ten Bestat tungs-
sitten (Ziegelgräber, Spoliengräber) sind also in sich noch keine Kriterien, die auf die Jah re nach 
271 hinweisen. 
Die Grabbeigaben als in dazischen städtischen Gräberfeldern eindeutig auf das 4. Jh . 
dat ierbare Funde sind kaum zum Vorschein gekommen. Die Silberfibel des Grabes von Turda 
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gelangte in der provinzialen Zeit in das Grab [zur Dat ierung der Fibeln : E. Tóth, FolArch 31 
(1980) 146 153]. Die Besta t tungen des Grabungsplatzes von Apulum können heute nicht mehr 
mit Sicherheit auseinandergehalten werden. Die dort ans Tageslicht geförderten Münzen stammen 
aus den Jahren 284 383. Es f r ag t sich, inwiefern sie zu den Gräbern gehören (zwei können ange-
blich mit der Münze des Konstant ins d. Gr. dat ier t werden). Es besteht kein Zweifel, daß sich 
unter den aus Apulum mitgeteilten Armringen auch römische Stücke aus dem 4. J h . befinden. 
Diese dürften jedoch lediglich Beigaben von ein-zwei Gräbern gewesen sein : angesichts dessen, 
daß in den spätrömischen Gräbern im allgemeinen mehrere Armringe gefunden werden. Schließ-
lich bleibt noch immer eine unbeantwortete Frage : sind die gefundenen einzelnen Bestat tungen 
gräber der zurückgebliebenen Provinzialen oder nicht? Die im Römerreich hergestellten Gegen-
s tände beweisen außerhalb des Reiches einerseits keine römische Bevölkerung (siehe die römischen 
Waren bei den Sarmaten oder Quaden), anderseits wurden in die Gräber auch verschleppte römi-
sche Frauen begraben. 
Bei der Datierung der einzelnen Grabbeigaben taucht auch ein anderes Problem auf. 
In Dazien ist nämlich eine ganze Reihe von Erscheinungen etwa um ein Jahrhunder t früher als 
in Pannonién erschienen. Einige Beispiele hierfür sind der hufeisenförmige Turmtypus oder die 
Vermauerungen der Lagertore. Die glasierte Keramik bi ldet auch in Pannonién nicht ausschließ-
lich ein Produkt des 4. Jhs. Zur Datierung der dazischen glasierten Keramik müssen vor allem 
die mösischen Analogien herangezogen werden. Die westlichen, pannonischen Einf lüsse in den 
materiellen Denkmälern Daziens können eher im früheren Jahrhunder t des Bestehens der Provinz 
nachgewiesen werden. Später verschwinden einige von diesen mit der Romanisat ion (z. B. die 
charakteristischen pannonisch-norischen Dreifußschüsseln). Bis auf das 3. Jh . nehmen die öst-
lichen und balkanischen Einflüsse zu. Möglicherweise deshalb, weil jene Gegenstandstypen, die 
im 4. Jh . oder nur zum Ausgang des Jahrhunder t s Pannonién erreichen (z. B. die Knochenkämme 
mit halbbogenförmigem Griff oder die Polyedernadeln), in Dazien schon früher erschienen sind. 
Deshalb kann die Anwendung der pannonischen Fundar ten des 4. J h s bei der Dat ierung auch 
irreführend sein. 
Auf die in geringer Zahl schon seit langem erschlossenen, nicht dokumentier ten Gräber 
darf man also t ro tz der Quellen und der historischen Zusammenhänge keine weitgehenden Schlüsse 
bauen. Forscht m a n nach der Restbevölkerung nach der Räumung des Jahres 271, so sind viele 
neue und völlig erschlossene Gräberfelder, hypothesenfreie Datierung der Grabbeigaben und 
Bearbeitung der Typologie der einzelnen Gegenstandstypen nötig. Diese vermißt man jedoch 
zur Zeit. 
K. Horedt schließt sein Buch mit einem Gleichnis. Die Brücke, die das vom 4. Jh. bis 
zum 9. bzw. 13. J h . reichende dunkle Zeitalter überspannt, ist die f rühe Geschichte von Sieben-
bürgen. Der erste Pfeiler der Brücke reicht bis zum ausgehenden 4. Jh . und steht l au t Verfasser 
auf sicherem Boden. Soll diese Brücke zugleich auch diejenige der dako-rumänischen Kont inui tä t 
sein, so wurde der Pfeiler auf Sand gebaut. Das rezensierte Buch liefert fü r diese Hypothese nicht 
nur keinen Beweis, sondern im Gegenteil : seine Angaben verraten die Unmöglichkeit der Theorie. 
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К Ш Т I ONES H U N G A R I C A E 
К. Visky: Spuren der Wir tschaf tskr ise der Kaiserzeit in 
den römischen Rechtsquellen. Dr . Rudolf Habe l t G m b H 
Bonn—Akadémia i Kiadó, Budapes t , 1983. S. 200 
I n der L i t e r a tu r der jur is t i schen R o m a n i s t i k ist 
die Ans ich t vorherrschend, d a ß unsere Kenn tn i s se 
von der recht l ichen Widerspiegelung der Wi r t s cha f t s -
sphäre o f t unzulänglich sind. E s ist eigenart ig, daß 
auch d ie jenigen Forscher der ant iken R e c h t e , die 
sonst ohne Zweifel die enge Verb indung zwischen der 
«sozialen Real i tä t» und der Rechts rege lung erkennen , 
sich m i t de r Frage der Widerspiegelung von Wir t -
schaf tsbeziehungen nicht befassen . 
Als K á r o l y Visky, der he rvor ragende V e r t r e t e r der 
in te rna t iona len jurist ischen Roman i s t i k , sich in sei-
nem W e r k d a m i t be faß t , wie die Wir t schaf t sk r i se 
der Kaiserzei t in den Rechtsque l len erscheint , wähl t 
er sich die Widerspiegelung der Wi r t s cha f t s sphä re im 
Recht zur Forschungsaufgabe . Der Verfasser ist sieh 
dessen b e w u ß t , daß das Erschl ießen der Zusammen-
hänge zwischen Wir t schaf t sbere ich und recht l icher 
Regelung du rch eine Ar t anachronis t i sche Annähe-
rungsweise erschwert wird. Besonders realist isch ist 
die Gefahr de r anachronis t i schen Annäherungsweise 
bei diesem Forschungs thema , d a die Wir t schaf t sk r i se 
auch in m o d e r n e n Zeiten nicht unbekann t is t . Das 
Zurückproj iz ieren moderner wissenschaf ts theoret ischer 
und soziologischer Kategor ien au f die Ant ike ist sozu-
sagen unvermeidl ich . Auch der Vergleich, der auf for-
cierte Aktua l i s ie rung verz ieh te t , mach t einen gewis-
sen «Anachronismus» nötig. E s sei hier e r w ä h n t , daß 
auch Max W e b e r sich in seinen Werken übe r Wi r t -
schaf tsgeschichte der Ant ike m o d e r n e r poli t ischer und 
wi r t schaf t l i cher Kategor ien bediente . Das A n w e n d e n 
des Begr i f f sys tems des K a p i t a l i s m u s des vorigen J a h r -
hunde r t s bei der Schilderung des Warenp roduzen t en 
halten wir dennoch nicht f ü r erzwungen, wenn m a n 
auch auf die Unterschiede hinweis t , die eine Zäsur 
zwischen d e n beiden Wi r t s cha f t s - und Gesellschafts-
gebilden bedeu ten . 
F e r n e r e rschwer t auch das Fehlen des geeigneten 
Quel lenmater ia ls die Analyse de r Beziehungen zwi-
schen W i r t s c h a f t s s p h ä r e und der Sphäre de r recht-
lichen Regelung. E i n entscheidender Grund d a f ü r ist 
— wenigstens in ih ren Tendenzen — eine A r t «splen-
did isolation» der römischen Rechtsge lehr ten vor der 
Wir t schaf t s rea l i t ä t . 
Diese wichtigen F ragen bean twor t e t K . Visky 
in se inem Werk u n d von diesem Ges ich t spunk t aus 
b e t r a c h t e t ist sein B u c h aucli methodologisch bahn-
brechend. E s ist kein Zufall , daß die Auswirkungen der 
Wir t schaf t skr i sen der Kaiserzeit auf die En twick lung 
des römischen Rech te s in der L i t e r a t u r nicht analy-
siert wurden . L a n d u с с i, als er die geschichtl iche 
H e r k u n f t der auf die l a e s i o e n o r m i s bezoge-
nen Rege lung analys ier te , formul ier te nu r die Not-
wendigkei t der F o r s c h u n g auf diesem Gebiete. 
I tos towtzef f warf in bezug auf das Rechts leben von 
Ägyp ten die F o r d e r u n g nach der Analyse de r recht-
lichen Widerspiegelung der Wir t schaf t skr i se auf . Man 
kann au f alle Fäl le feststellen, daß es weder in der 
einheimischen, noch in der in ternat ionalen L i t e r a tu r 
ein W e r k gibt, das diesen Fragenkre is umfassend 
analys ier te . 
I m ers ten Teil des in neun Kapi te l gegliederten 
Buches analysier t K . Visky im allgemeinen die 
Wi r t scha f t s - und F inanzkr i se des 3. J a h r h u n d e r t s , 
näher ihre Auswirkungen auf das Leben des I m p e -
r i u m R о m a n u m . E r be ton t , daß sich die roma-
nistische L i t e r a tu r m i t der Krise selbst e ingehend aus-
e inanderse tz te , aber m a n schenkte in diesen Forschun-
gen keine A u f m e r k s a m k e i t der Frage , welchen Ein-
f luß die Wir t schaf t skr i se — deren H a u p t m e r k m a l e 
die Verr ingerung der K a u f k r a f t des Geldes u n d das 
Anste igen der Preise waren — auf die En twick lung 
der Ver t ragsbez iehungen ausgeübt h a t t e . I n de r Un te r -
suchung der Gründe u n d der allgemeinen E n t f a l t u n g 
der Kr i se weist Visky d a r a u f h i n , d a ß sich der W e r t des 
Geldes in R o m , im L a u f e der f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e 
— t r o t z der von Fa l l zu Fall vo rkommenden Wir t -
schaf t sprob leme — wesentlich nicht ände r t e . Die 
Per iode, in der der WTert des römischen Geldes ver-
hä l tn i smäßig stabil blieb, ist auf die Zei t spanne v o m 
200 v. u . Z. bis 200 u . Z. zu setzen (die These von 
Crawford) . К . Visky b e f aß t sich ausführ l ich m i t den 
konkre ten Symptomen der immer hochgradiger Geld-
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e n t w e r t u n g in der Kaiserzei t , die schließlich zur Geld-
r e f o r m von D i o c l e t i a n u s u n d zum Erlassen 
des Höchstpre isediktes füh r t en . 
Die Wir t schaf t skr i se ha t t e auch solche Konsequen-
zen, die sich u n m i t t e l b a r in m a n c h e n Ins t i tu t ionen 
des römischen R e c h t e s meldeten. I i i den folgenden 
K a p i t e l n des Buches überblickt der A u t o r die E n t -
wicklung dieser In s t i t u t i onen . 
D a s dri t te Kap i t e l beschäf t ig t sich z. B. mi t de r 
En twick lung der Konven t iona l s t r a fe und mit den 
Zinsennormen. I m e r s t en Teil des K a p i t e l s analysier t 
de r Verfasser die recht l iche und wir t schaf t l iche Be-
d e u t u n g der Konvent iona l s t ra fe . E r weist darauf h in , 
d a ß das Pönale bei den Römern d e m Pr iva tde l ik t 
nahe lag . Ein Zeichen d a f ü r ist, daß de r F a c h a u s d r u c k 
p o e n a gleicherweise Rechtsnachte i l durch P r i v a t -
de l ik t und Pönale bedeu t e t . Des wei teren un te r such t 
K . Visky die F r a g e der E r s t r e c k u n g von zinsen-
beschränkenden Verordnungen auf d a s Pönale . E r 
s te l l te fest, daß die Pa r t e i en f ü r Verzugsfäl le immer 
ö f t e r in Pönalien übere inkamen, f ü r deren S u m m e 
o f t keine Beschränkung gültig war . A b e r im 3. J a h r -
h u n d e r t erstreckte d e r Staat — wiederum au fg rund 
wir tschaf tspol i t i scher Überlegungen — die zinsenbe-
schränkenden Verordnungen , auch auf die Konven-
t ionals t rafe , was e inen weiteren V e r s t o ß gegen d a s 
P r i n z i p der Ver t rags f re ihe i t dars te l l t . 
I m dri t ten Teil des Kapi te ls ana lys ie r t der A u t o r 
noch das Seedarlehen u n d die d a m i t ve rbundene Kon-
vent ionals t rafe . D a s f e n u s n a u t i c u m — d a s 
i m Al t e r tum grundlegend die F u n k t i o n des Sicherungs-
v e r t r a g s erfüllt — ist nach der commun i s opinio v o n 
hellenischer H e r k u n f t und seine Begr i f f smerkmale 
s ind auf Grund de r a t t i schen Quellen leicht zu rekon-
s t ru ie ren (dabei k o m m t besonders d a s C o r p u s 
D e m о s t h e n i e u m in Be t rach t ) . P a о I i weis t 
d a r a u f hin, daß d a s d a n e i o n n a u t i k o 11 n ich t 
n u r in Athen b e k a n n t , sondern eine f lor ierende Ins t i -
t u t i o n in jeder, a m Seehandel bete i l ig ten p o l i s des 
Mi t te lmeerraumes is t . Wir meinen, es wäre zweck-
m ä ß i g gewesen i m Bereich der al lgemeinen In fo rma-
t i onen auch den Sur roga t ionsgedanken von P r i n g s -
h e i m über das Seedarlehen — wenigstens skizzen-
h a f t — darzulegen. E s wäre ebenfa l l s zweckmäßig 
gewesen — wenigs tens die H a u p t l i n i e n des Ta tbe -
s t a n d e s durlegend — das F r a g m e n t Cervidius Scae-
volas (D. 45.122.1.) zu analysieren, d a s zur Anle i tung 
d e r römischen P r a x i s der p e c u n i a t r a i e c t i -
t i a dient. Und vielleicht eben in Hinsicht auf die 
Sphä re der о г i g о — hä t t e die Rol le dieser In s t i t u -
t ion , die sie in der recht l ichen I n t e g r a t i o n des Mediter-
r a n e u m s spielte, m e h r betont werden können. 
Der Autor ana lys ie r t des wei teren die In s t i t u t i on 
de r h e m i о 1 i a, die in den P a p y r i o f t v o r k o m m t 
u n d aus dem griechischen R e c h t b e k a n n t ist. H e -
m i о 1 i a ist ein 50 prozentiger Geldzuschlag zu der 
S u m m e des K a p i t a l s und bedeu t e t folglieh seinen 
ande r tha lb Teil. Die Beur te i lung de r h e m i o l i a 
ist recht unterschiedl ich. Einige Quellen qualifizieren 
sie rechtl ich als g le ichbedeutend mi t dem Zins, nach 
anderen Beur te i lungen ha t sie m i t dem Pönale ver-
wand te Züge. Sehr in teressant ist der Wandel der 
F u n k t i o n von h e m i o l i a u n d der Autor m a c h t 
uns da rau f anschaul ich a u f m e r k s a m . Diese, an sich 
s u i g e n e r i s Ins t i tu t ion , stellt anfangs ein geeig-
netes Mittel in H ä n d e n der W u c h e r e r dar, spä te r abe r 
— im 3. J a h r h u n d e r t — ist ihr Zweck die Verteidi-
gung gegen die Gelden twer tung , die hauptsächl ich 
die Kred i to ren be t r i f f t . 
I m siebten K a p i t e l — u m wieder ein Kapi te l her-
vorzuheben — gibt K. Visky einen Überbl ick 
von Regeln über Miete und P a c h t . I m einlei tenden 
Teil weist er auf die Wil lensautonomie hin, die bei 
der Mietpreisfes tsetzung maßgebend war. Des weite-
ren stell t er fest, daß der Mie te r -Päch te r — nach de r 
Aussage der Quellen — die Miete bzw. die P a c h t bei 
den R ö m e r n meis tens nicht i n n a t u r a, sondern 
in Geld zu bezahlen ha t te . E s ist natürl ich möglich 
— wie m a n a u f g r u n d des D. 19.2.19.3. — Ulp ianus 
da rauf schließen k a n n — die Mie te auch i n n a -
t u r a abzuleisten. Diese Mietbezahlung i n n a -
t u r a ist recht geeignet zur Besei t igung des Scha-
dens infolge der Gelden twer tung . Auf Grund von Pa -
pyr i aus dem 3. J a h r h u n d e r t k a n n m a n da rau f 
sehließen, daß bei de r V e r p a c h t u n g von Ackerfe ld 
die Bedingung der Pach tzah lung i n n a t u r a im-
mer häuf iger wurde . Eine al lgemeine Tendenz w a r 
ferner die E r h ö h u n g der Mieten, die im Bereich der 
Sachmiete und de r Arbei tsmiete gleiehermassen zu 
beobachten ist. 
I m Zusammenhang mi t de r Tei lpacht weist der 
A u t o r auf die Diskussion über die Beurtei lung dieser 
Rech ts ins t i tu t ion h in . Das r e sc r ip tum von Alexander 
Severus vom 3. J a h r h u n d e r t (CJ. 4.65.8.) ließ abe r 
keinen Zweifel da rübe r , daß die Tei lpacht als P a c h t 
angesehen werden m u ß t e . Die D a u e r der Pach t — sag t 
der A u t o r aus — be t rug im allgemeinen fünf J a h r e 
und das war besonders bei der P a c h t eines I m m o -
bil iarguts maßgebend . Von de r Mit te des 3. J a h r -
h u n d e r t s an n a h m die Zei tdauer im be t rächt l ichen 
Maße ab, offensichtl ich als Folge der Wir t schaf t s -
krise. So kam es ö f t e r s vor, daß de r Vermieter — von 
(1er jeweiligen Ge lden twer tung abhäng ig — die Miet-
summe steigerte. 
Die Möglieht keit einer Mäßigung der Miete un te r -
suchend hebt der A u t o r hervor , d a ß sie nur in Aus-
nahmefäl len v o r k a m . Aber die Verminderung des 
Ern tee r t r ages k o n n t e — an sich — keinen Grund zur 
Mäßigung der Miete bilden. N a c h Quellen aus d e m 
3. J a h r h u n d e r t (D. 19.2.15.4. — Ulpianus-Papin ianus , 
CJ . 4.65.18., und C J . 4.65.10.) w a r die Mäßigung, bzw. 
das Erlassen der Miete möglich, wenn der Ausfal l , 
oder die Verminderung des E r t r a g s , nicht dem Päch -
ter zuzuschreiben wur, docli m i t der Bedingung, d a ß 
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in den nächs ten J a h r e n eine entsprechende K o m p e n -
sat ion erfolgte . 
I m letzten Kapitel f a ß t K . Visky u n t e r dem Titel 
«Die N a t u r de r Krise und ihre Lehren f ü r die Rech t s -
wissenschaft», die Ergebnisse und die Folgerungen 
seiner Arbe i t zusammen. Vor allem h e b t er hervor , 
daß die im I m p e r i u m R o m a 11 u 111 im 3. J a h r -
hunder t e ingetre tene Kr i se denjenigen, die in de r 
kapi ta l is t ischen Welt im L a u f e der 19. u n d 20. J a h r -
hunder t e zyklisch und gesetzmässig vorkommen, nicht 
gleicht. Aber er weist da rau f hin, daß auch der G r u n d 
des Wir t schaf t s sys tems des römischen I m p e r i -
u ig s die W a r e n p r o d u k t i o n war, zwar auf der Bas is 
der Sklavenlialterei . Die Krise wurde u n m i t t e l b a r 
durch die Gelden twer tung hervorgerufen . Ih re r E r -
scheinungsform nach war also die Wi r t s cha f t sk r i s e 
eine Geldentwer tung. Aber die Geldentwer tung ging 
auf die allgemeine Krise der wirtschaftl ich-gesell-
schaf t l ichen Forma t ion der Sklavenhal te rsys tems 
zurück. 
Der S t a a t h a t t e sich nicht zum Ziel gesetzt die 
Rech t smi t t e l zur Kompens ie rung des durch die Sen-
kung der K a u f k r a f t ve rursach ten Nachte i l s zu schaf-
fen, d a er selbst in diesem Fal l 11111 die wir t schaf t l ichen 
Vorteile der Ge lden twer tung gekommen wäre. Die an 
d e m Warenaus t ausch Betei l igten m u ß t e n selbst die 
Rech t s fo rmen zum Schutz gegen die Ge lden twer tung , 
Münzverminderung f inden. Die Rolle des S taa tes be-
schränk te sich höchstens auf die Anerkennung dieser 
Rech t s fo rmen . Aber die Anerkennung war ein bedeu-
tendes Ergebnis , da sie das F u n k t i o n e r e n des W i r t -
schaf t s sys tems absicherte. I n diesem Sinne un t e r -
s t ü t z t e der S t a a t — und das widerspiegelt sich beson-
ders anschaul ich in den, im Buche of t zi t ierten, kaiser-
lichen Resk r ip t en — mit recht l ichen, oder anders aus-
gedrückt , mit r e c h t s p o l i t i s c h e n Mit te ln 
das sich in Krisenlage bef indl iche Wi r t s cha f t s sys t em. 
Das Buch von Káro ly Visky, das auf einem umfas -
senden Quellenmaterial b e r u h t , schildert recht über-
zeugend den Zusammenhang zwischen der Wir t schaf t s -
sphäre und dein recht l ichen Übe rbau des mi t der 
Wir t scha f t sk r i se r ingenden I m p e r i u 111 R о m a -
и u 111 im 3. J a h r h u n d e r t . Der Verfasser h ä l t sich von 
d e m — durch Anachronismus belas te ten — Aktua l i -
sieren zurück. Aber das h inde r t ihn nicht daran , von 
Fal l zu Fal l — und eben bei der Analyse der ein-
zelnen Rech ts ins t i tu t ionen — solche Schlüsse zu kon-
zipieren, die in bezugauf die Regelung der Wi r t scha f t s -
krise mi t Rech t smi t t e ln , v o m Zei t fak tor unabhäng ig , 
v e r w e r t b a r s ind. Károly Visky g ründe t seine Thesen 
auf die Analyse von Rechtsquel len und anderen Quel-
len, von vielen Papy r i m i t In terpre ta t ionsschwier ig-
kei ten, die auch tex tkr i t i sch anerkennungswer t ist 
u n d die Über t re ibungen der In te rpola t ionskr i t ik ver-
meidet . Die auch in methodologischer Hins ich t b a h n -
brechende Arbei t — wie wir es schon im ersten Teil 
der Rezension be tont haben — kann das fiiteresse von 
Pf legern der Zivilistik im weitesten S inne und der 
Al ter tumswissenschaf t erregen. Das W e r k von K. Visky 
n i m m t eine hervor ragende Stelle 111 der L i t e r a tu r der 
jur is t ischen Romanis t ik , die sich mit de r Verb indung 
von Wi r t s cha f t s sphä re u n d ihrer recht l ichen Wider-
spiegelung ause inanderse tz t , ein. 
G. Hamza 
M. G. Sándor: Reneszánsz Baranyában. (Il rinasci-
mento a Baranya) Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t , 1984. 
192 p . , 127 fig. 
Le r icerche archeologiche e sui m o n u m e n t i effet-
tua te negli ul t imi deceiuii, e il r i t r ovamen to nel corso 
di esse di nuovi edifici h a n n o p o r t a t o a d u n a serie 
di nuovi r isul tat i r i gua rdo a molti p r o b l e m i pr ima 
sconosciuti о non va lu tab i l i da ta la s ca r s i t à dei monu-
menti . Ques te nuove r icerche archeologiche condot te 
nella p rov inc ia di B a r a n y a hanno reso possibile l 'esame 
e la de terminazione di connessioni f i n o r a neanche 
sospe t ta te . Il numero re la t ivamente scarso di sculture 
r inascimental i conosciute sinora a Pécs 11011 aveva 
dato la possibili ty di t r a r n e conseguenze p i ù generaliz-
zate. Le recent i scoper te hanno invece arr icchi to la 
ma te r i a di Pécs, m e n t r e gli scavi e f f e t t u a t i nei din-
torni dél ia c i t t à hanno r ipor t a to alla luce una tale 
q u a n t i t à di sculture r inascimental i , che dall ' insieme 
di t u t t a la mater ia si ô o r a delineata u n ' u n i t à geo-
graf ico-ar t is t ica ; il q u a d r o del periodo rinasciinen-
tale di l ' é c s e dintorni . 
M. G. Sándor, grazié ad uno studio di ven t i anni, 
con o t t i m i r isultat i ha e f f e t tua to un c o n f r o n t o f r a i 
r i t r ovamen t i r inascimental i di Pécs, e d in to rn i , soprat-
tu t to di Márévár , con i r e s t i arehi tet tonici rinascimen-
tali già r invenu t i in precedenza da a l t r i . Grazie alla 
disponibi l i tà délia m a t e r i a , l 'autrice h a p o t u t o deli-
ncare u n quadro plast ico circa gli inizi del Rinasci-
mento a Pécs e la sua irradiazione ne l l ' a rch i t e t tu ra 
dei d in to rn i ai primi del X V I sec. H a p o t u t o esaminare 
le relazioni f r a le diverse officine, l ' a t t iv i t à dei maestr i 
italiani e d a l m a t i che vi operavano e di quelli ungheresi 
che col laboravano. 
Nel l ' in t roduzione del libre l 'autr ice mo t iva la 
scelta di 1111 tale tenia. Spiega perché a base del suo 
lavoro a b b i a scelto l ' u n i t à ammin i s t r a t iva di oggi e 
non quel la storica. l 'écs, d u r a n t e il medioevo, non era 
solo la s to r i ca Baranya , m a anche uno dei centri p iù 
impor t an t i del l 'Ungheria sud-occidentale, e perciô il 
suo raggio d 'azione si e spandeva a m p i a m e n t e anche 
aile provine ie confinant! , corne è con fe rma to dal caso 
di Márévá r che nel Medioevo appa r t eneva ancora alla 
provincia di Tolna. Nello stesso t empo l ' au t r ice non 
ha p o t u t o in alcun m o d o occuparsi dei t e r r i t o r i oltre 
la D r a v a appa r t enen t i anch'essi nel Medioevo alla 
sfera d ' i n f luenza di Pécs , da to che il mate r ia le rin-
venuto q u a e là non è s t a t o accessibile e, sop ra t t u t t o , 
11 Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
444 UECENSIONES 
la, maggior par te dél ia zona non è ancora esplorata. 
E ' probabi le che il q u a d r o composto d a Maria G. 
Sándor non mu te r ebbe le conoscenze a t t i ia l i dei ter-
r i tori ol tre la Drava , m a al massimo ne completer-
ebbe i risult ati . 
La suddivisione dei capitoli del Iibro rispecchia 
mol to bene l 'ordine logieo del penaiero dell 'autr ice 
e il processo di fo rmaz ione delle sue opinioni . 
I l I eapitolo deser ive la situazione delle ricerche 
sul Rinascimento nel la provincia di B a r a n y a , dai 
p r imi r iferimenti nel la l e t t e ra tu ra speciale fino al 
1977. I n essa appare ch ia ramen te q u a n t o i resti rina-
scimentali , f inora conosciut i in quan t i t à re la t ivamente 
scarsa, non fossero suff ic ient i per una va lu taz ione del 
Rinasc imento a Pécs . 
I l I I eapitolo deser ive le premesse del Rinasci-
men to in questa c i t t à e le costruzioni f a t t e fare dal 
vescovo di l 'écs Zs igmond Ernuszt (1473—1505). Si 
deve a lui la r icostruzione delle m u r a e delle fortifi-
cazioni délia rocca e la p r ima , e allora unica , scultura 
r inascimentale di Pécs : lo s t emma in p ie t ra , da ta to 
1498, di Zsigmond E r n u s z t nella demol i t a to r re d'in-
gresso délia rocca. 
Ncl 11Г eapitolo seguono le prime i m p o r t a n t i scul-
t u r e r inascimentali a Pécs , le opere dell 'off icina rinasci-
menta le d a cui p r o v e n g o n o le costruzioni dell'arci-
vescovo György S z a t m á r i (1505—1521). L'illustro 
pre la to e uomo di S t a t o — personali ty umanist ico-
r inascimentale di ril ievo in quell 'epoca — aveva fa t to 
costruire a Pécs un suo pa lazzo vescovile indipendente 
e una residenza est iva, ed aveva inoltre p o r t a t o ammo-
dernament i nel palazzo del vescovo suo predecessore. 
I luoghi precisi dove sorgevano i t r a t t i archi te t tonic i 
r inascimental i degli Aedes Sacramariae a n d a t o di-
s t r u t t a dal tempo, dél ia villa estiva di T e t t y e at tual-
men te alio s ta to di rov ine , non sono s tu t i identificati , 
pereiô è s t a to impossibile ricostruire gli edifici stessi. 
Al massimo, dalle r ov ine si possono r icostruire solo 
alcune s t ru t tu re di f ines t re , senza la p re t e sa di rit ro-
varé la loro collocazione nell'edificio. 1 reper t i cosi rico-
s t ru i t i hanno reso possibi le perô la de terminazione dei 
r appor t i t r a le officine. 
I pezzi più cara t te r i s t i c i e significativi delle scul-
tu re sono le cornici a r o s e t t a in m a r m o rosso о p ie t ra 
calcarea. Il t ipo delle in te la ia ture a r o s e t t a a t u t t o 
sesto di Budavár , d a L . Gerevich sono messe in rela-
zione cou l 'officina di J a c o b o di Tragurio, mentre da 
J . Balogh con la s f e r a d ' inf luenza di Benedet to 
da Majano , m a ques to t i p o di roset ta si r i t rova anche 
nel Palazzo Ducale di Urb ino . La sua comparsa in 
notevole quan t i t à si r i scon t ra in Da lmaz ia nel XV e 
X V I sec. A proposi to dei reper t i di Pécs, più tardi di 
quelli di Buda, g i u s t a m e n t e sorge la d o m a n d a se i 
maes t r i di origine d a l m a t a délia b o t t e g a di Buda, 
dispersisi dopo la m o r t e di Mátyás, fossero giunti a 
Pécs da Buda , о d i r e t t a m e n t e dalla Dalmaziu. At t ra -
verso l 'analisi delle f o r m e generiche delle intela ia ture 
delle por te e il con f ron to cou i d a t i délia costruziorie, 
Fautr ice è g iun t a alla conclusione che la b o t t e g a di 
Pécs fosse in d i r e t t o rapport о con la Dalmazia . Le 
f o r m e delle in te la ia tu re di p o r t e con s t e m m a di 
Sza tmár i contengono anche e lement i a roset ta forn i t i 
di aper ture quadrangola r i a l l ' es te rno e a l l ' in terno a 
t u t t o sesto : i p recedent i di tal i f o rme non esis tono a 
B u d a . Una composizione simile, invece, si r i scont ra 
nei pannelli in te rn i délia cappel la Bakócz di Esz te r -
gom, i telai delle oui por te t r o v a n o i loro modelli 
a d Urbino. 
Nella ma t e r i a délia bo t t ega di Pécs si r i s con t ra 
anche un t ipo di f inestra r inasc imenta le a croce in 
p ie t r a , conosciuta in Ungheria g ià in epoca an te r iore , 
opere , secondo l ' au t r ice , di m a e s t r i ungheresi. I n con-
clusione dichiara che l ' insieme di elementi sopra elen-
ca t i provengono nel loro complesso dall 'off icina Szat-
m á r i di Pécs. L a produzione dell 'officina, pos ter iore 
al 1521, è t e s t imon ia t a nell 'edificio di V. K á p t a l a n 2 a 
l 'écs , databile con probabi l i tà f r a il 1524 e il 1526, e 
nelle sculture t r o v a t e nella casa di V. Munkácsy 5, 
ricollegabili a l l ' a t t i v i t à délia b o t t e g a da lma ta . U n a 
filiale di essa forse h a lavorato p iù t a rd i nel pa lazzo di 
Márévár , per ques to , secondo l 'autr ice, l 'edificio di 
V . Munkácsy sa rebbe databi le al per iodo d i r e t t a m e n t e 
an ter iore al l ' invasione dei T u rch i . 
Nel IV eapi to lo viene e s a m i n a t a l ' a t t iv i tà del l 'off i-
c ina di l 'écs nel te r r i tor io délia provincia, e p r i m a di 
t u t t o negli edifici di Pál Bak ics nella serba-voivoda 
Márévár . Bakics al la fine del 1525 si t rasfer i dal la 
Serbia in Ungher i a e f ra il 1527 e il 1533 fece cos t ru i re 
in stile r inasc imenta le la rocca di Máré del X I V sec. 
L ' au t r i ce ha e f f e t t u a t o gli scavi complet i délia for tezza 
e, pe r ora, f r a t u t t e le costruzioni r inascimental i délia 
provincia di B a r a n y a , questo ô l 'unico luogo in cui 
— grazié ai res t i in superficie e ai t r a t t i a rchi te t tonic i 
c a d u t i in seguito al la distruzione, r i t rovat i «in situ» e 
ricostruibili — è s t a t o possibile r icostruire anche l'in-
t e r o comjilesso archi te t tonico del palazzo. 11 disegno 
dél ia r icostruzione grafica delle ape r tu re s i tua te sulle 
faceiate , dei ba lconi , del Camino e por te nel l ' in terno, 
e delle ali del pa lazzo r inasc imenta le con logge ci o f f re 
un bell 'esempio di palazzo r inasc imenta le a p p a r t e -
n e n t e non più ad u n alto p re la to e neanche a d u n ari-
s tocrat ico, nia ad un propr ie ta r io di piccola nobi l tà . 
11 maest ro e i suoi collaboratori , esperti in a rch i te t -
t u r a r inascimentale e in possesso di u n ricco reper to r io 
di forme, l avo ravano in un p r i m o t empo nella bo t t ega 
di Pécs. Il r epe r to r io di mot i vi del «maestro delle 
rosette» di l 'écs e ait ri par t icolar i da lmat i con t inuano 
l ' indirizzo composi t ivo e s t i l is t ico délia b o t t e g a di 
Pécs . Dalla r icchezza di f o r m e di Máré è possibile 
risalire aile o p e r e di Pécs a n d a t e d i s t r a i t e ; m a a 
Máré , sotto la direzione del m a e s t r o da lma ta , pro-
babi lmente a v e v a n o operato a n c h e scultori ungheres i . 
La r i formulazione locale degli e lement i r inascimental i 
ci pe rmet te di scopr i re il loro processo di popolarizza-
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zione. Le opere di Bakics a Márévár d imos t r ano anehe 
come la sconf i t t a nella ba t t ag l ia di Mohács non abb ia 
signifieato la scomparsa di ogni u t t iv i t à a rch i t e t ton iea 
in LTngheria. 
Nel V capi tolo l ' au t r iee ricerca ed identif ica la 
successiva inf luenza di Márévár nolle opere scultoree 
r inascimental i della for tezza abbaziale di Pécsvárad . 
L ' e same di alcuni f r a m m e n t i , p u r non essendo suffi-
ciento per u n a ricostruzione, t u t t av i a d imost ra chiara-
mente l ' influsso di Pécs, V. Káp ta lan 2, e di Márévár . 
Le opère r inascimental i di Pécsvárad, sulla base delle 
osservazioni s tor iche e degli influssi stilistici, sono 
databi l i a l l 'epoca della reggenza di György F r á t e r 
(1531-1543) 
I l V I capitolo esamina l ' a rch i t e t tu ra r inasc imenta le 
della for tezza di Siklós. Oltre aile scul ture r inascimen-
tali «in situ», visibili alt rove in costruzioni seeondarie, 
le nos t re conoscenzo sono s ta te arr icchi te in buona 
j »art e anche da i r i t r ovamen t i degli scavi di I lona 
Czeglédy. Gli edifici r inascimental i della for tezza di 
Siklós esistente già nel 1251, per la maggior p a r t e 
fu rono cos t ru i t i f r a il 1510 e il 1519, al t e m p o del 
conte pa la t ino I m r e Percnyi . Sol tanto la cos iddet ta 
«finestra dell 'oratorio» della cappella (che in rea l t à 
mol to p robab i lmen te era il luogo dove veniva custo-
di ta la reliquia del Santo Sangue r u b a t a dal monas te ro 
di Bâ ta ) f u cos t ru i ta al t e m p o di Pé t e r Perényi , ladro 
della reliquia (nel 1521 la reliquia f u r icollocata nel 
posto originario, perciô la cornice r inascimentale del 
reliquiario dove t t e essere scolpita f r a il 151 9 e il 1521). 
Ancora p r i m a delle costruzioni p e r v a l e n t a m e n t e 
rinaScimentali d o v e t t e essere composta la t avo la della 
prepa di possesso di I m r e Percnyi , con lo s t e m m a del 
conte Perényi a d o t t a t o a pa r t i r e dai 1504. Il suo stile 
differisce in modo assoluto dalle scul ture a rch i te t to -
niche delle costruzioni r inascimental i di Siklós, m e n t r e 
rispecchia l ' influsso del f regio del por ta le della cappella 
di Lázó nella ca t t edra le di Gyulafehérvár . 
Le costruzioni di I m r e Perényi a Siklós e la mug-
gioranza dei loro par t ico la r i archi te t tonic i si rieolle-
gano aile officine di Corte ; i modelli delle f ines t re a 
eroce in p ie t ra sono conosciuti sia a B u d a ehe a Nyék 
e in alt ri palazzi aristooratici . Ugua lmento i profi l i 
delle intela ia ture , le ba laus t re e le r iughiere mos t r ano 
1'influenza della villa reale di Nyék о di Vác. E sembra 
ehe i maes t r i i tal iani e i loro discepoli ungheresi , che 
lavoravano nei oentri, siano autor i delle costruzioni 
del nobile insignito del t i tolo di conte pa la t ino . Solo 
un piccolo g ruppo di scul ture si ricollega alio stile 
di Pécs e Márévár . L a già menzionata «finestra dell 'ora-
torio», a p p a r t e n t e al 3° periodo, si d is t ingue ne t t a -
mente dalle precedent i, e i suoi proto t ip i sono da ricer-
carsi t r a i m o n u m e n t i del p r imo Cinquecento nel Nord 
I ta l ia . 
L ' u l t imo capitolo del volume su l l ' a rch i te t tu ra ri-
nascimentale di B a r a n y a rieapitola, per cosi dire, 
t u t t o q u a n t o è s t a to già i l lustrato par t icolareggia ta-
m e n t e nei p receden t ! eapitoli. Sottol inea ancora u n a 
vol ta gli influssi dalmat i esereitat isi in modo déter -
minan te nel l 'off ic ina di Pécs, e me t t e in rilievo la 
partecipazione dei discepoli ungheres i nel r ie laborare 
localmente i singoli elementi r inascimental i . L a magia-
rizzazione e la popolar izzazione si realizzano in modo 
part icolare a M á r é v á r che t e s t imon ia costruzioni ap-
pa r t enen t i alla piccola nobi l tà . Mentre l 'off ie ina di 
Pécs présenta cara t ter is t iche propr ie par t icolar i , é 
comprensibile ehe i palazzi di Siklós del conte pala-
t ino vissuto a d i r e t t o con ta t to eon la corte reale ris-
pecohino invece pe r lo più l ' inf lusso dell 'arte di cor te . 
Qui solo una m i n i m a percentua le di t r a t t i degli edi-
fici esprime il c en t r a locale. 
Il volume ô comple ta to da l l ' appendice dove t ro-
v iamo la descrizione par t icolareggia ta di t u t t e le scul-
ture , corne p u r e u n rieco ma te r i a l e fotografieo e gra-
fieo. E ' da so t to l ineare che, d o v e è s ta to possibile, 
dai f r ammen t i l ' au t r iee ha r ieos t ru i to le in te la ia tu re 
delle por te e delle finestre, i c amin i e altri par t ico la r i 
archi tet tonici . D o v e è s ta to necessurio, ha c o r r e t t o 
gli errori delle an t i ehe r icostruzioni . A Márévár , o l t re 
ai singoli par t ico la r i archi tet tonici , t roviamo anche le 
ricostruzioni dei part icolari degli interni. L ' au t r i ee 
non ha po tu to p o r t a r e a t e rmine lo stesso lavoro con 
la ma te r i a di a l t r e zone, non p e r sua colpa, m a a 
causa della sears i t à dei r i t r o v amen t i stessi. 
I n eonclusione dobbiamo sot to l ineare ehe il l avoro 
di Maria G. Sándor — l 'elaborazione de l l ' a rch i te t tu ra 
r inascimentale nella provincia di Ba ranya , una piccola 
u n i t à terr i tor ia le — è un l avoro molto impor t an t e , 
che eolma u n a lacuna . E non so l t an to perché arr ic-
chisce sot to mo l t i pun t i di v i s ta le nostre conoscenzo 
sul Rinasc imento in Ungheria , m a anche pe rché ri-
ch iamu l ' a t tenz ione su l l ' impor tanza della r icerca in 
ogni centra provincia le del paese. Ci fa comprendre 
che, per poter eonoscere v e r a m e n t e a fondo ed avert; 
u n a sintesi c o m p l é t a de l l ' a rch i te t tura r inascimentale 
ungherese, è necessario compiere ancora moite r icerche 
simili a qielle esegui te nella provinc ia di B a r a n y a . 
E. Nagy 
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noszt ra-Bibervár (10 — 22; deu t sch 23). Gy. Goldman: 
F u n d e der jungen Phase der L in ienbandkeramik des 
Alföld im K o m i t a t Békés (24 — 33; deutsch 34). A. M. 
Choyke: P re l imina ry report on t he bone tools f r o m 
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72—73). M. Bulla—D. Gabler : P r o v e n a n c e s tud ies of 
samian wares ( ter ra sigillata) b y neu t ron ac t iva t ion 
analysis (74 — 81; english 79). Gy. Fülöp : Map repre-
senta t ion of Gors ium f rom 1783. D a t a t o the R o m a n 
ne twork of roads in the Gors ium area (82 — 87; 
englisch 88). S. Szádeczky-Kardoss (unter Mi twi rkung 
von F. Csillik) : Die Quellen de r Awarengeschichte 
V I I : Die erste awarische Belagerung von Thessalonike 
(89 — 99; deutsch 99). G. Kiss : Ü b e r einen awaren-
zeitlichen Ohrgehängentyp (100—110 : deutsch 110 — 
I I I ) . K. Mesterházy : Siedlungsgeschichtliche For -
schungen in der Gemarkung von Veresegyház (112 — 
123: russisch u n d deutsch 123 — 124). R u n d s c h a u 
(125 — 133). Besprechungen (134 —145). Bibl iographia 
archaeologica Hungar ica 1982 (146—157). 
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230). I. Zalai-Gaál : Die Angel von Mórágy-Tűzkő-
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im Karpa t enbecken (231 — 240, russisch und deu t sch 
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( 2 7 4 - 2 8 1 ; deutsch 281). R u n d s c h a u (282 — 286). 
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implements in H u n g a r y (42 — 53; russisch u n d eng-
lisch 52). S. Szádeczky-Kardoss (unter Mi twi rkung 
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deutsch 70). S. Lázár : Árpádenzei t l iehe Öfen in 
Kesztölc-Tatárszállás (71 — 77; deutsch 77). Gy. 
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de Szolnok ( 7 8 - 9 0 ; f ranzösisch 9 0 - 9 1 ) . R u n d s c h a u 
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J. ('. Biers—I). Soren (eds): Studies in Cypriote 
Archaeology. ( Ins t i tu te of Archaeology, Univers i ty of 
California, Monograph X V I I I . ) Los Angeles, 1981. 
189 pp, numerous text i l lustrations. 
The vo lume contains t he papers r ead at t h e sym-
posium "Recent Developments in Cypr io te Archaeo-
logy," organised by t h e Univers i ty of Missouri (Colum-
bia) on October 13, 1979. The sympos ium was held 
in commemora t ion of t h e 15th ann ive r sa ry of 
the Univers i ty ' s par t i c ipa t ion in Cypr io te archaeology. 
The resu l t s of the f irst 25 years are adequa t e ly illu-
s t ra ted b y the lavish acquis t ions of t he local Museum 
of Art a n d Archaeology, t h e exhibit ion ent i t led " A r t 
of Anc ien t Cyprus : Twenty- f ive Yea r s of Missouri in 
Cyprus" , and by the archaeological expedi t ions t o 
Cyprus . In 1951 S. S. Weinberg began t h e excavat ion 
of the L a t e Bronze Age se t t lement a t Bambou la , and 
tlie d iscovery of ano the r Bronze Age site a t Phane ro -
meni which yielded i m p o r t a n t f inds in 1955 can also 
be l inked to his name. T h i s date m a r k s t h e beginning 
of t he Missouri Cyprus Expedi t ion (since 1975, t h e 
excava t ions a t Phanerorneni have been directed b y 
J . Carpen te r ) . A n o t h e r large-scale pro jec t was 
launched in 1977: the excava t ion of t lie s a n c t u a r y of 
Apollo H y l a t e s in K o u r i o n under t h e direct ion of 
D. Soren and I). B u i t r o n . 
The s tudies publ ished in this vo lume a re grouped 
according to sites. P a r t I covers t he research done in 
the Vasil ikos valley. I . Todd uncovered a n i m p o r t a n t 
aeeramic site near Kalavasos-Tenta , f r o m where t he 
earliest Cypr io te pa in t ing is known : a h u m a n f igure 
pa in ted o n t o the wall w i th red ochre. (The resul ts of 
the excava t ions are summar i sed br ief ly by R . Merse-
reau.) T h e other s tudy in this section is a p re l iminary 
report of the analysis of t he earliest p o t t e r y types of 
the val ley. Part 11 covers t he excavat ions at Phanero-
rneni. T h e excavation r e p o r t by J . Ca rpen te r gives a 
general outl ine of t h e p redominan t ly agricul tural 
se t t lement f lourishing a r o u n d 1 600 B . C. E . Herscher ' s 
s tudy is based on the p o t t e r y , and makes an impor t an t 
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cont r ibut ion to ou r knowledge of regional differences : 
th i s methodological approach appear s t o be gaining 
g round in recent s tudies . (The regional chronology of 
t h e E a r l y Bronze Age in Cyprus — which is, for the 
g rea te r par t , still hypo the t i ca l a t present — is shown 
in a char t on p. 85.) P a r t I I I deals w i th t he Paphos 
region : the resul ts of t h e excavat ions a t Koukl ia were 
summarised by V. Karagheorghis . D. Bu i t ron ' s and 
D. Sorel 's pape r p re sen t s the new resul ts concerning 
t h e second t emple of Apollo, a roughly contemporary 
tholos and the a rcha ic temenos. I n a shor t s tudy , 
D. Soren convincingly proves t h a t the ea r thquake 
causing the desc t ruc t ion of (he t emple and the city 
occurred around 370 B . C. H . Browne i l lustrated the 
hybr id na ture of Cypr io te a r t in t he 6th cen tury B. C. 
on t he basis of a b ronze belt unea r thed in the sanc-
t u a r y : M. Arwe publ ishes a s t a m p seal da t ing f rom 
t h e second half of t h e 6 th century . S. C. Glover reviews 
the cult of Apollo in Cyprus , basing Iiis observat ions 
on the excavat ions a t Kour ion. The last s tudy on 
Kour ion discusses t h e connection be tween the sanc-
t u a r y of Apollo H y l a t e s and the sacred grove (1). 
Birge). The last p a r t of t h e volume, P a r t V (Spuria) 
comprises a single s t u d y on a L a t e Bronze Age (or 
Cypro-Archaic) t e r r a c o t t a ship model (A. Leonard J r . ) . 
This valuable a n d ins t ruc t ive volume, giving an 
excellent overall p i c t u r e of t he research done by the 
Univers i ty of Missouri on Cyprus, is complemented 
by a bibliography. 
M. Szabó 
M. (led!: Die Rasiermesser in Polen. (Prähistorische 
Bronzefunde . A b t . V I I I , Bd . 4.) München , С. H . 
Beck 'sche Ver lagsbuchhandlung, 1981. 75 S., 39 Taf. 
Dieser Band der von IL Mül ler -Karpe redigierten 
Serie systemat is ier t die bronzenen Rasiermesser aus 
Polen. Das W e r k k o m m t einer seit langem fälligen 
Schuldigkeit nach, d a dieses Bronzeobjekt nach der 
Ansicht des Verfassers — trotz seines Datierungswer-
tes — in der polnischen Forschung weniger beachtet 
wurde, als es nöt ig gewesen wäre. I n de r Einle i tung 
werden vier Themen e rö r t e r t . Der A u t o r gibt zuerst 
eine allgemeine Charakter i s ie rung des Bronzeobjekts 
Rasiermesser . E r verweis t auch darauf hin , daß dieser 
F u n d nicht nur a u s Männergräbern bekann t ist, 
weshalb ihre bisher angenommene F u n k t i o n nicht 
ausschließlich als Ras iermesser in te rpre t ie r t werden 
k a n n : diese S tücke waren zweifellos universelle Ge-
brauchsgegenstände. Verfasser schildert die Formviel-
fa l t der Rasiermesser au fg rund der Kl ingen bzw. der 
F o r m des Griffes. Anschl ießend folgt eine kurze for-
scbungsgeschiehtliche Zusammenfassung, wobei einige 
W e r k e aus Polen e r w ä h n t werden, die sich mi t diesem 
Bronze typus befassen. D e m folgt ein kurzer Uberblick 
der I I . Periode de r Bronzezei t bis zum Anfang der 
LT-lVriode (nach der polnischen Periodisierung), in 
chronologischer Tabelle veranschaul ich t . D a Rasier-
messer erst a m Anfang der I I I . Per iode der Bronze-
zeit in der hügelgräberzeit l ichen Vorlausi tz-Periode 
auf t r e t en , ers t reckt sich der Uberbl ick n ich t auf die 
f rühes te Bronzezei t . I m le tz ten Teil de r Einleitung, 
der auch zusammenfassendes Kapi te l des Bandes sein 
könnte , erör ter t der Au to r die Gesetzmäßigkeiten der 
terr i tor ialen und zeitlichen Verte i lung der Rasier-
messer. Dabei werden die großen geographischen 
Landscha f t en des heut igen Polens der R e i h e nach be-
handel t und die wichtigsten Ras ie rmesser typen von 
Per iode zu Per iode e rö r t e r t . Der A u t o r geht auch auf 
den Ursp rung der einzelnen Typen ein, wobei auch 
die Bedeu tung eines im L a u f e der Bronzezei t entstan-
denen lokalen Meta l lzent rums betont wird . 
Eine große Gruppe der Ras iermesser bilden die-
jenigen mi t schmaler bandförmiger Klinge. Sie waren 
vor allem im nördlichen Teil Polens im Gebrauch, und 
sie lassen sich, nach M. Gedl von ähnl ichen Typen der 
nordeuropäischen Kul tu rkre i se ablei ten. Un te r den 
P r o d u k t e n der e rwähnten , a m A n f a n g nach donau-
ländischen Vorbi ldern a rbe i tenden lokalen Werkstät-
t en en t fa l te te sich ein eigenständiger, n u r fü r dieses 
Gebiet charakter is t ischer Typus , das Trapezraisermes-
ser, das in der Laus i t z -Kul tu r sich al lgemein verbrei-
t e te . Das Halbmondras ie rmesser gelangte vom süd-
lichen Teil Mit te leuropas aus d e m Kreis der Urnen-
gräber auf das Gebiet Mittel- und Oberschlesiens. Die 
Rasiermesser waren auch während der Eisenzeit , bis 
zum Anfang der LT-Per iode, im Gebrauch . Damals 
erschienen jedoch neben den E x e m p l a r e n aus Bronze 
berei ts auch Rasiermesser aus Eisen. 
Nach der Einlei tung folgt die Systemat is ierung 
u n d die Ein te i lung der Ras ie rmesse r typen nach Fund-
or ten. Der A u t o r sonder t zwei grundlegende Gruppen 
dieser Gegenstände, diejenigen mi t einer bzw. mi t 
zwei Schärfen ab . Die weitere Sys temat is ierung erfolgt 
au fg rund der F o r m der Klinge bzw. des Griffes. Die 
Gruppe der zweischneidigen Messer ist sowohl nach 
ihrer Zahl als auch nach den Var i an ten ärmlicher. 
Aufg rund der F o r m des Griffes unterscheidet der 
A u t o r 6 Un te rg ruppen der zweischneidigen Rasier-
messer ; Rasiermesser m i t Vollgriff und Abschlußring, 
m i t Rahmengr i f f und Abschlußring, m i t Rahmengr i f f 
u n d X-förmiger Gr i f fvers t rebung, und drei Typen 
werden nach dem F u n d o r t b e n a n n t . 
Die Gruppe der einschneidigen Rasiermesser ist 
sehr zahlreich und dar in sind vielfältige Typen ver-
t re ten . Nach der F o r m ihrer Klinge k a n n m a n sie in 
vier H a u p t t y p e n gliedern ; 1. Trapezrasiermesser , 
2. Halbmond- , 3. Rasiermesser mi t halbkreisförmiger 
und 4. Rasiermesser mi t bandförmiger Klinge. Von 
diesen H a u p t t y p e n gibt es mehre re Var ian ten . Die 
einzelnen Var ian ten können au fg rund der Form des 
Griffes voneinander unterschieden werden . Die halb-
kreisförmigen Rasiermesser ohne Griff werden auf-
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grund de r Ausführung ihres Rückens in U n t e r t y p e n 
geteilt. F r ü h e r e und s p ä t e r e Var ianten de r Haup t -
typen s ind ebenfalls v o r h a n d e n . 
Z u m Bund gehören a u c h eine Abkürzungsl is te und 
ein Verzeichnis der F u n d o r t e . Auf 18 Tabel len werden 
die Zeichnungen von 298 bronzenen Rasiermessern in 
einem Maßs t ab von 1:2 publ iz ier t . Auf e iner zusam-
menfassenden Kar te w e r d e n alle im Text e rwähnten 
F u n d o r t e markier t : auf 1 1 Kar t en ist die Verbre i tung 
der verschiedenen Typen e rkennbar . Auf 14 Tabellen 
werden die Fundkomplexe angeführ t , in denen die 
H a u p t t y p e n vertreten s ind . Die Arbeit wird von einer 
graf ischen chronologischen Tabelle abgeschlossen. 
M. Csernyi 
A.Tocik: Nitrianskv Hrádok-Zámecek , Bronzezeitliche 
befestigte Ansiedhing der Madarovce-Kul tur . (Materi-
ala Archaeologica Slovaca 3.) Ni t ra 1981, B a n d I —II, 
H e f t 12. 487 S., Taf. I - C L X X X V I I , P l ä n e 1 - 7 7 . 
Seit J . Eisner i. J . 1923 die Frei legung von Záme-
cek begann , gilt dieser F u n d o r t in der tschechoslowa-
kischen Fachl i te ra tur als einer der wichtigsten bronze-
zeitlichen, sogar prähis tor ischen topographischen 
P u n k t e . Nach dem Zwei ten Weltkrieg begannen be-
reits zweimal so großangelegte Grabungskampagnen 
iu diesem Bereich, die in der Lage waren, den Charak-
ter der Siedlung aus verschiedenen Epochen zu einem 
bedeu tenden Teil zu k l ä r en . 
Vor allem die Grabungsper iode zwischen 1957 — 
I960, wobe i die Arbei ten von A. Tof ik mi t modernen 
Methoden geleitet wurden, e rbrachten bedeu tende Er-
gebnisse, einen re ichhal t igen Funds tof f und zugleich 
eine wer tvol le Dokumen ta t ion fü r das Archäologische 
In s t i t u t der Slowakischen Akademie. Besondere Auf-
merksamke i t verdient d a s durch die Le i t e r der Aus-
g rabungen erarbeitete Quadra tne t z sys t em, mit des-
sen Hi l fe auch Objekte, d ie bei den f r ü h e r e n Freile-
gungen z u m Vorschein gekommen waren , in ein ein-
heit l iches Netz geordnet werden konnten . 
Tu d e n vorliegenden B ä n d e n publ iz ier t A. Tofik, 
wie ein Inven ta r die au then t i sche Beschreibung, ge-
nauer : d ie wichtigsten A n g a b e n der f re igelegten Ob-
jekte, sowie die Fotos von den Funden , bzw. diejeni-
gen, d ie zur Siedlung d e r bronzezeit l ichen Magyaráder 
(Madarovce)-Kultur gehö r t en . Die B e a r b e i t u n g erfaßt 
na tür l ich auch die A n g a b e n und den Stof f der frühe-
ren Freilegungen, die in den verschiedenen Siedlungen 
au fbewahr t en , vom gleichen Fundor t s t ammenden 
S t r eu funde miteinbegriffen. 
T o f i k gibt einen k u r z e n Überblick ü b e r die voll-
s tändige Geschichte des Fundor tes , angefangen von 
der Lengyeler-Kul tur bis zu den Siedlungen, die in 
den J a h r h u n d e r t e n 12 u n d 13 u. Z. e n t s t a n d e n sind. 
Der f r ü h e s t e Horizont de r Lengye le r -Kul tur befand 
sieh an manchen Stellen in einer Tiefe von 4 m unter 
d e m gegenwärt igen Niveau, und er e r s t reck te sich au-
d a s gesamte Gebiet von Zamecek : die Siedlungs-
sehicht gl iedert sieh bis zum Lndanice-Typus in weit 
t e re vier Hor izonte . U n t e r den auf die Bronzezeir 
da t i e rba ren Schiehtreihen ist vielleicht diejenige der 
Péce le r -Kul tu r a m bedeutends ten , d a n n folgt nach 
der f rühbronzezei t l ichen Schicht (Kosihy — C'aka-
Gruppe) die der Magyaráde r -Kul tu r . Die Hal l s ta t tze i t 
wird durch vers t reu te Siedlungsüberreste ver t re ten : 
die prähis tor ische Periode wird zum Schluß durch 
einige spä te Bes t a t t ungen der La Tène-Zei t abge-
schlossen. 
Eine befes t ig te kelt isch-dakische Siedlung, pro-
vinzielle römische Funde , Schichten aus (1er Völker-
wanderungszei t u n d dann aus d e m Mit te la l ter schlies-
sen die im Bereich von Zamecek freigelegten Schieht-
reihen ab. 
Die Mi tarbe i te r des I n s t i t u t s planen die Publika-
t ion der Freilegungsergebnisse von Zamecek auf meh-
re re Bänden , ähnlich wie die Publ ika t ion , die je tzt 
veröffent l icht wurde und die Denkmäle r de r Magyará-
de r -Ku l tu r en thä l t . Die Publ ika t ion e rö r t e r t aufgrund 
de r Numer ie rung des berei ts e rwähn ten Quadra tne tz -
systems, die bei den Freilegungen ans Tageslicht ge-
langten verschiedenen Siedlungsobjekte. H ü t t e n , Ofen, 
Feuerstel len, Müllgruben und natür l ich auch die Funde 
selbst . 
Aufg rund der Ausgrabungen konnten die Freileger 
drei aufe inander folgende E t a p p e n der En twick lung 
der Magya ráde r -Ku l tu r bes t immen: in de r ersten 
Siedlungsschieht kamen die F u n d e der Aunye t i t z — 
Magyaráder -Per iode zum Vorschein; die nächste 
E t a p p e ist die klassische Magyaráder -Phase , mit einem 
viel reicheren Funds to f f als bei der f r ü h e r e n E t a p p e . 
Ziemlich sporadische Siedlungsspuren und eine geringe 
Eundnienge ist f ü r die späte , sog. «nachklassische» 
Per iode charakter is t i sch. E s geht jedoch aus dem 
Quadra tne t z sys t em hervor , daß die dre i fache Gliede-
r u n g im topographischen Sys tem der Siedlung kraß 
he rvor t r i t t , und wertvolle Schlüsse ermöglichen wird. 
Der A u t o r gibt eine ausführ l iche Beschreibung 
über das Fes tungssys tem der Siedlung ; wir erfahren, 
d a ß Zamecek, das ursprüngl ich eine F läche von rund 
20 000 m2 h a t t e , wegen seiner na tür l ichen Lage einen 
ausgezeichneten Schutz f ü r die dor t lebenden Men-
schen gewähr te . I )ie E inwohner der Magyaráder-Kul-
t u r er r ichte ten auf den nicht sehr steilen nördlichen 
u n d südlichen Seiten eine Erdschanze , die von außen 
du rch (»inen t iefen Wassergraben umgeben war. In das 
Grabensys tem wurde das Wasser durch einen die Sied-
lung durchquerenden Quergraben weitergelei tet . Wir 
wollen hier das an manchen Stellen mit e inem Pfosten-
sys t em befest igte Schanzensystem nicht wiederholen : 
es ist nicht schwer zu erkennen, daß es sich hier um 
eine der bedeu tends ten befest igten Siedlungen der 
klassischen Bronzezei t handel t , wobei die Ver t re te r 
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der K u l t u r in H ü t t e n und sogar Blockhäusern mi t ein-
fachem l ' fos tensys tem lebten. 
D e r ausführl ichen Beschreibung der Siedlungsphä-
nomene folgt eine sorgfäl t ige Analyse des Funds to f -
fes, die im Falle der Ke ramik durch eine typologische 
Tabelle ergänzt wird, d. h., es wird über die Töpferei-
p r o d u k t e ein Überblick gewähr t . Wie d a r a u f der 
Autor , A. Tocik ebenfalls hinweist , stellt de r Fund-
ka ta log von N y i t r a eine en tsprechende Ergänzung 
des f r ü h e r publizierten Siedlungsfundstoffen von Víg-
vár (Veselé) dar , wo die f r ü h e Phase der K u l t u r fehlt . 
Der A u t o r verspricht , die einzelnen T y p e n sowie ein 
chronologisches System in e inem nächs ten Band zu 
bea rbe i t en bzw. zu bes t immen, der hof fen t l ich auch 
wir tschaf t l iche und historische F ragen im Zusammen-
hang m i t der Siedlung en tha l t en wird. Bezüglich 
le tz terer t r i f f t m a n hier n u r einzelne Bemerkungen, 
wie z. B . bei der Beschreibung der H ü t t e n , wo der 
Lei ter der Ausgrabungen da rauf hinweist , daß die 
Siedlung nicht durch eine K a t a s t r o p h e zugrunde ging : 
ebenso wird auch die Vern ich tung der au toch thonen 
bronzezeit l ichen K u l t u r im K a r p a t e n b e c k e n geleugnet . 
I m folgenden Teil der vorers t aus zwei Text - und 
einem Tafe lband bes tehenden Publ ika t ion wird Anton 
Toöik die Dokumenta t ion der Ausgrabungen in Za-
mecek, in Begleitung ausführ l icher Besehreibungen 
veröffent l ichen. 
F. Kőszegi 
H. Wal te r (Hrsg.) : Alt-Ägina I I , 1. Mainz /Rhe in , 1982, 
Verl. Ph i l ipp von Zabcrn, 91 S. 97 Abb. und 56 Taf. 
Der n ich t umfangre iche neue Band der Alt-Agina-
Publ ika t ionen en thä l t vier größere Gruppen der grie-
chischen Keramik , die im Apol lon-Hei l ig tum u n d im 
Bereich der S tad t Ägina gefunden wurden. Doch sind 
diese n ich t die wichtigsten: die Veröf fen t l ichung der 
kor in th ischen und f rüha t t i s chen Vasen, die f ü r Ägina 
in historischen Zeiten a m meisten charakter is t i sch 
waren, erfolgt in einem eigenen Band . 
D a s hier behandel te Mater ia l s t a m m t teils aus 
nicht dokument ie r t en a l ten Grabungen, teils aus 
neuen, sys temat ischen Forschungen . Auch diese letz-
teren e rgaben keine s t ra t igraphisch da t i e rba ren Bruch-
stücke, d a die Häuse r der byzant i schen Siedlung tief 
in die un te ren Schichten hineinreichten u n d die hiesi-
gen Objek te zerstörten. (Damit e rk lär t sich zugleich 
auch de r sehr f ragmenta r i sche Zus tand dos Fund-
mater ia ls . Doch genügen, was die Qual i tä t be t r i f f t , 
die freigelegten Vasen bzw. überwiegend Bruchs tücke 
als solche zur B e a r b e i t u n g : außerdem sind sie auch 
wichtig f ü r die Geschichte des Apol lon-Hei l ig tums 
und f ü r die Handelsbeziehungen der Insel. Die Anzahl 
der nach Ägina impor t ie r ten ostgriechischen Gefäße 
ist ungewöhnlich groß (bearbei te t von E . Wal te r -
Kurydi ) und es gibt d a r u n t e r auch sehr f r ü h e F u n d e : 
schon u m 700 v. u . Z. erschien die ostgriechische W a r e 
auf der Insel. Die Ägineten b rach ten Keramik von 
Chios, Samos, Milet , Rhodos und sogar von Zypern 
mi t . Auffällig is t — genauso wie im Material des 
Apha ia -He i l ig tums — das Fehlen de r kykladischen 
K e r a m i k und der nordionisch-schwarzfigurigen Vasen 
in de r zweiten H ä l f t e des 6. J a h r h u n d e r t s v. u. Z. 
Die E i n f u h r der lakonischen K e r a m i k , deren R e p r ä -
sen tan ten von W . Fei ten publizier t wurden, scheint 
in Ägina spät , e r s t im for tgeschr i t tenen 6. J a h r h u n -
d e r t v. u. Z. anzuse tzen . Diese Ta t sache ist weniger 
poli t isch-historisch begründet , sie folgte vielmehr aus 
d e m Hande l svo lumen der lakonischen Keramik . Der 
G r u n d für das A u f h ö r e n des lakonischen I m p o r t s im 
l e t z t en Viertel des 6. J a h r h u n d e r t s v. u. Z. ist in 
S p a r t a zu suchen: d a s ist die Zeit, in der die lakoni-
sche Ke ramikp roduk t ion überhaupt ein E n d e n a h m . 
Das Material de r at t ischen schwarz- und rotf iguri -
gen Keramik (ebenfal ls eine Arbe i t von W . Fei ten) 
ist t r o t z seines besonders bruchstückigen Charak te r s 
sehr bedeutend: besonders die F u n d e aus der 1. 
H ä l f t e des 6. J a h r h u n d e r t s sind an Menge und Quali-
t ä t hervorragend. Nach der J a h r h u n d e r t m i t t e beob-
a c h t e t т а и deut l ich den Verfall . Die Geschichte des 
Hei l ig tums bie te t d a f ü r keine E r k l ä r u n g . ( Im L a u f e 
des 6. und 5. J a h r h u n d e r t s werden die bemal ten Vasen 
auch in anderen griechischen Hei l ig tümern immer 
m e h r zu einer Sel tenheit . ) Die Menge der a t t i schen 
Vasen in Ägina ist auch nachher bedeu tend , was ein 
Beweis fü r die engen Beziehungen zwischen Ägina 
u n d Athen ist. Dies widerspricht He rodo t s W o r t e n , 
der von Äginas I m p o r t s p e r r e gegen die a t t ische Kera-
mik ber ichtet . 
Z u m Schluß w e r d e n unter d e m Titel «Spätklussi-
sclie und hellenistische Keramik» (publiziert von R . 
Smetana-Scherrer ) die Schwarzfirnisware, die West -
abhangke ramik u n d die Rel iefgefäße bzw. die weiß-
g rund ige Lagynoskeramik und die Minia turgefäße 
und Unguenta r ien bekanntgemacl i t . Das wicht igste 
u n t e r diesen ist d a s Material eines im J a h r e 1930 frei-
gelegten Kammerg rabes , das durch die Inschrif ten 
aus 3. Viertel des 2. J a h r h u n d e r t s v. u. Z. da t ier t wird. 
M. Szabó 
S. Kaempf-Dimi t r i adou: Die Liebe der Götter in der 
a t t i schen Kunst des 5. Jahrhunder t s v. Chr. (11. Bli. zur 
Ha lb jah resschr i f t «Antike Kunst») Bern, 1979, 
F r a n c k e Verlag 129 S., 8 III. im Tex t , 32 Pho to ta f . 
Diese Monographie ist die umgearbe i te te Var ian te 
der Disser ta t ion, d ie im S tud ien jahr 1972/73 an de r 
Un ive r s i t ä t zu Basel eingereicht wurde . Die Themen-
wahl des Werkes w a r von K. Sohefold angeregt . H a u p t -
zweck der Arbeit ist das Sammeln und In te rp re t i e ren 
der «Verfolgungsszcnen», die sich in der a t t i schen 
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K u n s t — vor allem in der Vasenmalerei — u m 500 
v. u. Z. plötzlich v e r m e h r t e n . Genauer gesagt : Ver-
fasserin konzentr ier te sieh auf die Dars te l lungs typen , 
in denen Göt ter ihre streblichen E rwäh l t en in mensch-
licher Gestalt verfolgen oder en t füh ren . D a s heißt : 
m a n f inde t nicht in diesem Buch z. B. die Dars te l -
lungen des Gottes Zeus, der E u r o p e in Gestal t eines 
Stieres r aub t : a u ß e r den ther iomorphen Szenen ist 
auch der Bi ld typus des von Eros verfolgten J u n g e n 
oder Mädchens aus de r Sammlung ausgeschlossen. 
E s geht im ers ten Teil u m die «geliebten Jungen» 
und den gött l ichen Liebhaber (Zeus und Ganymed ; 
Poseidon, Hermes, Dionysos und je ein J u n g e ; P a n 
und der H i r t ; Zephyros und Hyak in thos ; Eos und 
seine Geliebten). I m zweiten Teil werden die gelieb-
ten F r a u e n behande l t : Zeus, Poseidon und ihre Ge-
l iebten; Dionysos u n d Ariadne; Apollon, H e r m e s u n d 
ihre Geliebten; Boreas und Orei thyia . 
Der analyt ischer Un te r suchung der gesammelten 
Bi ld typen folgt ihre In t e rp re t a t ion . Verfasserin zieht 
aus dem Vergleich des einschlägigen archaischen Ma-
ter ials und der B i l d t y p e n des 5. J a h r h u n d e r t s den 
Schluß, das die Dars te l lung der Göt te r in bewegten 
Szenen des Lebens eine mutige Neue rung der atheni-
schen Kuns t u m 500 v . u. Z. war. I m H i n t e r g r u n d 
dieser Änderung s teht die geistige Umwälzung , die 
sich in A then in de r Per iode der f r ü h e n Demokra t i e 
entwickel te; anders gesagt : zu dieser Zeit ges ta l te te 
sicli eine neue Got tesauf fassung in der L i t e r a tu r und 
bi ldenen Kuns t a u s ; letztere vielleicht du rch das 
D r a m a inspiriert . Die Küns t l e r von A t t i k a erschufen 
mi t s taunenswer te r Invent ion dieses neuen Bi ld typen , 
un t e r denen die «Verfolgungsszene» besonders beliebt 
war. Die neue Bi lderwel t bedingt bzw. spiegelt zugleich 
auch die E r rungenscha f t en der aus dem Archaismus 
lier aus t re tenden bi ldenden K u n s t . Das Verfolgungs-
t h e m a entsprach de r le tz teren besonders gu t . 
An die kunsthis tor ische Analyse knüpf t sich der 
Überblick der l i terar ischen und religionsgeschicht-
lichen Quellen, in de r die Verfasserin den t ragischen 
Aspekt der an die Go t the i t knüpfenden Liebe her-
vorheb t . Der Text te i l , der mi t den Bemerkungen 
75 Seiten be t räg t , wird durch einen umfangre ichen 
Denkmalka ta log u n d ausgezeichnete Pho to ta fe ln er-
gänzt . Letz tere e rhöhen die Bedeu tung der Arbei t , 
wie es im Falle von ikonographischen Bearbe i tungen 
of t vo rkommt . Man m u ß nämlich bemerken , daß sieb 
die Monographie vo r allem auf das Lebenswerk von 
Beazley, weiterhin auf die D o k u m e n t e des Beazley-
Archivs in Oxford g r ü n d e t und nicht auf in Museen 
und Sammlungen sys temat i sch d u r c h g e f ü h r t e n For-
schungen. (Tn der A r b e i t wird die H y d r i a des Chicago-
Malers in Budapes t nicht e rwähn t : Szépművészet i 
Múzeum, Inv. Nr . 51. 2838; Beazley a t t r i bu i e r t e sie 
au fg rund eines Pho tos - , obwohl die E r k l ä r u n g der 
e indeut ig nicht charakter is ier ten Verfolgungsszene im 
Zusammenhang m i t d e m behandel ten Mater ia l be-
g ründe t gewesen wäre. ) Tro tzdem ist das Verdienst 
der Verfasserin die S a m m l u n g und Veröf fen t l ichung 
der reproduzier ten Phot os, was der F o r s c h u n g im wei-
teren von mehreren Ges ich t spunkten aus hilfreich 
wird. 
Doch darf man die Anerkennung auch der Inter-
p re t a t ion der bea rbe i t e t en Denkmäle r nicht abspre-
chen, d a sie das bessere Vers tändnis d e r Entwicklungs-
per iode der a thenischen klassischen K u n s t — den 
Trad i t ionen der Schefold-Schule en tsprechend — m i t 
zahlreichen solchen fe inen Beobach tungen und Ge-
s ich tspunkten fö rder t , die des we i t e r en Überlegens 
wert sírd. 
M. Szabó 
Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen, Band XI I : 
Rundbau ten im Kerameikos (W. Koenigs—U. 
Knigge—A. Mallwitz) Berl in , 1980, W . De Gruyter Co. 
X I I + 125 S., 73 Abb . u n d 6 Tab. , i m Text , 34 Taf . , 
31 Beil. 
Die Veröffent l ichungsreihe der a thenischen Gra-
bungen im Kerameikos wurde mi t d e m vorliegenden 
B a n d über die dor t igen Baudenkmä le r reicher. Die 
Arbe i t enthält die Bea rbe i tung von dre i Grabbau ten 
von r u n d e m Grundr iß . 
W . Koenigs r ekons t ru ie r t einen archaischen R u n d -
bau, dessen Res te im sekundären Gebrauch im L a u f e 
de r Frei legung bzw. sys temat ischen Unte r suchung 
des Pompeions und Dipylons v o r k a m e n ; der ehe-
malige S tandor t des B a u e s ist gegenwär t ig unbekann t . 
D a s Grabdenkmal e r h o b sich auf e inem auf zweistufi-
gem Grundbau r u h e n d e n Torusring, ü b e r dem ein be-
mal tes dorisches К у ш а angebracht w a r . Seine W a n d 
bes tand vermutl ich a u s 5 Quaderschichten, worauf 
der Arch i t r av ruh t e (da raus blieb ke in einziges Ele-
men t erhalten). Blau b e m a l t e Tr ig lyphe und Metopen 
aus ande rem Material bi ldeten einst den Fries. Darau f 
folgte ein lesbisches K y m a und d a n n ein dorisches 
Geison. Was den obe ren Abseid uss bzw. das Dach 
be t r i f f t , schlägt der Verfasser mehre re Rekons t ruk-
t ionsmöglichkeiten vor . Baugesehichtl iche Über -
legungen sprechen d a f ü r , daß der B a u auf die J a h r e 
550/540 v. u. Z. zu da t i e r en ist. Koenigs un te r such t 
auch die Frage der F u n k t i o n und m a c h t wahrschein-
lich, daß der genann te B a u die bau l iche Einfassung 
eines Tumulus — o f f e n b a r eines H e r o o n s — gewesen 
sein d ü r f t e . Dieser Vorschlag ist von wei terer bauge-
sehichtliche Perspek t ive aus einer besonderen Auf -
merksamkei t wert , d a d a s Denkmal a ls Bindeglied zwi-
schen der mi t Steinkreis umgebenen Grabs t ä t t e und 
d e m Tholos sein k ö n n t e u n d in diesem Zusammenhang 
die Bes t immung des le tzteren als H e r o o n bes tä t ig t 
wird. (Dabei könnte m a n dem Ver fasse r auch da r in 
zus t immen, daß die Aufs te l lung einer s ta r ren Regel, 
nach der Tholos = H e r o o n ist, falsch wäre.) Die von 
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bautechnischem Ges ich tspunkt a u s vorzügliche Ana-
lyse wird durch einen nützl ichen Überbl ick ergänzt , in 
d e m die archaischen Grabbau ten behandel t werden. 
I m Anhang f inde t m a n ferner die A n f ü h r u n g der ver-
wand ten Denkmäle r . 
I m zweiten Teil des B a n d e s veröffent l icht U. 
Knigge den R u n d b a u a m E r i d a n o s bzw. die Ergeb-
nisse der Ausgrabungen , die in der unmi t t e lba ren 
Umgebung a m A n f a n g der 70er J a h r e du rchge füh r t 
wurden. Diesen Frei legungen ist es zu verdanken , 
daß m a n die Umwand lungen des Geländes (besonders 
was die W a n d l u n g e n dos E r idanosbe t t e s be t r i f f t ) u n d 
die Geschichte de r B e s t a t t u n g e n nach den f r ü h e r e n 
nicht-sys temat ischen Forschungen klären konnte . Die 
ä l tes ten Gräber sind auf das E n d e des 8. J a h r h u n d e r t s 
v. u. Z. zu setzen (das geometr ische Scherbenmater ia l 
m a c h t e B. Bohen bekann t ) u n d d a n n am Anfang dos 
7. J a h r h u n d e r t s wurde der e rs te Tumulus er r ich te t . 
I m Laufe der B a u a r b e i t e n der S t a d t m a u e r im J a h r e 
479 wurde das Gelände in diesem R a u m bedeu tend 
ges tör t und dann schü t t e t e m a n a n Stelle des f rühe-
ren einen neuen T u m u l u s in d e m Zei t raum zwischen 
460 v. u. Z. und d e m letzten Vier te l des 5. J a h r h u n -
de r t s auf. A u ß e r d e m wurden die F u n d a m e n t e eines 
r u n d e n Grabbaues gefunden, der auf das d r i t t e Viertel 
des 5. J a h r h u n d e r t s v. u. Z. da t i e r t werden kann . 
Le tz t en Endes is t die wicht igste Fests te l lung der 
Untersuchung, d a ß eine K o n t i n u i t ä t der Bes t a t tun -
gen vom Anfang des 7. bis in den Beginn des 4. J a h r -
h u n d e r t s im gegebenen R a u m auf einem kreisförmi-
gen Gebiet nachgewiesen ist. 
Aufgrund der Analyse der schr i f t l ichen Überliefe-
rungen lenkt U. Knigge die A u f m e r k s a m k e i t auf jene 
Deutungsmögl ichkei t , wonach der aus Poros errich-
t e t e Grundbau zu r Grabs t ä t t e des Heroldes Anthe-
mokr i tos gehören könnte , der i m J a h r e 481 v. u. Z. 
in Megara e rmorde t wurde. Diese Ident i f iz ierung be-
g ründe t ferner die Annahme , d a ß die e rwähnten bei-
den Tumuli die G r ä b e r des Geschlechtes der Kerykes 
von A then enth ie l ten . I m A n h a n g der wer tvol len 
Pub l ika t ion m a c h t W . Koenigs die F o r m des R u n d -
baues aus dem 4. J a h r h u n d e r t v. u. Z. bekann t , die 
eigentlich als Wei te r leben des T y p u s der u m m a u e r t e n 
Tumul i aufzufassen ist. Die archäologisch ziemlich 
komplizierte Grabungss i tua t ion i m Bezirk des R u n d -
baues a m Er idanos ist wahrscheinl ich dami t zu erklä-
ren, daß das G r a b des A n t h e m o k r i t o s a m E n d e des 
peloponnesischen Krieges von den Siegern zers tör t , 
abe r von den A t h e n e r n nicht lange nach der Mi t te 
des 4. J a h r h u n d e r t s wieder hergestel l t wurde. 
Die Arbeit von Mallwitz ist die letzte Pub l ika t ion 
in diesem Band . E r bearbei te te von archi tektonischem 
Gesichtspunkt a u s das S taa t sg rab a m sog. 3. Horos, 
das in der Fach l i t e r a tu r ziemlich wohlbekannt ist (s. 
in erster Linie D . Ohly: AA 1965, 313 skk.). Der 
interessante Bau , dessen D a t i e r u n g im Zei t raum zwi-
schen 375 V. u. Z. (Mallwitz n i m m t da fü r Stellung) 
und dem d r i t t e n Viertel des 4. J a h r h u n d e r t s schwank t , 
ist hauptsächl ich d a r u m bemerkenswer t , weil durch 
ihn der K o n f l i k t , der sich a n h a n d des runden Grab-
baues e n t s t a n d — welcher R u n d b a u nämlich sich 
nach den S t raßen des Gräberfe ldes r ichten woll te —-
gelöst wird. D e r R u n d b a u b e k o m m t nämlich mi t zwei 
Risal i t f lügeln ergänzt eine F a s s a d e und so n i m m t er 
seine repräsen ta t ive Stelle in d e m St raßensys tem ein. 
M. Szabó 
К. Neuser: Anemoi . Studien zur Darste l lung der W i n d e 
und Windgo t the i t en in der Ant ike . (Archaeologica, 
19.) Roma , 1982, G. Bre tschneider Ed . 249 S. 27 Tab . 
im Text , 1 8 Pho to ta f . 
Die Verfasser in dieser Dok to ra rbe i t vorberei tet a n der 
Univers i tä t von Tübingen u n t e r der Lei tung von Pro-
fessor U . H a u s m a n n , u n t e r n a h m eine besonders große 
Aufgabe, als sie die Vorste l lungen der griechisch-
römischen An t ike über die W i n d e und Windgot the i -
ten in ihren Zusammenhängen untersuchte , u n d die 
P rob lemat ik der b i ldhaf ten Dars te l lungen in den 
Mi t te lpunkt der Bearbe i tung stel l te. Sie polemisier t 
offen gegen H . Steinmetz, genauer : gegen seine ver-
einfachende Auffassung (vgl.: De ven to rum decrip-
t ionibus a p u d Graecos Romanosque , Göt t ingen 1907 
bzw. J d l 25 (1910) 33 ff.). I m Gegensatz dazu se tz te 
sie sieh die vielfältige Dif ferenzierung der Wind- Iko-
nographie z u m Hauptzie le . 
Der ii n Vorwor t umrissenen Eorschungsgeschichte 
folgt eine ku rze Zusammenfassung der an t iken Vor-
stellungen übe r den Wind bzw. über die Windgot the i -
ten. Die eigentliche ikonographisehe Bearbe i tung be-
ginnt im 4. Kapi te l : hier be f inden sich die Analyse 
und Klassif iz ierung der Dars te l lungen der mythologi-
schen Windgo t the i t en . Das T h e m a des nächs ten Tei-
les ist die V o r f ü h r u n g der W i n d e in nicht mythologi-
schem K o n t e x t , also ihre funkt ionel le Dar legung in 
der b i ldenden Kuns t ; d a n n wird im 6. Kap i t e l die 
allegorische Darste l lung der W i n d e un te r such t . I m 7. 
Kapi te l wird die Erscheinung der Winde in (1er Dimen-
sion des K u l t e s analysiert : hier s teh t die einschlägige 
Bi ld t rad i t ion des Mi thra i smus bzw. des To tenku l t e s 
im Mi t t e lpunk t . 
Diese Ein te i lung läßt schon die Umrisse der In te r -
pre ta t ion ahnen . Die äl teste Schicht der Ikonographie 
ist durch die Winddämon-Dars te l lungen ver t re ten , 
die im 5. J a h r h u n d e r t v. u. Z. durch die an thropo-
morphen, geflügelten Windgo t the i t en abgelöst wur-
den. Die «reduzierten» Windgot the i t -Dars te l lungen 
— d. h. die «Windköpfe» oder « Windpro tomen» — 
sind im Gegensatz zur f r ü h e r e n Auffassung der For -
schung schon seit dem E n d e des 5. J a h r h u n d e r t s 
V. u. Z. nachweisbar . Die E inze lvor führung der W i n d e 
wurde du rch die Dars te l lung der Windsys teme im 
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Laufe des 1. J a h r h u n d e r t s v. u . Z. abgelöst und zu-
gleich t r a t die allegorische Personi f ika t ion der Winde , 
die als e lementare N a t u r k r ä f t e gel ten konnten , in den 
Vordergrund. I n der Römerze i t en t fa l te te sich eine 
neuere Dimension der Auf fassung der Winde im R a h -
men des Toten- u n d Seelenkultes. 
Die Themenwahl der Disse r ta t ion ist glücklich, d a 
die Forschung einer zusammenfassenden Bea rbe i tung 
über die Dars te l lungen der W i n d e u n d Windgot the i -
ten schon seit l angem bedarf . E s ist aber eine a n d e r e 
Frage, ob die R a h m e n der gegebenen Serie dazu 
genügten of fenbar nicht . E s ist überf lüssig, die ver-
schiedenen Gründe d a f ü r aus führ l i ch darzulegen. N u r 
ein einziges Beispiel sei hier f ü r die Lückenhaf t igke i t 
der Mater ia lsammlung e r w ä h n t : m a n könn te auf -
grund der im J a h r e 1 979 veröf fen t l ich ten Disser ta t ion 
von S. Kaempf -Dimi t r i adou (Die Liebe der G ö t t e r 
in der a t t i schen K u n s t des 5. J a h r h u n d e r t s v. Chr. 
Ant ike K u n s t , Bh . II.) zahlreiche E r g ä n z u n g e n aus 
dem Kreis der a t t ischen K u n s t des 5. J a h r h u n d e r t s 
v. u. Z. zum Bi ld typus Boreas-Orei thyia h inzufügen . 
Wegen derar t iger Ergänzungen dar f m a n die über die 
Denkmäler gefer t ig ten Tabellen s ta t is t ischen Charak-
ters in der Arbei t von Neuser n ich t überschätzen . 
Man k a n n zwar — mindes tens prinzipiell — ent-
schuldigen daß der Verfasser nach keiner — auch sonst 
nur illusorischen — Vollständigkeit bei der Sammlung 
der Denkmäler in den gegebenen R a h m e n s t r eben 
konnte, aber es ist umso weniger vers tändl ich, daß 
wichtige und anregende Arbe i t en aus der Fachl i te ra -
t u r des Themas hier keine E r w ä h n u n g und keinen 
Widerhall f anden . Als Beispiel seien hier die folgen-
den genannt : die Monographie von R . Hinks (Myth and 
Allegory in Ancient Ar t , London 1939), die ausgezeich-
nete Studie von R . Egger (ÖJh 35 (1943) 123 ff.) u n d 
die bedeutenden Arbei ten von R . Turcan (z. B . : 
R e v H i s t R e l 158 (I960) 129 ff .) . 
Die bespochene Disser ta t ion ist also letzten E n d e s 
eher als ein Monograph ie -Entwur f aufzufassen, der 
bedeutendes Material bietet , sehr beach tenswer te Ge-
s ichtspunkte f ü r die Klassif iz ierung und E r k l ä r u n g 
vorschlägt und bes t reb t ist, diese gel tend zu m a c h e n ; 
dabei ist die Arbe i t in m a n c h e r Hins icht unvoll-
s tändig. Auch die kr i t ischen Besprechungen dieses 
Werkes u n t e r s t ü t z e n die le tz tere Ansicht (s. z. B. den 
Vor t rag von R . Turcan an d e m Sympos ium von L I M C 
in Paris 1983 : Les representa t ions des Vents dans l ' a r t 
funérai re et mi thr iaque) . Die sich en t fa l tende Polemik 
spricht d a f ü r , daß die B e m ü h u n g e n des Verfassers 
keineswegs vergeblich waren. 
M. Szabó 
M. В. Hatzopoulos—L. I). Loukopoulos, eds.: Philip 
of Macedón. London, H e i n e m a n n , 1981. 254 p. , 129 
colour ill. 
The Engl i sh t rans la t ion of t he collections of essays 
f r o m Greek come out as t h e jo in t publ ica t ion of two 
publishers , Ekdo t ik i A t h i n o n (Athens) a n d Heine-
mann E d u c a t i o n a l Books (London) in 1980. I n view of 
the lively interest shown a f t e r t h e discovery of the 
royal t o m b s in Vergina in 1977, t he edi tors ' a im was 
to p rov ide t h e general r eade r and the exper t wi th a 
collection of essays of high s t anda rd on Phi l ip I I , 
king of Macedonia, and his age. 
The vo lume contains 12 essays by nine scholars 
who are e x p e r t s on t he t h e m e and the epoch, and 
au thors of var ious earlier books and ar t icles as well, 
together wi th Professor M. Andronicos' s u m m a r y on 
the s t a t e and results of t h e excavat ion a t t h a t t ime 
i.e. F e b r u a r y , 1979. 
Ch. F. Edson (Early Macedonia , pp . 10 — 35) re-
views t h e rise of the Macedonians , f r o m t h e Wes t 
Greek migra t ion to t he conques t of tho P ier ian region 
towards Bot t i a ia . He describes t h e character is t ic fea-
tures of t h e early k ingdom a n d those of t he clan 
society unt i l t he end of t h e reign of P e r d i k k a s I I I . 
J. R. Ellis (The Unif ica t ion of Macedonia, p p . 3 6 - 3 7 ) 
examines t h e process of t h e uni f ica t ion of t h e king-
dom f r o m i ts previous te r r i tor ia l and s t ruc tu ra l 
anarchy , and the role p l a y e d b y Phil ip. H e p u t s 
special emphas i s on " t he crea t ion of the nat ional a r m y 
imbued wi th national goals a n d ideals" u n d e r Phi l ip 
(p. 42). G. Le Rider (The Coinage of Phi l ip and the 
Panga ion Mines, pp . 48 — 57) covers the king 's coinage 
front t he beginnings (silver coins f r o m Pella) t o bi-
metal l ism, which la t ter , in con t ras t to o the r scholars, 
he da tes t o t h e second half of t h e 340s. H e analyses 
the consequences of the conques t of t he Panga ion 
region as a na tu ra l resource place, ma in ly for the 
mints , t o g e t h e r wi th t he dif ferences in t h e role of 
Pella and Amphipol is in t h e coinage. G. T. Griffith 
(Philip as a General and the Macedonian A r m y , pp . 
58—77) describes t he organisa t ion of t h e na t iona l 
a rmy in detai l , t he impor t ance of which has also been 
pointed out b y Ellis. H e also deals with Phi l ip ' s wars 
up to Chaironeia . Then lie eva lua tes Phi l ip ' s compe-
tence as a general and a s t r a t eg i s t . G. Cawkwell de-
votes his t w o s tudies to t h e re la t ionship be tween the 
emerging Macedonian m o n a r c h and t h e sou the rn 
Greek s t a t e s (Philip and t h e Amphic tyon ic League, 
pp . 78—89 and Phil ip a n d Athens , pp . 1 0 0 - 1 1 1 ) . 
He su rveys each stage in Ph i l ip ' s d ip lomat ic and 
mil i tary career , such as t h e submission of Thessaly, 
his i nvo lvmen t in the Th i rd Sacred W a r agains t t he 
Phokians , t h e conquest of Olynthos and t h e o the r 
Chalkidians, u p to his rule over Central Greece. H. J. 
Dell (Phi l ip and Macedonia 's N o r t h e r n Neighbors , 
pp . 90 — 99) describes Ph i l ip ' s political and mi l i t a ry 
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struggles against t he I l lyrians, Pa ion ians and the Thra-
cians. I n his f i rs t essay (Philip a n d the Southern 
Greeks ; S t rength a n d Weakness, p p . 112—117). M. B. 
Sakellariou analyses Macedonian imperial ism and 
expansion a t t he expense of A t h e n s and her allies 
witli regard to t h e character is t ic t r a i t s of t h e 
t h r ee dis t inguishable phases (359 — 355; 355 — 346 and 
346 — 338 B.C.) re f lec ted in the f igh t s between the pro-
Macedonian and ant i -Macedonian polit ical groups in 
Athens . I n his second essay (Panhel lenism: F r o m 
Concept to Policy, p p . 128—145) he deals wilh t h e 
idea of panhel lenism in the works of Gorgias, Lysius 
and , par t icu lar ly , in Isocra tes ' oeuvre . Then he ana-
lyses t he clauses of Common Peace (koine eirene) a f t e r 
Chaironeia and t h e organisat ion of t he panhel lenic 
t r e a t y against t h e Persians.«/ . B. Ellis (Macedonia 
u n d e r Phil ip, p p . 146—165) describes Macedonian 
society and s t a t e u n d e r Phil ip as a "cur ious and invig-
o ra t ing ama lgam of t he very old a n d t h e very n e w " 
(p. 165). On the one hand he reviews the t rad i t iona l 
fo rms and ins t i tu t ions : the m o n a r c h y wi thout a writ-
ten body of law, t h e role of the mi l i t a ry nobles and 
the p e a s a n t r y in social and polit ical life, and the an-
cient sacrifieul and cul tura l t rad i t ions . On the o the r 
h a n d he analyses t he spread of Greek c id ture and way 
of life into the k ingdom f rom Arehelaos onwards . 
N. G. L. Hammond (The End of Phi l ip , pp . 166 — 175) 
invest igates the c i rcumstances a n d consequences of 
Ph i l ip ' s murde r t h rough the careful s t u d y of the d a t a 
p rov ided by late Greek and R o m a n au thors . He s ta tes 
t h a t t he ac tual explana t ion for Ph i l ip ' s dea th can be 
t raced to the opposi t ion of cer ta in Macedonian leader 
aga ins t t h e k ing 's policies. P . Lévêque (Phil ip 's Per-
sonal i ty , pp . 176—187) tries to unfold Phi l ip 's per-
sonal i ty on t he basis of t rad i t ion . H e examines t h e 
k ing 's erudit ion, basical ly pe rmea ted wi th Greek cul-
tu re , dur ing his s t ay in Thebes. H e discusses his poli-
t ical t a len ts in de ta i l because t h e surviving sources 
a re par t icu lar ly concerned with th is side of his per-
sonal i ty . i n the last art icle of t he book (The R o y a l 
T o m b s a t Aigai [Vergina], pp. 188 — 231). M. Androni-
cos gives un account of the excava t ion a t Vergina 
(ancient Aigai, capi ta l of the Macedonian state) wi th 
pa r t i cu l a r regard to t h e royal bur ia l s of the Great 
Tumulus , of which the unplundered burial yielding 
t h e mos t lavish f inds is t h a t of Ph i l ip 11. [Cf. also 
J H S 104 (1984) pp . 6 0 - 7 8 . ] 
The volume's r ich i l lustrations, m a n y of which a re 
publ i shed here for t he f i rs t t ime, m a k e th is collection 
of s tudies even more a t t r ac t ive and valuable . Still, 
1 t h i n k t h a t a few, well-designed and detailed m a p s 
i l lustrat ing Phi l ip ' s campaigns and te r r i tor ia l expan-
sions should pe rhaps have been included for the gener-
al reader , not specifically famil iar w i th topography . 
Most of t h e p ic tu res were t a k e n b y Sp. Tsavdarog-
lou. H i s ou t s t and ing ar t i s t ic accompl ishment is par t i -
cular ly demons t r a t ed by the well-known ivory head 
of Philip f r o m his tomb (here no. 11 9) : in a new light 
a t ea rd rop can be seen in Phi l ip ' s sound left eye . . . 
At the end of t he book the re can be found a general 
b ibl iography on Phil ip, toge ther with special refer-
ences and n o t e s t o each s t udy . A chronological t ab le , a 
list of i l lustrat ions, and an index make this vo lume 
even easier to handle . 
Z. Nemes 
Ikaros. The Hellenistic Settlements, Vol. 1: H . E. 
Matliiesen, The terracotta f igurines. ( Ju t land Archaeo-
logical Society Publ icat ions, X V I : 1.) Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Vorlag, Copenhagen 1982. 94 pp, 
79 Figs. 
This publ ica t ion on the t e r r a c o t t a f igurines and 
moulds u n e a r t h e d between 1958 and 1962 on a small 
Kuwai t - is land in t he Pers ian Gulf, Fa i laka (ancient 
Ikaros), is an impor t an t contr ibut ion to t he h is tory 
of Hellenistic coroplustic. Of t h e 129 f r agmen t s , 70 
can be assigned to oriental, 58 t o Greek types, whereas 
t he rest are unclassif iable f r o m th i s point of view. The 
adjec t ive 'o r ien ta l ' can be applied t o those t ypes which 
were a l ready widespread pr ior to the arr ival of the 
Greeks in t h e E a s t , even though some of t h e m are 
matched by specimens f rom the Hellenic world. These 
'coincidences' t h e n acted in f avour of the survival of 
a given t y p e dur ing the Hellenist ic period. 
These f inds were mainly recovered f rom t h e cult 
buildings a n d living quar te rs of t he fort if ied sett le-
ment excava ted by the Danish expedit ion. Gn the 
tes t imony of t h e negatives, these la t te r also included 
workshops. In teres t ingly enough, none of t h e figu-
rines can be associated with a n y of t he negat ives found 
on the site. A n o t h e r p roblem of local m a n u f a c t u r e 
was tha t t h e r e were no local sources of clay, in o the r 
words, clay fo r coroplastic works had to be impor t ed . 
The au thor ident i f ied t he c lay- type impor ted t o t he 
island, f r o m which both oriental and Greek t e r r a c o t t a 
types were m a n u f a c t u r e d . The impor ted f igur ines 
occurring a m o n g these f inds would indicate t h a t 
Ikaros m a i n t a i n e d lively t r a d e connections wi th 
Susiana ; nonetheless , t e r r aco t t a figurines f r o m o the r , 
more f a r away regions of Mesopotamia , such as B a b y -
lon and Seleukeia (lying on the Tigris), also reached 
the island. 
Chronologically, these coroplastics span the en t i re 
Hellenistic per iod : the m a j o r i t y of the f igurines can, 
however, be assigned to the close of the 3rd c e n t u r y 
B. C., and the 2nd century . Greek influences can be 
observed r igh t f r o m t h e beginning of Hellenism, b u t 
their impac t was fairly specific. On the t e s t i m o n y of 
a 'coroplast in te rven t ion ' (cp. t h e t e r raco t t as u n d e r 
no. 67 and 77), a 'Tanagra ' negat ive which can be 
da ted to a r o u n d 300 B. C. on stylist ic grounds , was 
used a round 100 B. C. in Ikaros . 
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The iconographie composit ion of t he m a t e r i a l 
appears a t f irst sight t o ref lec t t he cult of b o t h 
oriental and Greek gods. A more thorough analysis , 
however, clearly indicates t he existence of fe r t i l i ty 
cults (nude female f igurines, t he predominance of t h e 
so-called A s t a r t e t y p e figurines), and cul ts of t he sun 
(rider figures) and the moon (ship models). Obviously, 
some of these t e r r a c o t t a f igurines could equally well 
have adorned houses. 
Brief ly , these a re t h e main results publ ished in 
this volume, which thro i lgh its excellent catalogue is 
an i m p o r t a n t source for f u r t h e r s t u d y in pe r iphera l 
Hellenistic a r t . 
M. Szabó 
S. Woodford: The Art of Greece and Rome (Cambridge 
Introduction to the History of Art 1.). Cambridge Uni -
versi ty Press, Cambr idge —London —New Y o r k — 
New R o c h e l l e - M e l b o u r n e - S y d n e y 1982. 122 p p . 
" A series for the s t u d e n t or general reader coming 
to t he h i s to ry of a r t fo r t h e f i rs t t ime. Each book 
introduces t h e main character is t ics of paint ing, sculp-
tu re and a rch i t ec tu re in a period and shows how t h e y 
relate t o t he h is tory of t h e t ime . " — is given as t h e 
basic objec t ive of th is new series. Chap te r 1, cover ing 
almost one half of t he vo lume (pp. 4 — 52) discusses 
archaic und classical a r t as an organic whole, as a 
chain of t he resolving of var ious ar t is t ic p rob l ems 
which, in t u rn , c rea ted new problems. As an organic 
deve lopment , the basis of which was t he unwa iv ing 
search for novel ways of expression. The t i t les given 
to Chap te r s 2 and 3 (pp. 53 — 82; pp . 83 — 114)" The 
4.C. B. C. and the Hellenist ic period : innovat ion a n d 
r e n o v a t i o n ; The R o m a n W o r l d : adopt ion and t rans-
format ion of the Greek legacy", express the basic a t t i -
tudes of those periods. The ma in body of these chap-
ters is fo rmed by compara t ive analyses wr i t t en in a 
lively style. The high qua l i ty i l lustrat ions also cor-
respond to t he basic ob jec t ive of t he v o l u m e : the i r 
redac t ion ( the joint i l lus t ra t ion of t he var ious copies 
of the same piece, t h e v a r i a n t s on a basic t heme f r o m 
different periods, etc.), a t t he same t ime, p rov ides 
f u r t h e r food for t h o u g h t . 
I t would be un fa i r t o list t he shor tcomings of 
5. W. ' s book or i ts occasional s implif icat ions (even 
though t h e historical summar ies at t he beginning of 
each c h a p t e r are, in cer ta in cases, in sha rp con t r a s t 
to t he objec t ive of t he series) ; th is is indeed a well-
wri t ten book " fo r t h e s tuden t or general reader coming 
to t he h i s to ry of a r t fo r t he first t ime . " 
A. M. Nagy 
M. I 'allottino: Saggi di an t ichi tà 1 — 3 vol. Vol. I . Alle 
origini del l ' I ta l ia ant iea (Pp . I - X L V I + 1 —472). 
Vol. I I . Document ! per la s tor ia della civil ta e t rusca 
(Pp. 473 — 806). Vol. I I I . Immag in i inedite a a l terna-
tive di a r t e e a l te rna t ive di a r t e ant ica (Pp. 867— 1306, 
Tav. I — L X X X I V ) . Coini ta to di redazione: G. Barto-
lom Puccinelli, G. Gaporali Bonucci, E. Di Paolo 
Colonna, F. Melis, M. Pandolf ini Angeletti. R o m a , 
Giorgio Bretsehneider Ed i to ré , 1979. 
Die Verfasser der E in le i tung (G. Colonna, M. Cristo-
fani, C. De Simone, M. T. Fa lconi Amorelli , M. Flo-
riani Squaroiapino, F . Roncel l i , R . A. Staccioli) sind 
Schüler und F reunde von Massimo Pal lo t t ino und sie 
berichten, daß sie J a h r z e h n t e h indurch umsons t be-
m ü h t waren , den Meister zu überreden, daß er ein-
willigt, d a ß sie seine «kleineren» Schrif ten als Sammel-
hand veröffent l ichen. D e r Verfasser der Schr i f ten 
h ä t t e nämlich — da er auf einer breiten Skala der 
Themat ik seiner Arbei ten in s tändigem F o r t s c h r i t t 
war — die Veröf fen t l ichung einer solchen Sammlung 
als Abschluß seiner Arbe i t en be t rach te t . Als er jedoch 
1979 das 40. J u b i l ä u m seiner Professor tä t igkei t 
feierte, gab er dem Drängen nach, und dies ist diese 
verwunderl ich reichhalt ige u n d wertvolle Sammlung 
zu ve rdanken . Das W e r k gilt also als Fes t schr i f t , 
deren äußeren Merkmale die auf sieben in zwei Spal-
ten dicht bedruck ten Sei ten erschienene t abu l a gla-
tu ra to r i a sowie die auf 596 Sätzen bes tehende Biblio-
graphie des Professors sind. W e r diesen großen Kenner 
der gegenwärt igen Al te r tumsforschung , der zu den 
größten gehör t sowie die Unmi t t e lba rke i t seiner N a t u r 
kennt , m u ß auf jeden Fa l l de r Meinung sein, das die 
Super la t iven im Zusammenhang mit Massimo Pallot-
tino n ich t über t r ieben s ind. E s ist übe rhaup t sehr 
schwer, diese umzuhegen ! P . ist nicht nur der größte 
lebendige Forscher des einst igen I tal iens und vor allem 
der e t ruskischen Ku l tu r , sondern er ist auch ein un-
glaublich vielseitiger Gelehr te mi t sehr wei tem Blick-
feld, der die von ihm un t e r such t en Erscheinungen in 
u n ü b e r t r e f f b a r breite Zusammenhänge eingebettet 
analysier t und der ein w a h r e r Neubegründe r der 
Etruskologie und sogar de r ganzen italienischen Ar-
chäologie ist, deren Organisa t ion auf höchs ter Ebene 
— unabhäng ig von den vielen hohen Ti te ln — in 
seinen H ä n d e n ruh t . W e d e r ist die Zeit noch d a fü r 
da, daß m a n über den wissenschaft l ichen Charak te r 
und das Schaffen von P . als ein beendetes Ganzes 
Schreiben könnte , noch e r fo rde r t e diese Aufgabe eben-
falls außerordent l iche Ans t rengungen und ein Über-
blicksvermögen. Der A u t o r dieser Rezension glaubt 
auf keinen Fall , jemals d a s Niveau erreichen zu kön-
nen, ein solches E log ium verfassen zu können . Aus 
diesem Grunde verzöger te sich diese Rezension und 
damit k a n n die unve rme idba re Entschu ld igung be-
gründe t werden, daß der A u t o r nicht fäh ig ist, die 
be t re f fende Sammlung würdig , in allen Detai ls darzu-
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stellen. Dies ist auch wegen der beschränkten U m f a n g -
möglichkeiten unserer Zeitschrift unmögl ich . Wir kön-
nen nichts anderes t u n als die innere Gliederung, in 
die das Werk und die gesammelten Schr i f t en von den 
R e d a k t e u r e n eingeteilt wurden , zu beschreiben. 
Die 25 Studien des ers ten Bandes t r a g e n folgende 
Kapi te l t i t e l : Le origini s toriche dei popol i italiei (3 — 
40); l ' roblemi di p ro tos to r i a e di ohronologia pro to-
storieu (49—140); Origini etrusche (149—197); Ori-
gini e s toria p r imi t iva d i R o m a (201 —307); L ' I t a l i a 
arcaica nel quadro della storia med i t e r r anea (311 — 
447); Sul concet to di s to r ia italica (451—469). 
Die Kapi te l des I I . B a n d e s leuten: Metodi e con-
quis te del l 'ermeneut ica e t rusca (475 — 544); I g r and i 
tes t i (546 — 676); Socie tà divina e socie tà u m a n a 
(679 — 832); Passa to e présente degli s t u d i etrusco-
logici (835 — 863). 
Zum Schluß ist B a n d I I I fo lgendermaßen einge-
tei l t : Pe r u n a nuova p rospe t t iva della s to r ia de l l ' a r te 
an t ica ( 8 6 9 - 8 8 2 ) ; S p u n t i preclussiei ( 8 8 5 - 9 6 9 ) ; 
II p rob léma dell'<(arte etrusca» (973—1000); Off icina 
veiente (1003 — 1092); Al t r i contr ibut i sul l 'ar te del 
m o n d o etruseo-italico (1095—11706); Signa adul te-
r ina (1 173—1192); Surv iva l e con t inu i t a (1195 — 
1227). 
Die in Ar t ike l form erschienenen S t u d i e n von Pal-
lot t ino sind nicht nu r einzeln sehr bedeu tend , sondern 
es gibt d a r u n t e r zahlreiche grundlegende Arbei ten , 
die zugleich ein ganzes Fachbereich umfassen u n d 
Forschungs tendenzen verkörpern . Auf diese Weise ist 
ihre Pub l ika t ion in B u c h f o r m nicht nu r eine Formali-
t ä t . Diese Sammlung ist sozusagen ein H a n d b u c h 
der Problemenkreise , die vom Meister erforscht wur-
den. Das haben die R e d a k t e u r e M. Marte l l i Cristofuni 
und G. Sassatelli e r k a n n t und sie ermögl ichten mi t 
Hilfe von ausführ l ichen Indexen, duß d a s Werk sehr 
gut handzuhaben ist. Die Indexe tragen folgende Titel ; 
I A. Indice dei nomi personal i (1231 — 1242); I В. In-
dice dei nomi geografici ed etnici (1242— 1257); I I . In-
dice delle cose notevoli (1258—1267); I I I . Indice les-
sicale ( 1 2 6 8 - 1 2 7 8 ) ; IV A. Indice delle fon t i le t tera-
rie (1279 — 1284); IV В. Ind ice delle f o n t i epigrafiche 
( 1 2 8 5 - 1 2 8 8 ) . Das W e r k wird durch die Lis te der Ab-
bi ldungen in den Texten u n d der e x t r a publ iz ier ten 
Tabellen (1289 — 1298) sowie durch ein vereinheit l ich-
tes Inhal tsverzeichnis u n d durch 84 ausgezeichnete 
Fo to t a f e ln abgeschlossen. 
Wi r sind der Meinung, d a ß diese Pub l ika t ion , die 
vom Verlag Bre tschneider in einer dem I n h a l t würdi-
gen A u s f ü h r u n g publ iz ier t wurde, e in j ede r in H a n d 
nehmen, der sich mi t der Geschichte u n d (1er Archäo-
logie I ta l iens im A l t e r t u m in i rgendeiner Hins icht 
be faß t . 
L. Castiglione 
M. Pfanner : Der Titusbogen (Bei t räge zur Erschl ießung 
hellenistischer und kaiserzeit l icher Sku lp tu r und 
Archi tektur 2.), Mainz a m R h e i n , Ph . von Zabern-
Verlag, 1983. 112 S., 100 Taf . u n d 12 Beil. 
Das Buch (die umgearbe i t e t e Ausgabe der 1980 — 
81 ver te idigten Doktorarbe i t des Verfassers) s teck te 
sich die Lösung einer fü r die römische Kunstgeschichte 
wichtigen A u f g a b e zum Ziele: die wissenschaftl iche 
Analyse des s tad t römischen Tr iumphbogens des Kai-
sers Titus. U b e r den Bogen w u r d e bislang keine g ründ-
liche Beschre ibung gegeben, obwohl er schon seit 
einem J a h r h u n d e r t in der Wer t s chä t zung (1er römi-
schen Kuns t im Mit te lpunkt ges t anden ist. Insbeson-
dere von F . Wickhof angeregt , der die Reliefs dieses 
Bogens als den Höhepunkt d e r römischen K u n s t be-
t rachtet ha t , a u f w e i c h e n sich die als eigenartig römisch 
bes t immten künst ler ischen Bes t rebungen (Raumef -
fekt , malerische Mittel in der Sku lp tu r ) a m schönsten 
verwirklicht haben . Obwohl sich in dem inzwischen 
vergangenen J a h r h u n d e r t die Bet rachtungsweise der 
römischen K u n s t in vielem von der Wickhofs un te r -
scheidet, ist seine vom Ti tusbogen gegebene Analyse 
bis heute ausschlaggebend gebl ieben. 
Auf diese Weise erregt die Arbe i t von M. P f a n n e r 
vor allem die E rwar tung , wie d ie im Laufe seiner For-
schungen gewonnene neuen D a t e n das bisher verschaf-
fene Bild vom Titusbogen v e r ä n d e r n . 
Das Buch teilt sich in sechs Abschni t te : (1er d e m 
ersten, e inlei tenden Abschni t t folgende zweite Teil 
(S. 3—12) e n t h ä l t die Liste d e r v o m Bogen oder sei-
nen Details gemach ten wicht igeren Kunstwerke , archi-
tektonischen Ermessungen, K o p i e n und Fä lschungen, 
der dr i t te Abschn i t t (S. 13 — 90) ist die bewer tende 
Beschreibung des Bogens, de r v ier te und f ü n f t e Ab-
schni t t (S. 91—92: 93—102) befassen sich mi t der 
Dat ierung des Bogens und de r Geschichte seiner K u n s t -
ga t tung , der sechste Abschni t t f aß t die Ergebnisse 
des Werkes zusammen . 
Die Analyse des Bogens g r ü n d e t sich auf einer 
sorgfältigen Ermessung — die von U. Hess durchge-
f ü h r t wurde— u n d ist von e inem sich auf alle Detai ls 
ers t reckenden Bildmater ia l (87 Fototafe ln) un te r -
s tü tz t . M. P . überbl ickt der R e i h e nach die Deta i l s 
des Bogens, beschreibt sie alle mi t minuziöser Genauig-
kei t von archi tektonischem, st i l is t ischem und ikono-
graphischem Gesichtspunkt aus , vergleicht ihn d a n n 
mi t den entsprechenden E l e m e n t e n des Tra ianus -
bogens von B e n e v e n t u m (nämlich die beiden Denk-
mäler halten viele Forscher infolge ihrer Ähnl ichkei t 
f ü r das Werk ein und derselben Arbei tsgruppe) . A u ß e r 
(1er schon an sich einen g roßen wissenschaft l ichen 
W e r t bedeu tenden sorgfältigen Beschreibung, schließt 
M. P . als E rgebn i s seiner e ingehenden Unte r suchun-
gen auf den wahrscheinl ichen Ver lauf des Baues des 
Titusbogens (der Bogen wurde wahrscheinlich ohne 
die Reliefs des Durchganges en twor fen , diese h a t m a n 
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erst spä te r appliziert , da, im L a u f e des Baues be im 
Anpassen der Steinblöcke — im Gegensatz z. B . zu 
dem Bogen von Beneven tum, s. Bei lage 1 — die An-
forderungen der Rel iefverzierung n ich t beachte t wur-
den: die Fugen schneiden of t Gesichter und F iguren 
entzwei — S. 55 — 56 — ; der Verfasser stellt fes t , 
daß die Organisiert hei t der Arbe i t locker gewesen sein 
d ü r f t e (wie dies die Unterschiede de r vier, mi t gleicher 
Verzierung geplanten Pilaster des Durchganges zeigen, 
S. 28 — 29., Taf. 22 — 23). Es ge lang dem Verfasser 
selbst den Arbei tsgang der S te inmetzarbe i t (S. 37) 
und die Beschaffenhei t des bei d e m B a u gebrauch ten 
Gerüstes zu rekonstruieren. Zuweilen versucht er auch 
die Meisterhände abzusondern (z. B . S. 34, 37, insbe-
sondere 57 — 58), dies beschränkt sich aber vor a l lem 
auf die E rkennung der ähnlich gemeißel ten Gesichter . 
Auf Grund der stilistischen Beobach tungen häl t M. P . 
es f ü r ausgeschlossen, daß den Ti tusbogen und den 
Bogen von Beneven tum ein u n d dieselbe Arbei ts -
g ruppe err ichtet h ä t t e (S. 44, 80, 85). 
I m Mit te lpunkt des Buches s t e h t die Analyse der 
Durchgangreliefs . Die Methode de r «engen Lesung» 
der Bi ldhauerarbe i ten brachte a u c h hier viele Ergeb-
nisse mi t sich. Entschieden scheint zu sein z. B . die 
Polemik u m die Menora — nämlich , ob der polygonale 
Doppelsockel Teil des Kul t l euch te r s oder Teil der die-
sen t ragenden Tragbahre sei. D a seine Trags tange 
durch den unteren Sockel ve r l äu f t u n d sich nicht dar -
un te r bef indet , ist es sicher, d a ß der Doppelsockel 
Teil der Tragbahre ist — also es scheint , daß er i r r t üm-
licherweise an das mi t der Menora verzier te israelische 
W a p p e n dargestellt wird (S. 74). 
M. P . gelang es auch die zwei, lange Zeit bes t r i t te -
nen Göt terges ta l ten des Tr iumphrel ie fs zu identifizie-
ren, in denen bisher die Forscher die in gleicher Weise 
dargestel l ten R o m a oder Vir tus bzw. Honos oder den 
Genius Populi R o m a n i erkannt h a b e n . M. P . legt k l a r 
aus — zum Teil auf Grund de r Analyse der Regel-
mäßigkei ten anderer Dars te l lungen (z. B. daß R o m a 
und der G. P . R . sich in der römischen Ikonographie 
gegenseitig ausschließen: R o m a s teh t zum Kaise r 
s te ts in beigeordneter , G. P . R . hingegen in unterge-
ordne te r Relat ion) , zum Teil ih ren Sinngehalt d e m 
Bogen angepaßt (auf dem sich au f die Person des 
t r iumphierenden T i tu s konzet r ierenden Relief bilden 
in der Gesellschuft von der Vic tor ia August i n u r die 
wei teren kaiserlichen Grundeigenschaf ten ein einheit-
liches Ganzes) —, d a ß die zwei Gestal ten nur V i r t u s 
und Honos sein können (S. 67—71). Гп dem auf den 
Konsolen des Bogens ausgemeißel ten Gö t t e rpaa r er-
kennt M. P . gleichfalls Honos bzw. Vir tus (obwohl es 
überraschend ist, daß diese be iden Darstel lungen vom 
le tz teren nicht völlig gleich wären) . 
Die stilistische Analyse de r Durchgangrel iefs 
wird hingegen gewiß eine g roße Polemik auslösen. 
I m Gegensatz zu d e n Vorgängern sind laut M. I'. diese 
Reliefs auf Grund von verschiedenen Motiven eher 
schlecht a ls gut zusammengefüg te Werke , die m a n 
lediglich a u f die Wirkung de r reichen O r n a m e n t i k 
des ganzen Bogens als von barockischem P o m p be-
t rach te t (S. 60 — 61). E r stellt hingegen r i ch t ig fest, 
daß der Ausd ruck «flavisches Barock» falsch benu tz t 
wird, d a de r sog. barocke Reliefstil — wie es allge-
mein b e k a n n t ist — sowohl vor als auch nach der 
Flaviuszei t seine Blütezeit h a t (S. 59). Die Ta t sache 
jedoch, d a ß die Vorbilder de r Reliefs b e s t i m m t wer-
den kőimen (z. B. S. 67, 72) ersetzt nicht ihre ästheti-
sche W e r t s c h ä t z u n g ; daß d a s Thema der Re l ie f s Vor-
bilder folgt , d . h. als Fo r t s e t ze r der ant iken künstleri-
schen T r a d i t i o n be t rach te t wird, ist u n a b h ä n g i g von 
den dor t igen und damal igen Wie der Verwirkl ichung 
dieser T h e m e n . Daß der au f den Monom-Relief ausge-
meißelte Tr iumphbogen «sogar in der Ans ich t von 
vorne s tehen könnte» (S. 60) kann nicht d ie Analyse 
dessen erse tzen , daß er doch schräghin angebrach t 
wurde. A u c h das ist n icht k lar , in welchem Sinne der 
Verfasser die Bezeichnungen 'barock' u n d 'klassizi-
stisch' a n w e n d e t , obwohl die Ungeeignet hei t dieses 
auf a l lgemeiner Vere inbarung gründenden Wortge-
brauches evident ist. 
Nach de r Ablehnung de r bisherigen St i lanalysen 
gibt u n s M. P. keine a n d e r e kohärente Analyse . Da 
er z. B. den bisher als gebroehenlinig festgestel l ten 
Kompos i t i ons rhy thmus des Menora-Reliefs in Abrede 
stellt, w a s infolge seines R a u m e f f e k t e s ein wesent-
liches E l e m e n t seiner f r ü h e r e n Würdigungen war und 
es als geradl in ig bes t immt — zieht er d a v o n keinen 
äs thet ischen Schluß. [Auße rdem ist auch d a s äußers t 
p roblemat i sch , oh die zuerst immer mehr nach unten 
und d a n n von den vorne schrei tenden Menora t rägern 
an wiede rum nach oben gemeißelten Ges ta l t en —, 
von denen gerade die im Verände rungspunk t der 
Gangr ich tung befindlichen Figuren aus d e r Wand-
ebene a m besten he rvo t r e t en (S. Taf. 94), u m sich 
vorher u n d nachher die Vorstel lung des Annähe rns 
bzw. des Sichentfernens erregend dein Hin te rg rund 
anzuschmiegen —, dieses neuart ige Kons t rukt ions-
schema ta tsächl ich bek rä f t i gen? ] Das Reliefs, als 
Werks tück , erschloß sich Iiis in die kleinsten Details, 
doch als K u n s t w e r k ist es auch weiterhin verborgen 
geblieben. 
Der B a u des Bogens wird einerseits d u r c h die In-
schrift D i v o Tito, anderse i ts durch die T a t s a c h e zwi-
schen Zei tgrenzen gestellt , d a ß auf dein Tr iumphbogen 
des Menorarel iefs der nach seinem Tode m i t damna t io 
memor iae belegte Domi t i anus ausgemeißelt wurde (S. 
72), also de r Bogen m u ß t e nach dem T o d e des Ti tus 
lind vo r der E rmordung von Domi t i anus err ichte t 
worden sein. W a n n es innerha lb dieser Zeitgrenzen 
dazu g e k o m m e n ist, bleibt aber unentschieden : laut 
M. P . w ä r e es am meis t en logischsten a n das Zeit-
al ter u n m i t t e l b a r nach d e m Tode des T i tus zu denken. 
Der f ü n f t e Abschni t t des Buches be r i ch t e t über 
die B e d e u t u n g des Ti tusbogens. Die Geschichte der 
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K u n t s g a t t u n g der arcus überbl ickend, stellt M. P. fest, 
daß in ihr die arcus triumphalis in ihre Spä tphase ge-
hör t , der Ausdruck t auch t erst im 2. J h . u. Z. auf (im 
B u c h s teht s t a t t des W o r t e s Tr iumphbogen s te ts 
Ehrenbogen) . Die arcus «in ers ter Linie d ient als offi-
zielles P ropaganda ins t rumen t «1er Herauss te l lung poli-
t ischer Ereignisse und der E h r u n g des Kaisers . Pr iva t -
leute übernehmen vor allem im sepulkralen Bereich 
diese Vorbilder» (S. 97). Dies bildet den Hin te rg rund 
des berei ts bekann ten , jedoch in ihrer B e d e u t u n g oft 
nicht du rchdach ten Fests te l lung, daß der Titusbogen 
nicht der Tr iumphbogen des bel lum Iuda i cum ist (der 
im Circus Maximus war — s. S. 98, A n m . 90), son-
dern das Denkmal der Divinis ierung des T i tus . Durch 
das bel lum Iuda icum, durch dieses wichtigste Ereig-
nis der Her r schaf t von Ti tus , d. h. wo Honos , Vir tus 
und Victoria August i a m augenfäll igsten hervorge-
t r e t en sind, zeigt der Bogen die gött l iche N a t u r des 
vers torbenen Kaisers an . 
Das Buch von M. P f a n n e r en thä l t all das, was wir 
v o m Bogen als von einem Arbe i t ss tück wissen müssen. 
Wer aber im Titusbogen das K u n s t w e r k be t rach ten 
möchte , wird auch weiterhin die Analyse von F . Wick-
hof lesen (Römische Kuns t [Wiener Genesis], Berlin 
1912. 80 f.). Das kann aber auch k a u m ande r s sein: 
F . W. hat noch damals einen anderen Ti tusbogen 
gesehen. Inzwischen h a t dieser nämlich im letzten 
halben J a h r h u n d e r t von den Luf tverunre in igungen 
unersetzl iche Schäden er l i t ten . Die Abgase haben die 
in den zwanziger J a h r e n noch unbeschädig ten Stein-
metzarbe i ten zu formlosen Marmors tücken zerfressen 
(Taf. 9—10). U nd während a m Beginn des J a h r h u n -
der t s der Glanz der Reliefs noch den Wiener Kuns t -
historiker inspirieren konnte , u m die zers tör ten Far-
ben der nobilissima arcus von neuem zu e r t r äumen , 
blieb f ü r heute nur die bek lemmende H o f f n u n g , daß 
der grauschwarz gewordene Bau nicht weiter zerstört 
wird. Á. M. Nagy 
G. Zimmer : Römische Berufsdarstel lungen. (Archäolo-
gische Forschungen. 12.) Berl in, 1982, Verl. Gebr. 
Mann , 2.54 S. 198 Tex tabb . 
D a s Thema der im J a h r e 1978 in München ange-
nommenen und mit kleiner Veränderung veröf fent -
l ichten Disser ta t ion ist die Publ ika t ion und Analyse 
jener Darste l lungen, die sich auf die Arbei t u n d Werk-
zeuge der an t iken römischen Handwerke r und Kauf-
leute, oder auf die P r o d u k t e ihrer Arbei t beziehen. 
D e r größte Teil von derar t igen Dars te l lungen befin-
det sich auf Grabstelen, Graba l tä ren , Vot ivdenkmä-
lern oder Ladenschi ldern : doch vervol ls tändigen auch 
die einschlägigen Bilder der Wandmale r ien von Pom-
pej i und Hercu laneum das einschlägige Quellenmate-
rial. Der Verfasser veröffent l icht nur die i talischen 
Denkmäle r (auch Gallia cisalpina einbegriffen), doch 
1 1 * 
bezog er fast 200 Darstel lungen aus den Provizen in die 
Ana lyse ein (s. die Liste der außer i ta l i schen Denk-
m ä l e r auf S. 231 —239); was die le tzteren b e t r i f f t 
k o n n t e er keine Volls tändigkeit e rs t reben . 
Die Vorläufer dieser Arbeit gehen auf das vor ige 
J a h r h u n d e r t zu rück . E s seien von den ähnliehen Ver-
suchen die fo lgenden Bearbe i tungen e rwähn t : O. 
J a h n , Darstel lungen ant iker Reliefs, welche sich auf 
H a n d w e r k und Hande l sverkehr beziehen. Ber. de r 
sächs . Gesellseh. d . Wiss. 1861, 291 ff. , H . B lümner , 
Technologie und Terminologie (1er Gewerbe und K ü n -
s t e bei Griechen u n d Römern I — I V (1879—1887), J . 
M a r q u a r t , Das P r iva t l eben der R ö m e r (1886). Aber 
w ä h r e n d die Verfasser der f rühe ren Arbeiten nach 
e iner ant iquar ischen Regis t r ierung s t reb ten , oder die 
A u f m e r k s a m k e i t den technischen Einzelheiten zu-
w a n d t e n , hebt Z. von den Berufsdars te l lungen absicht-
lich n u r jene h e r v o r auf denen die Auf t raggeber sich 
ode r ihre Angehör igen mit Absicht als H a n d w e r k e r 
ode r Kauf leu te darstel len ließen. (Da rum un t e r l äß t 
er z. B. die Werks ta t tda r s t e l lungen , die auf mytologi-
schen Szenen erscheinen.) 
Der Verfasser veranschaul icht also durch die Denk-
mäle r den Dars te l lungsanspruch de r Freigelassenen, 
d ie in R o m eine d e r bedeutenden gesellschaft l ichen 
Schichten bi ldeten u n d im Wir tschaf t s leben eine wich-
t ige Rolle spielten (sie ließen 70% de r Denkmäler er-
r i ch ten) and den jen igen der freien Handwerke r , d ie 
e ine verachtete — auch in den Quellen pe jora t iv als 
opera ius , opifex bezeichnete Schicht waren . Dieser An-
s p r u c h war eine A r t de r Äußerung ihres Selbstbewußt-
seins, und der Ver fasser schildert auch die Änderun-
gen dieses Selbstbewußtseins . Die Darstel lung de r 
Handwerks - u n d Handels tä t igkei t k n ü p f t sich also 
(-tig a n jene Schicht , die ihren W o h l s t a n d und Auf-
s t ieg ebon dieser Tät igkei t zu v e r d a n k e n ha t te . Der 
Arbe i t von Z. ging d a s Werk von H. Guminerus , H a n d -
werkdars te l lungen auf römischen Grab- und Votiv-
s te len. Jd l 28 (1913) 63—126, was d a s Erforschen des 
gesellschaft l ichen Hin te rg rundes b e t r i f f t voraus. Die 
sozioökonomische Orient ierung des genann ten W e r k e s 
f ü h r t e schon d a m a l s zur terr i tor ialen und chronologi-
schen Gruppierung de r Denkmäler . Der Anschauungs-
weise des Verfassers s teht die A n n ä h e r u n g von R . 
B i anch i Bandinelli , Dial . Arch. 1 (1967) 7 — 19 n a h e ; 
l e t z t e re r verband die Lösung der kuns th is tor i schen 
P r o b l e m e bewußt m i t der Un te r suchung der Lage de r 
auf die Dars te l lungen auf t raggebenden gesellschaft-
lichen Schichten ; Bianchi Bandinel l i erblichte auch 
in dieser Gruppe d e s Materials die eigenart ige K u n s t , 
die «arte plebeia», e iner von ihm n ä h e r n icht bes t imm-
ten-gesellschaft l iehen Schicht. 
Die Arbeit v o n Z. besteht aus zwei Haupt te i l en : 
im 1. Teil (S. 1 — 92) werden die Ergebnisse der Ana-
lyse des Quellenmaterials entwickelt ; im 2. Teil (S. 
93 — 230) befindet sich der durch Regis ter und Ver-
zeichnis der Abbi ldungen ergänzte Ka ta log . Im 1. Teil 
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behandel t de r Verfasser nach dem Vorwor t (1 — 5) die 
folgenden Themen : ku l t u r - und gesellschaftsgeschicht-
liche Voraussetzungen (6—12), Dif ferenzierung der 
Vers torbenen, nach i h r e m Verhäl tn is zu d e n Berufs-
a t t r i b u t e n (13—16), an t iquar isch- technische Bezie-
hungen des Themas (17 — 46), Handwerker re l ie f s der 
einzelnen Wir t schaf t sbez i rke (47 — 53), E i n f l u ß des 
Auf t raggebers auf die Motivwahl (54 — 56), Anwen-
dung u n d Bedeutung der Berufsdars te l lungen (57 — 
73), fo rmale und allgemeine-stilistische Merkmale der 
letzteren (74 — 88) und end l i ch ; Bemerkungen über 
den Begriff der «arte plebeia» auf Grund der veröf fent -
lichten Denkmäler (89 — 92). I m Ka ta log sind 198 
Denkmäle r nach den folgenden Berufen g rupp ie r t und 
beschrieben: 
Fle ischer (Nr. 1 - 1 7 ) , Bäcker ( 1 8 - 3 2 ) , Woll-
(33 —46), Leder- (47 —55) und Holzvera rbe i tung (56 — 
61), Sch i f fbau ( 6 2 - 6 9 ) , Arbei t in Stein (75 — 83), 
Werkzeuge einiger n ä h e r nicht bes t immbaren Tätig-
keiten ( 8 - 1 1 1 , 1 6 3 - 1 7 1 ) , Metal lkunst ( 1 1 2 - 1 4 0 ) , 
Mensoren (141 — 142), Töpfe r (143—146), einige spe-
zielle Handwerkszeuge (z. B. die der K a m m - oder 
Lampenmachner ) (147—151), Denkmäler , die sich 
auf die Kauf l eu te und T ranspo r tun t e rnehmer bezie-
hen (172 —198). Die ausführ l iche Beschre ibung der 
Darste l lungen, die einschlägige vol lkommene Litera-
t u r und die chronologische E inordnung sind durch 
ausgezeichnete Pho to ta fe ln begleitet. I n den Fällen, 
in denen die Photos wegen der Tiefe des Rel ie fs oder 
wegen des abgewetzten Zus tandes des S te indenkmals 
nichtssagend wären, b e k o m m t m a n die zeichnerische 
Wiedergabe der Denkmäle r . 
Der Großteil des zur Analyse herangezogenen 
Mater ia ls s t a m m t aus d e m 1 — 2. J a h r h u n d e r t . Die 
Dars te l lung der Handwerke r t ä t igke i t e r re ich t den 
H ö h e p u n k t , was Q u a n t i t ä t der Denkmäle r be t r i f f t , 
in der I. Hä l f t e des 2. J a h r h u n d e r t s , dann verschwin-
det sie vol lkommen im 3. J a h r h u n d e r t : die Trad i t ion 
wird höchs tens in der al tchris t l ichen sepulkralen Kuns t 
for tgese tz t . Indem Z. die zeitliche K o n z e n t r a t i o n der 
D e n k m ä l e r beschä f t i g t e r sieh mit der f rühkaiserze i t -
lichen En twick lung des i talischen H a n d w e r k s und 
mi t den Änderungen de r gesel lschaft l ichrechtl ichen 
Lage der liberti. E r stellt fest, daß wir t schaf t l iche 
Lage u n d der Wohls t and der oberen Schichten die 
Gelegenheit zur E n t w i c k l u n g des Gewerbes schuf 
(S. 10), besonders was die Bau tä t igke i t und Herste l lung 
der Luxusar t ike l be t r i f f t . Die Kleinbet r iebe bi ldeten 
die Organisa t ionsform der gewerbl ichen Tätig-
kei t ; g roße Manufak tu ren en t s t anden n u r in einzel-
nen Zweigen, wie z. B. in d e m Terra-sigi l lata-Gewerbe 
in Arezzo. Die Monopolstel lung der i tal ischen Indus t r i e 
hör te parallel mi t d e m Aufstieg der P rov inzen a m 
Anfang des 2. J a h r h u n d e r t s auf . Verfasser e rwähnt 
dazu die Verlagerung de r Töpfenzentren nach Gallien 
als Beispiel (S. 10). Hier m u ß man die Fests te l lung 
von Z. korrigieren, du sieh dieser Prozeß eben in der 
Sigi l lata-Industr ie schon viel f rühe r abspiel te . D a z u 
d ü r f t e die Gründung d e r Zwe igmanufak tu r von Lyon , 
die vielleicht auch s t aa t l i ch gefördert wurde [S. v. 
Schnurbein , Die unverz ie r t e Terra sigil lata aus Hal-
t e rn . (Bodena l te r tümer Westfalens, 19) Münster 1982, 
128—129] bzw. der in d a s 2. J a h r z e h n t des 1. J a h r -
h u n d e r t s u. 'Л. da t i e rba re Aufschwung der südgalli-
schen W e r k s t ä t t e n beiget ragen haben. Ähnlich wie im 
Ka ta log behandelt de r Verfasser auch im IV. Kapi te l 
die Denkmäle r nach d e n Berufsgruppen , mi t Hinweis 
auf die li terarischen Quellen, die sich auf die einzel-
nen Handwerks t ä t igke i t en beziehen. E r macht u n s 
auf die bei der Dars te l lungen von Fa l l zu Fall auf t re -
t enden Schemen, auf die charakter i s t i schen At t r i bu t e 
a u f m e r k s a m . Von den wenigen D e n k m ä l e r n der Töp-
ferdars te l lungen sind d a s W a n d g e m ä l d e (Kat . 143) 
und ein Graff i to von P o m p e j i (S. 42) bemerkenswer t , 
deren technologische Beziehungen neulich von W. 
Czysz, B R G K 63 (1982) 327 analys ier t wurden. Bei 
den Rekons t ruk t ionen legte er teilweise diese Darstel-
lungen zugrunde. E r un te rsucht die terr i tor iale Ver-
te i lung der einzelnen Denkmäler im Z u s a m m e n h a n g 
mit den Handwerks- u n d Handelszent ren , die aus den 
archäologischen Quellen schon woh lbekann t sind. 
Info lge dessen konn te er feststellen, d a ß es z. B. in 
Aqui le ia «nahezu alle Berufe , die durch andere archäo-
logische Quellen ausgewiesen sind, sich auf den Grab-
denkmäle rn belegen» lassen (S. 49). I n I ta l ien un te r -
such te er die Verb indung der Handwerkerdars te l lun-
gen, mi t der wir t schaf t l ichen En twick lung und mit 
der Gesel l schaf tss t ruktur in drei, zeitlieh nacheinander 
folgenden, größeren W i r t s c h a f t s r ä u m e n in der ausge-
henden Republik in C a p u a , in Aquileia im I. J a h r h u n -
de r t , u n d in Ostia im 2. J a h r h u n d e r t . Er stellte fest , 
daß die Darstel lungen im allgemeinen do r t erscheinen, 
wo die wir tschaft l iche Kapaz i tä t des Gebietes g roß 
ist, u n d wo Handwerk u n d Handel im Leben der S t ad t 
oder des Gebietes wicht ige Faktoren waren. 
D e r Vergleich der Be ru f sa t t r i bu t e auf den Laden-
schildern und Grabdenkmäle rn f ü h r t e den Verfasser 
zu einer wichtigen Erkenn tn i s . Die fes ten, in breite-
r e m Kreis bekannten Werkzeugembleme der einzel-
nen B e r u f e en t s t anden schon am A n f a n g des I. J a h r -
h u n d e r t s v. u. Z. Die Erscheinung d e r e n in der sepul-
kra len Kuns t bedeu te t e aber eine entscheidende funk-
tionelle Änderung: obwohl sich die F o r m der At t r i -
bu t e selbst kaum v e r ä n d e r t e wurde d a s At t r ibu t aus 
d e m f r ü h e r e n kommunika t iven E l e m e n t zu einem ge-
sellschaftl ichen R e p r ä s e n t a n t e n (S. 59). Das Denkmal 
K a t . 123 hat eine ungar ische Beziehung: es wird im 
Kunsthis tor ischen Museum von B u d a p e s t au fbewahr t . 
Das ist ein Bruchs tück einer Grabstele, im deren Tvm-
p a n o n eine Szene aus d e m Leben e iner Goldschmiede-
w e r k s t a t t dargestellt ist [vgl. A. Hek le r , Die Samm-
lung an t ike r Sku lp tu ren in Budapest (1929) Nr . 119]. 
Diese kann zum T y p u s der Dars te l lungen gerechnet 
werden , bei dem de r Auf t r ag gebende Handwerke r 
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nicht nur sicli selbst , sondern auch seine Gehilfen und 
Sklaven darstel len ließ (Handwerker als «Meister»), 
I m Gegensatz z. B. zu Gallien sind die auf das 
H a n d w e r k hinweisenden Dars te l lungen in Pannon ién 
verhä l tn i smäßig sel ten. Aufg rund de r Arbei t von A. 
Schober , Die römischen Grabsteine von Nor ieum u n d 
Pannonién , Wien 1926, 59, Nr . 129— t r u g auch Z. in 
die Liste eine Stele ein, die das volle Gerät eines 
Schusters namens Bononius Vitalis zeigt (Nr. 51). E r 
e r w ä h n t aber n ich t , d a ß dieser Grabs te in aus Brigetio 
s t a m m t . Die H a n d w e r k e r Dars te l lungen aus Panno-
nién wurden von L. N a g y ausführ l ich veröffent l icht 
[Kézműves szerszámok pannónia i s í rköveken. H a n d -
werkszeugs auf pannonischen Grabs te inen . Az Orszá-
gos Magyar Régészet i Társula t E v k ö n y v e I. (1920 — 
1922—1923, 45 — 53). D a die aus ländischen Forscher die 
Ergebnisse dieser vor mehr als 50 J a h r e n auf unga-
r isch publ iz ier ten Aufsa tzes nicht kennen können 
(eben d a r u m blieb sie auch aus der nach Vollständig-
kei t n icht s t rebenden, und sehr g ründl ichen Liste von 
Z. aus), möch ten wir a n dieser Stelle kurz auf die die 
Handwerkszeuge dars te l lenden pannonischen Denk-
m ä l e r hinweisen. I n dieser Provinz f inde t m a n — im 
Gegensatz zu der italisch-gallischen P rax i s — keine 
Werks t a t tda r s t e l lung . Hier t auchen eher die H a n d -
werkszeuge u n d - a t t r i bu t e auf den Grabstelen auf . 
E i n Steindenkmal von Szentendre stellt die Werk-
zeuge des Schiniedehandwerks d a r ; A m b o ß (incus) 
u n d Zange (forceps) (L. Nagy, op. cit . 45, Abb. 1.). 
A u f einem Grabs te in von A q u i n c u m sind H a m m e r 
u n d Eisenstück mi t e inem auf den Hufbesch lag war-
t e n d e n (?) Maul t ier zu sehen (Óbuda I I I . Bécsi u. — 
L. Nagy , Budapes t az ókorban. [Budapes t im Alter-
t u m . ] Budapes t t ö r t é n e t e I . Budapes t 1942, LXV. 1). 
Die Darste l lungen, auf denen man A t t r i b u t e der Stein-
m e t z e n sieht, bi lden eine Sondergrappe . Zu dieser 
G r u p p e gehört z. B. die Dars te l lung auf dem Grab-
s te in von M. Aurel ius Zosimus, das in N a g y t é t é n y 
g e f u n d e n wurde u n d da rauf ascia, Zirkel (circinus) 
u n d Winkelmaß (norma) zu sehen sind (L. Nagy , 
B u d a p e s t az ókorban . Budapest im A l t e r t u m . I I . 
655). Auf einem Grabdenkma l von A q u i n c u m (Buda-
pes t I I I . Vörösvár i u.) sind Winke lmaß , zweispitziger 
Bi l lenhammer , H a m m e r (malleus), Meißel und Zirkel 
ausgehauen [L. N a g y , Országos M a g y a r Régészet i 
T á r s u l a t É v k ö n y v e I ( 1 9 2 0 - 1 9 2 2 ) 49, Abb . 7 - 8 ] . 
S te inmetzwerkzeuge erscheinen auf e inem der Sarko-
p h a g e von Aqu incum [L. Nagy, Budapes t az ókorban . 
B u d a p e s t im A l t e r t u m . I . L X I X . 1] u n d auch auf 
d e m in Szentendre ge fundenen Grabs te in von T. Fla-
v ius Felicio, der augusta l is in A q u i n c u m war [L. Nagy , 
A r c h É r t 50 (1939) 94, Abb . 55] [ascia, Libelle (re-
gula), Richtble i (perpendiculum), H a m m e r fü r Stein-
metzarbe i ten] . Ascia u n d Zirkel t a u c h e n auf einem 
Rel ief auf , das den K a m p f zwischen Theseus mi t d e m 
Mino tau rus dars te l l t (L. Nagy, B u d a p e s t az ókorban . 
[Budapes t im Al t e r t um] . T. X C I I I . 2). Libelle und ascia 
sind auf d e m Sarkophag von S. P o m p e i u s Carpus zu 
sehen. Da der Vers torbene ein Arz t war , ist es offen-
bar, daß diese Werkzeuge hier die Meisterzeichen des 
Ste inmetzen sind. L. N a g y wies auf die gallischen 
Paral lelen der ähnl ichen, mi t dem Beruf der Verstor-
benen in keiner Ve rb indung s tehenden Werkzeugdar-
stellungen hin. (Zu ähnlichen Werkzeugen aus Car-
n u n t u m vgl. CSIR Őst. I . 4 (1972) N r . 383]. Auf einer 
Grabstele von C a r n u n t u m ist ein Schuh als Handwer -
kerzeichen zu f inden [M. L. Krüger , CSIR Őst. I . 3 
(1970) Nr . 341], während m a n auf d e m durch M. Anto-
nius Basilides, der f r u m e n t a r i u s der leg. X . gemina 
war, e r r ich te ten Grabs te in die Dars te l lung eines 
Frachtsch i f fes sehen k a n n [CSIR Őst . I . 3 (1970) Nr . 
331]. I n der U m g e b u n g von Vindobona in Vösendorf 
k a m die Stele von A m a n d u s vor, auf der eine F igur , 
die mi t einem großen H a m m e r auf den Amboß schlägt , 
ausgehauen ist [A. N e u m a n n , CSIR Őst . I . 1 (1967) N r . 
37]. Eine ähnl iche F igur mi t H a m m e r ist auf e inem 
Ste indenkmal von Poetovio zu sehen (Z. Nr . 142). 
Die Werkzeuge im archäologischen Befund sind 
in der 1978 veröf fen t l i ch ten Arbei t von W. Gaitzsch, 
deren Titel «Römische Werkzeuge» ist, zusammenge-
f aß t . Z. veröf fent l ich t in seinem B a n d die Darstel-
lungen dieser Werkzeuge, als Quellenmaterial , das den 
Archäologen sowohl bei der Bes t immung der Funk t ion 
der einzelnen Gegens tands typen als auch bei der 
Da t ie rung dieser F u n d e behilflich sein kann . N u r der 
Vergleich der beiden Mater ia lgruppen k a n n zur Kennt -
nis des an t iken H a n d w e r k s Ergebnisse bringen. Die 
Aufgabe der wei teren Forschung wird die Veröffent-
lichung der D e n k m ä l e r aus den Provinzen , ihre Vor-
lage im R a h m e n einer ähnl ichen anspruchvol len Un te r -
suchung wie diejenige von Z. ist . 
D. Gabler 
Bulletin d'archéologie marocaine 16 (1981 —1982). Ro-
y a u m e du Maroc. Ministère d ' é t a t chargé des affaires 
culturelles. Division de l 'archeologie, des m o n u m e n t s 
historiques, des sites et des musées. 345 pp , numerous 
text f igures , g round plans and 1 folded char t . 
This lavishly i l lus t ra ted volume covers th ree ma in 
per iods : the 9 extensive s tudies deal w i th t he archaeo-
logical f inds f r o m prehis tory , the pre- Is lamic period 
— corresponding roughly to the R o m a n period — 
and the Is lamic per iod . 
A. Debenath, J. P. Daugas, D. Lefevre, J. P. Raynal, 
J. Roche and J. P. Texier give a pre l iminary report of 
t he F rench prehis tor ic and palaeontological mission 
in Morocco in 1979 (pp. 3 — 48): t h e s t ra t ig raphica l 
observat ions m a d e a t t he site of Sidi A b d e r r a h m a n , 
t he typological p rob lems raised by a n assemblage of 
t he Epipalaeol i th ic Teinara indus t ry uncovered near 
R a b a t , and o the r Palaeol i thic and Neol i thic research. 
The stone i ndus t ry is presented in 20 tables , according 
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to their s t ra t igraphie sequence. Luc Wengler covers the 
work done on the site of M a r j a in eastern Maroeco (pp. 
49 — 66). The houses uncovered on this Neol i th ic site 
are i l lustrated by numerous pho tographs and drawings. 
F o u r pape r s cover t h e archaeology of t h e pre-
Islamic per iod . A. Akerraz—M. Lenoir publ i sh an oil 
press f r o m Volubilis, o u t s t a n d i n g bo th regard ing its 
formal a n d technological t r a i t s (pp. 69 —120), which 
nonetheless corresponds t o t he other T ing i t ana presses 
of i ts d a t e (second half of t h e 2nd century) a n d pro-
duct iv i ty . The mechanical problems of tho oil press no. 
45 f r o m Volubilis are analysed by A. Alami Sounni 
(pp. 1 2 0 - 1 3 5 ) . 
J. Boube's s tudy discusses the s t a m p e d I ta l ian 
sigillata found in Morocco (pp. 135 — 168). I t is to be 
apprec ia ted t h a t in sp i te of previous p ioneer s tudies 
[J. Ba radez , Nouvelles fouilles à Tipasa . Lybica 5 
(1957) 221—275; S. Lancel , T ipas i tana IV. Bull. 
d 'ArchAlgérienne 4 (1970) 218 — ; R . Guéry , Révision 
des m a r q u e s de potiers sur t e r r a sigillata découver tes 
en Algerie et f igurant a u Corpus Inscript ionum Lat ina-
ruin. An t iqu i t é s afr icaines 6 (1972) 175— ; F . Lauben-
heimer, L a collection de céramiques sigillées gallo-
romaines estampillées du Musée R a b a t . A n t . a f r . 13 
(1979) 99—; and J . B o u b e ' s earlier s tud ies in Bull, 
d 'a rch . maroca ine 11 ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) 139 — 215 and 12 
(1979—1980) 217 — 235], t he re is now a n o t h e r s tudy 
on the N o r t h Afr ican d is t r ibut ion of th i s impor t an t 
find g roup . (Interest ingly enough, similar f inds f r o m 
neighbouring Algeria a r e not quoted.) E v e n a f t e r the 
rise of t h e workshops in South Gaul, N o r t h Afr ica 
remained a n impor t an t m a r k e t for t he p r o d u c t s of 
I ta l ian workshops (similarly to Pannónia ) , t h u s the 
publ ica t ion of these f i n d s is helpful in t h e de termina-
tion of t h e sigillata of t h e Middle D a n u b e region. The 
catalogue containing 46 s t a m p s gives a detai led de-
scription of the site, t he f ind circumstances, t h e form, 
the character is t ic t r a i t s of t he clay and t h e surface, 
and t h e dimensions. I t is to be regre t t ed t h a t the 
forms a r e not i l lus t ra ted: t he H a 8 or Goudineau 
39 t y p e can in itself cover several f o r m a l var ian ts . 
The s t a m p s are i l lus t ra ted in photos or drawings: in 
the l a t t e r case, the n a m e is shown in whi te against a 
black background , a genera l pract ice in F r e n c h publi-
cations. The ma jo r i t y of s t amped specimens were re-
covered f r o m Sala and Banas , and a few f r o m Volu-
bilis a n d Lixus (the site index can be f o u n d on p . 104). 
Most s t a m p s are r ec t angu la r and can t h u s be assigned 
to t he Augus tan or ear ly Tiberian per iod (p. 165); 
several planta pedis f r a m e s can also be found (e.g. 
nos 37, 40, 43). The radia l (no. 46) and two-row s t a m p s 
(nos. 12, 21, 32 — 33) a re of an earlier da te . This infor-
ma t ion could have been m a d e more readi ly accessible 
if the a u t h o r had t aken t h e t rouble to compile a char t 
of t he s t a m p types. T h e a t t r ibu t ion of t he s t a m p s to 
workshops is given in n o t e 68 (on p . 166): of the 209 
s t amps known f r o m Morocco, 145 are f r o m Arezzo, 
9 f r o m Puetol i and 5 f r o m Central I t a ly . The val idi ty 
of these a t t r ibu t ions can only be confirmed (or chal-
lenged) by o the r analyt ical methods . I n the lack of 
subs tan t i a l evidence, we a rc somewhat doub t fu l t h a t 
p r o d u c t s of t he P o region ulso reached the western 
a reas of Nor th Afr ica . Nonet heless, t he possibili ty t h a t 
' N o r t h e r n I t a l i an ' po t te rs , like P R I M U S (p. 154) also 
h a d workshops in Central I t a ly , whence var ious wares 
were t r anspor t ed t o t he W e s t e r n Medi ter ranean, can-
not be excluded. The mos t f r equen t ly occurring s t a m p s 
a re those of t h e Ate ius g roup , the Avillius family , P . 
Cornelius and Ras in ius . The s t a m p s of L. Gellius in 
planta pedis come closest t o the Pannon ian s t a m p s 
(Fig. 2, 25). 
A n extensive s t u d y b y A. Akerraz, N. el-Khatib 
Boujibar, A. Hesnard, A. Kermorvant, E. Lenoir and 
M. Lenoir covers t h e resul t s of t he excavat ions in 
D c h a r Jd id between 1977 a n d 1978 (pp. 1 6 9 - 2 2 5 ) . 
The s tudy pr imar i ly concent ra tes on t he R o m a n -
period f inds the rmae , aquaeduc t s and an u r b a n settle-
m e n t of the 3rd — 4th cen tu ry . The s t ra t igraphical 
observat ions a re complemented by the chronologically 
diagnost ic Campan ian ware, t he amphorae , coins and 
t e r r a sigillata Chiara А, С and D types . Tho excava-
t ion was preceded by geoeleetronic surveys. 
The last p a r t of the vo lume is devoted to s tudies 
on Is lamic archaeology. 
D. Gabler 
J . W . Hayes, Greek, R o m a n and Related Metallware 
in the Royal Ontario Museum. Royal Ontar io Museum, 
Toron to 1984. 204 p. ill. 
Fa isant sui te aux deux premiers ouvrages «The 
E t r u s c a n and I ta l ic Collections in t he Roya l Ontar io 
Museum» et «Ancient L a m p s in the Roya l Ontar io 
Museum» voici donc le catalogue des bronzes grecs, 
hellenist iques e t romains écrit pa r M. J . W . Hayes , 
conserva teur du musée. I l t r a i t e «lu matér iel métalli-
que de toutes sor tes qu 'on a mis au jour dans le bassin 
médi te r ranéen . P a r m i des pièces de la collection la 
plus ancienne est p ro venue, de l 'âge de bronze ta rd i f , 
la plus récente d u Bus E m p i r e . 
L a m a j o r i t é du maté r ie l du R O M vient de l ' achat 
et des acquisi t ions des collections privées. Une par t i e 
t rès impor t an t e du livre est consacrée ju s t emen t aux 
pièces jusqu ' ic i fo r t peu connues, t rouvées sur le ter-
r i toire des provinces orientales . Soit une impression 
vague concernant la richesse de l 'Orient quand même 
t rès utile p o u r les exper t s . On n ' a publ ié que peu de 
vaisselles en bronze de la Pales t ine ou d ' E g y p t e quoi-
que la quan t i t é do la p roduc t ion dos atel iers de ces 
regions ne soit p a s négligeable (H. U. Nuber, B R G K 
53 (1972) 35 — 82). 11 s 'agi t a v a n t t ou t d ' u n catalogue 
raisonné. L 'A . a r endu u n bon service à la recherche 
des vaisselles en bronze ; non seulement parce que la 
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p l u p a r t des obje ts considérés appa r t i ennen t à la vais-
selle, ma i s aussi en raison des descript ions précises qui 
sont accompagnées de dessins de profi l e t de détails 
et de p h o t o s dont la m a j o r i t é sont de qual i té . Il fau t 
souligner que l ' intérêt des spécialistes est de voir sur 
une série de photos les t âches de soudure des pieds, 
des anses, des fonds des po t s (voir p. ex. Cat . № ' 1, 
118, 156 ou p lu tô t 1, 76, 1 1 2 - 1 1 3 , 116, 118, 154, 171, 
210). 11 a t t i r e l ' a t ten t ion sur des problèmes techniques 
avec des pho tos agrandies (voir p. ex. Cat . N08 48, 
55 — 60, 91, 118, 122). 
I l y a une excellente bibliographie. L a connais-
sance appro fond ie de l'A. ne se r appor t e pus seulement 
à la vaisselle en bronze mais aussi aux ob j e t s en argent 
et en f e r à utilisation d i f fé ren te (lampes, candélabres, 
obje t ut i le , plaques de meubles , bases, p ieds , miroirs, 
croix). Les citations bibl iographiques semblen t ex-
haust ives , c 'est par hasa rd que les art icles V. Milojőic, 
B R G K 49 (1968) 11 1 - 1 4 8 et D. Sherlock, B R G K 54 
(1973) 203 — 211 m a n q u e n t de références. 
Q u a n t à lu product ion des ateliers i ta l iens les types 
qui son t les plus i m p o r t a n t s du po in t de vue de 
recherche concernant la l ' annonie sont ceux da tés à 
la fin de l 'époque républicaine. Nomina lemen t : askos, 
buires, poêles, casseroles, simpulum (Cat. N08 112 — 
118). Il y a encore 2 oenochoés à embouchure oblique 
en fer à cheval (Cat. № 8 122 — 123) t rouvai l les remar-
quables p o u r nos é tudes en raison des fo rma t ion du 
pied ainsi qu ' un pot à embouchure t r i lobée (Cat. N° 
119) et encore 3 cruches don t le type p o t à anse uni-
que (Cat. N08 1 2 0 - 1 2 1 , 124). 
E n f i n nous n 'avons q u ' à remercier l 'A. de ce beau 
livre bien documenté et i l lustré, et si n o u s voulons 
a jou t e r quelques pet i tes remarques , cela ne touche que 
des f a u t e s de redact ions d ' i l lus t ra t ions . Cat . № 9 ; 
cont ient une cuillière en a rgen t et ici l 'A. aura i t dû 
publié au moins une pho to représen tan t l ' ob j e t entier 
à côté des détails. Cat. N°8 55 — 60: des vues diffé-
rentes sont placées séparément . Cat . N08 117, 126, 
128: ses emplacements sont désavan tageux (pp. 46, 
73 et 83). E n général les p lanches sont de b o n n e qua-
lité sauf N°8 42 — 44 où elles sont obscures (pp. 36 — 37). 
E n résumé, ce précieux volume est commenté 
de façon exemplaire, dans plusieurs index à la f in. 
L 'oeuvre de M. J . W. H a y e s est un t rava i l minu t i eux 
dans la t rad i t ion des excellents catalogues de W . Lamb, 
G. R i ch t e r , H . B. Wal te rs , M. H . P . D e n Boesterd , 
H. Menzel, A. Leibundgut e t S. Tassinari . 
K. Szabó 
Die Iupi tersäulen in den germanischen Provinzen: 
G. Bauchhenss : Iupitergigantensäulen in der römischen 
Provinz Germania superior. — P. Noelke: Die Iupi ter-
säulen- und Pfeiler in der römischen Provinz Germania 
inferior. (Bh. der Bonner J a h r b ü c h e r , 41) Köln —Bonn, 
1981, Rheinland-Verl . -R. H a b e l t Verl. G m b H 515 S. 
m i t 103 Taf. und 10 Kartebei l . 
Die wichtigsten Denkmäle r der römischen Plast ik 
in den Provinzen Germania und Gallia sind die Iupi-
tersäulen. Die umfangre iche Bearbe i tung dieser Denk-
ma lg ruppe — mindes tens der Iupi te rg igantensäu-
len — wurde von E . Her t le in 1910 d u r c h g e f ü h r t und 
se i tdem, obwohl sich das Material ve rmehr te , wurde 
keine ähnliche Synthese zusammengestel l t . Der Band , 
w o r u m sich diese Rezension hande l t , e n t h ä l t dus ge-
s a m t e zum T h e m a gehörige Mater ia l von Germania 
super ior und infer ior . Der imposunte B a n d k a m aus 
der Z u s a m m e n f ü g u n g zweier selbständiger Monogra-
phien zustande. D a s W e r k von Bauchhenss wurde 
ursprüngl ich als eine Disser ta t ion geschrieben, wo-
du rch der Verfasser an der Würzburge r Univers i tä t 
1972/73 seine P romot ion erhiel t . Die Arbe i t von A. 
Noelke ha t eine ähnl iche Vorgeschichte : sie wurde 
als Disser ta t ion i. J . 1980/81 der Fr iedr ich-Alexander 
Un ive r s i t ä t von Er l angen-Nürnbe rg vorgelegt . Das 
gemeinsame Veröffent l ichen der beiden Monographien 
ist das Verdienst von C. B. Rüger . Da es sich u m zwei 
selbstständige, vone inander unabhängige Arbei ten 
hande l t , geben beide Verfasser einen vol lkommenen 
Überbl ick der K u n s t g a t t u n g indem sie die F ragen der 
Ikonographie , der Stilgeschichte, und der Chronologie, 
sowie die Prob leme des Ursprungs und der In te rp re -
t a t i on behandeln. Sie gehen auf die Analyse der Ver-
b re i tung genauso, wie auf die ethnische Zugehörigkeit 
der S t i f t e r und auf ihre gesellschaftliche Lage ein. 
N u n soll ich der eingehenden Besprechung folgen-
des vorausschicken. Obwohl seit der e rwähn ten Arbei t 
von Her t le in keine Zusammenfassung über die Iup i te r -
säulen erschien, h a b e n die Prob leme der In t e rp re t a -
t ion u n d des Ur sp rungs der Denkmalg ruppe die For-
schung lebhaf t beschäf t ig t . Umfangre iche Fachl i te ra-
t u r wurde der religionsgeschichtlichen I n t e r p r e t a t i o n 
gewidmet : f r ü h e r gelangte die germanische, spä te r 
die keltische «Hypothese» in den Vordergrund . Diese 
ve rd räng ten die kunsthis tor ischen Unte rsuchungen , ja 
auch die Pub l ika t ionen der Mater ia lkata loge bis zu 
e inem gewissen Grade in den H in t e rg rund . 
N a c h einer solchen Vorgeschichte darf m a n viel-
leicht den Band z u n ä e h t als einen Kata log , als den 
K o r p u s der Iup i te r säu len auffassen. Der K a t a l o g von 
Bauchhenss enthä l t 580 Ste indenkmäler a u s Germa-
nia superior , der Ka t alog von Noelke dagegen 222 aus 
German ia inferior. E s ist ein Zunahme von unglaubli-
chem Maß, wenn m a n bedenkt daß Her t le in v o m gan-
zen Verbrei tungsgebiet dieser G a t t u n g n u r 113 Stücke 
g e k a n n t ha t . E s unter l ieg t ke inem Zweifel, d a ß diese 
Arbe i t einen zuverlässigen Ausgangspunk t f ü r die 
weitere Forschung i m Thema der Iup i te rsäu len ge-
nauso, wie der römischen Plast ik ü b e r h a u p t b ie te t . 
W a s die zusammenfassende Studie von Bauch-
henss und Noelke b e t r i f f t ( 3 - 8 4 bzw. 267 — 411), wur-
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den diese voneinander unabhängig geschrieben, und 
so d a r f m a n keine Ü b e r e i n s t i m m u n g der Meinungen 
e rwa r t en . Es ist e r f reul ich daß die T e x t e bis zu einem 
gewissen Grade sich gegenseitig e rgänzen . E s ist 
hauptsäch l ich ein Verd iens t von Noelke, der die U n t e r -
suchung des Stils u n d der Ikonographie weitgehend 
b e a c h t e t h a t . A u f g r u n d des genau umr i ssenen Gebietes 
analys ieren beide Ver fasse r die F r a g e der Verbre i tung 
und des ethnischen H in t e rg rundes : sie beach ten 
auch die Chronologie und sie lassen das ziemlich 
kompliz ier te , in m a n c h e r Hinsicht ungek l ä r t e P rob lem 
der Lokalisierung d e r W e r k s t ä t t e n i ch t außer ach t . 
Beide Bearbe i tungen weisen e indeut ig nach, daß die 
Mehrzahl der D e n k m ä l e r dem 2. und 3. J h . e n t s t a m m t . 
Beide Verfasser sind auch darüber einig, daß der Ur -
s p r u n g der Iup i te r säu len — als G a t t u n g der Großpla-
s t ik — in der römischen Tradi t ion wurzel t . Auch in 
dieser Hinsicht gibt l \ Noelke m e h r : er unalysiert 
aus führ l i ch die römischen säulen- u n d pfei lerförmigen 
Denkmä le r , und beweist damit ihre grundlegende Be-
d e u t u n g in Zusammenhang mi t d e m U r s p r u n g der 
Iup i t e r säu len in Gall ien und G e r m a n i a . ( In e inem 
besonderen Kapit el wi rd sogar ein Überb l i ck der grie-
chischen Denkmäle r von ähnlichem T y p u s geboten.) 
Be ide Synthesen s ind auch dar in im E ink lang mi t -
e inander , daß sie diese provinziale K u n s t g a t t u n g f ü r 
eine Synthese römisch-i tal ischer und , lokaler E l emen te 
bzw. religiöser Vorste l lungen ha l ten . I n Obergerma-
nien bedeute t , laut de r Inschr i f ten die keltische Be-
vö lkerung eindeutig die lokales Grundsch ich t , so be-
r u f t sich Bauchhenss mi t Recht d a r a u f daß im Fal le 
der in Baumges ta l t angebete ten gallischen Gö t t e r 
oder i m Falle des die Giganten besiegenden Rei ter-
go t t e s sich Charak te rzüge des römischen Iupi te rs und 
des kelt ischen R a d g o t t e s mi te inander vermischten . 
Abe r die richtige t ie fdr ingende Analyse wird dadu rch 
ve rh inder t , daß die M y t h e n der ör t l ichen Göt te r n icht 
b e k a n n t sind. I n Niedergermanien ist die Si tuat ion 
desha lb anders, weil m a n dort u n t e r den S t i f t e rn der 
Denkmäle r auch m i t Germanen r echnen muß . E s ist 
abe r nachweisbar, d a ß die Germanen auf diesem Gebiet 
teilweise die kel t ischen religiösen Vorstel lungen über-
n a h m e n , teilweise a b e r auch ihre eigenen Vorstellun-
gen d e n keltischen seh r nahe s t anden . (Vgl. z. B. die 
Geschichte des Mat rona-Kul tes . ) 
Die Beliebtheit de r Säulendenkmäler auf den er-
w ä h n t e n Gebieten (in Germania super ior vor al lem 
die Säulen mit d e m Gigantenrei ter , u n d in Germania 
infer ior , die Säulen m i t dem th ronenden Iupi ter) ver-
anschaul ich t besonder s gut den f ü r die provinziale 
K u n s t sehr charakter is t i schen Prozess : die Impu l se 
v o m Süden her, von R o m aus f ö r d e r n die ör t l ichen 
Vorstel lungen, Rel ig ionen und Trad i t ionen , eine mi t 
den Mit teln der Ste inplas t ik ausgedrück te F o r m anzu-
nehmen . «Das Neugeborene ist weder römisch, noch 
keltisch, sondern provinzialisch», also eine eigenart ige 
unverwechselbare Synthese der be iden : dies bezieht 
sich sowohl auf die St i lmerkmale , wie auch auf das 
ikonographische Repe r to i r e bzw. auf die Auffassun-
gen und Vorstel lungen, die das Le t z t e r e bes t immten . 
M. Szabó 
R . Bratoz: Severinus von Noricum und seine Zeit. 
Geschichtliche Anmerkungen . Österreichische Akade-
mie der Wissenschaf ten Philosophisch-Historische 
Klasse Denkschr i f ten , 165. Band . Ver lag d. ÖAW Wien 
1983. 48 S. 3 F a l t k a r t e n . 
Der Verfasser (im weiteren auch: R B ) h a t 1974 als 
Disser ta t ion an der Univer s i t ä t zu L j u b l j a n a die slo-
wenische Überse tzung der Vi ta Sanc t i Severini von 
Eugipp ius und das h inzugefüg te K o m m e n t a r vertei-
digt . Ü b e r die moderne Überse tzung des Commemora-
to r ium k a m er also bis zur E r ö r t e r u n g der im Tex t 
vorkommenden his tor ischen Probleme, ebenso wie 
R . Noll 1947 bzw. 1963, Ph . Régera t 1978 und inzwi-
schen — obwohl die Uberse tz img nicht seine eigene 
Arbeit war — der Rezensen t im J a h r e 1966/67. 
R B t ra t in der Fach l i t e r a tu r m i t der Besprechung 
der Polemik u m den Hl . Severinus in slowenischer 
Sprache auf [Novejsa l i t e ra tu ra о Sve tem Severinus, 
1 9 7 5 - 1 9 7 7 , AV 30 (1979) 5 7 7 - 5 8 7 ] vor allem du rch 
die E r ö r t e r u n g der Monographie von F . L o t t e r : 
«Severinus von Noricum» aus dem J a h r e 1976, dann der 
1973 auch in deutscher Sprache herausgegebenen Se-
vorinus-Studie des Rezensenten , sowie der inzwi-
schen sich von neuem en t fa l t enden Fav ian i s = Wien-
D e b a t t e Bald da rauf wand te sich sein Interesse der 
al tchrist l ichen Geschichte Sloweniens u n d ihren Denk-
mälern zu [II Cris t ianesimo in Slovenia nella T a r d a 
Ant ich i tà , in: A t t i e Memorie délia Società I t a l i ana 
die Archeologia e Stor ia P a t r i a 29 — 30 ( 1 9 8 1 - 8 2 ) 
21 — 55]. Durch die bedeu tenden En tdeckungen der 
slowenischen For schung e rkann te er, daß auf diesem 
Gebiet die iin Geiste Österreich = Nor icum konzipier-
ten Ergebnisse der österreichischen Forschung man-
gelhaft sind und h a t sich — gerade, u m die Severinus-
Zeit besser kennen zu lernen — entschlossen, du rch 
Erwei te rung der g rößeren südöst l ichen Hä l f t e des 
Nor icum Med i t e r r aneum die Geschichte des F r ü h -
chr i s ten tums des ganzen Nor icum umzuwer ten . Als 
Ergebnis seiner Forschungen k o m m e n in die sloweni-
sche bzw. hier e r ö r t e r t e deutsche Ausgabe seines 
Buches neue Abschn i t t e . 
An d e m Anfang seines in slowenischer Sprache 
ve r faß ten mächt igen Werkes (Evgipi j , Zivljenje sve-
tega Severina, L j u b l j a n a 1982, 468 S.) k a m eine Eugip-
pius-Studie (I), d iesem folgend b e f a ß t er sich mit de r 
historischen Gestal t des Severinus ( I I ) , sodann k o m m t 
eine lange Einlage u n t e r dein Titel: D a s Chr i s ten tum 
in Nor icum zur Zeit des Severinus ( I I I ) , ein histori-
sche, archäologische u n d gesellschaftsgeschichtl iche 
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Ergebnisse vorführender Abschni t t (IV), schließlich 
ein der römischen Kon t inu i t ä t gewidmeter Teil (V). 
Die slowenische Überse tzung br ingt er mi t dem lateini-
schen Text parallel, wobei er einige überzeugende 
Textkorrekt ionen vorschlägt . E s erübrigt sich große 
slawische Kenntnisse zu besitzen, u m entdecken zu 
können, daß die slowenische Überse tzung ein Meister-
werk ist. Ihre gedrängte Schönheit charakter is ier t 
nichts anderes besser als, daß sie s te ts mi t gleichem 
Satz und Zeilenabstand an der parallelen Seite des 
lateinischen Originaltextes un te rgebrach t werden 
konnte . K B u n t e r n a h m sogar die mi t Cant iacum lau-
dis Domino beginnende Sever inus-Hymne in Versüber-
se tzung zurückzugeben. Die gu te Tex tausgabe und 
Überse tzung wird von einem fas t 100 Seiten s t a rken 
gründl ichen K o m m e n t a r beglei tet . Den B a n d schließt 
mi t 27 Seiten eine deutsche Zusammenfassung. 
Der «Severinus von Noricum» setzte sich aus den 
obigen E lemen ten zusammen, jedoch nicht sehr glück-
licherweise. Sein H a u p t t e x t ist nämlich mit dem deut-
schen Auszug des slowenischen Bandes ident isch (Ab-
schni t te : Einlei tung, Eugipp ius und seine Zeit, Seve-
rin als geschichtliche Persönl ichkei t , Das Chr i s t en tum 
in Nor i cum zur Zeit Severins, Die mil i tär ischen, ge-
sellschaftl ichen und wir tschaf t l ichen Verhäl tnisse, Die 
Beziehungen zwischen Rug ie rn und R o m a n e n , Der 
Auszug der R o m a n e n aus Ufernor icum und das Pro-
blem der K o n t i n u i t ä t . A n h a n g : Anmerkungen zu den 
K a r t e n ) . Wie reichlich und gründlich auch der Appa-
ra t der Anmerkungen sei (der Text der 203 Anmerkun-
gen k a n n e twa das Dreifache des H a u p t t e x t e s sein), 
ist er dennoch nichts anderes, als eine reiche Auswahl 
der sich den entsprechenden Teilen des ursprüngli-
chen slowenischen auswer tenden Textes anschließen-
den 639 Anmerkungen . Die lakonische Zusammen-
d rängung des Textes und des A p p a r a t s erweist nicht 
immer einen gu ten Dienst der Sache oder gerade d e m 
Verfasser . Während m a n im slowenischen Original-
t ex t genau weiß, was, von wo und von wem der Ver-
fasser die Fes ts te l lung zitiert oder übe rn immt , bezwei-
felt oder sogar in Abrede stel l t , geht dies aus der vor-
liegenden deutschen Arbeit o f t nicht hervor . Einige 
Beispiele hierfür sollen im folgenden vorgeführ t 
werden. 
Die Wiener Ausgabe wurde von R . Noll redigiert , 
schon die e lementars te Höfl ichkei t h a t also er forder t , 
seitens des Verfassers die Anschauungen oder sogar 
die Gefühle des Herausgebers zu berücksicht igen. So 
en t s teh t im Gegensatz z u m slowenischen Original (wo 
er noch z. B. ganz ernst die Möglichkeit der quin t -
anensischen A b s t a m m u n g des Eugipp ius besprochen 
hat) ein e twas «sterilisierter» Eugippius und es wird 
stellenweise auch aus dem H a u p t h e l d e n ein Nollscher, 
schon in der Wiege f r o m m e r Asket . Es ist evident , daß 
K B 'den sieli nilt den W u n d e r t a t e n des Severinus be-
fassenden slowenischen Abschni t t II. 2 sti l lschweigend 
weggelassen h a t und u m den Ze i tpunkt des Auf t r e t ens 
von Sever inus in Nor i cum h e r u m t a p p t , — derar t , daß 
man es ga r nicht mehr herausf inden k a n n , was dar-
über seine eigentliche Meinung ist. De r slowenische 
Text h a t noch die Möglichkeit des J a h r e s 456 aufge-
worfen und auch ihren na turwissenschaf t l ichen Be-
weis, d a s D a t u m des E rdbebens , von d e m der R a u m 
von Savar i a — Comagenis am 7. Sep tember 456 heim-
gesucht worden ist. 
D a die Anschauung und die Ergebnisse von R B 
mehr als die der anderen Forscher meiner Auffassung 
näher s tehen, sehe ich es als meine beehrende Pfl icht , 
einige zwischen uns a u f t a u c h e n d e Mißvers tändnisse 
zu zers t reuen bzw. meine eigenen I r r t ü m e r , die an 
einigen Stellen auch R B beeinf lußt h a b e n , zu korri-
gieren. Vor allem deshalb, u m die sich in unserer Auf-
fassung schon je tzt zeigende Übere ins t immung weiter 
zu ver t ie fen . In dieser Übere ins t immung spiel t unsere 
neutra le Einste l lung z u m Problem eine bedeutende 
Rolle, d a wir Söhne von zwei kleinen Völkern sind, 
m u ß t e n wir weder «germanische», noch «romanische» 
oder kirchliche Ges ich tspunkte durchsetzen, die Frage 
haben wir als objekt ive, reine Geschichte behandel t , 
mit e inem f ü r uns beiden indifferenten Schlußergebnis. 
Ich war und bin auch heu te mit R B d e r Meinung, 
daß Eug ipp ius Schüler von Severinus war , — was 
übrigens der eine Grundpfe i le r der his tor ischen Glaub-
würdigkei t des Commémorâ to r ium ist. H ie rmi t bil-
den wir schon eine E inhe i t gegen Lo t te r . Mit Lot ter , 
dessen — nebenbei gesagt - schon e r s te Severinus-
Studie ich auch nur nachträglich, in m e i n e m eigenen 
K o m m e n t a r in den Anmerkungen a n g e f ü h r t habe, 
konnte und kann ich nämlich aucli je tz t n u r in dem 
Pr inzip übere ins t immen, d a ß das Commemora to r ium 
eine historische Quelle ist u n d auch so ausgelegt wer-
den soll. Da raus ergab sich das Wenige, m i t dem wir 
unsere historischen Beobach tungen gegenseit ig unter-
s tü tzen konn ten . Im weiteren s t imme ich die Methode 
und besonders die «Ergebnisse» von L o t t e r betrach-
tend, m i t der Meinung von H . Wol f r am überein , wo-
nach sie nichts anderes sind, als «Zwang, die Sachen 
anders zu lesen, als sie überl iefert werden» [MiOG 85 
(1974) 352]. J e mehr u n d umfangre icher er schreibt , 
umsomehr schimmert die Wahrhe i t dieses gedrunge-
nen und herben Urte i ls du rch . 
Im Zusammenhang mi t der ersten Begegnung von 
Eugipp ius und Sever inus verwerfen sowohl ich ids 
auch R B die Chronologie von P . Váczy u n d doch kam 
es zum ers ten Mißvers tändnis : «Gleichfalls zu weit 
geht wahrscheinlich 1. Bóna , de rVáczys Meinung zwar 
etwas korr igier t , im allgemeinen aber doch mit ihr 
übere ins t immt . Ich nehme an, daß Eug ipp ius eine 
längere Zeit, vielleicht sogar das ganze letzte Jahrzehnt 
von Severins Leben, in der Nähe des Heil igen ver-
brachte» usw. Hier r äch t s sich zuerst, wenn die Be-
rufungen wegbleiben. Bei Bóna (1969), 267 = Bóna 
(1973) 283 — 284 ist nämlich folgendes zu lesen: «Ihre 
(i.e. Eugipp ius und Severin) Begegnung wäre — unter 
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Beibeha l tung des Wesent l ichen der Ergebnisse von 
Váczy — eher f ü r die Zeit u m 471/72 anzusetzen. 
Auch in diesem Fall verbr ingt der junge Eugippius 
ein volles Jahrzehnt a n de r Seite von Severinus» usw. — 
Wo ist hier der Unterschied , worüber wir streiten 
müssen ? Und weshalb soll R B gerade i m deutschen 
Buch überhaupt polemisieren, da er ja in der sloweni-
schen Ausgabe seines Werkes noch meine Meinung 
genau angeführ t h a t (9, Aura. 37)? 
I c h kann es nur billigen, daß R B sich nicht in die 
u n f r u c h t b a r e n Polemik eingelassen h a t , die die Her-
k u n f t des Eugippius verblaßen wollten, gleichzeitig 
bedauere ich es aber , d a ß er keine en t sprechende Auf-
merksamkei t auf d a s Ergebnis von Váczy gerichtet 
ha t , d e r auf die ganz außergewöhnl ichen quintanen-
sischen topographischen Kenntnisse des Eugippius 
hinweisend, wahrscheinlich auf seine Gebur t s s t ä t t e 
oder den Schauplatz seiner Jugend gestoßen ist. Mei-
nersei ts habe ich bei Váczy gerade dies f ü r das Wesent-
liche empfunden , dies habe ich von i h m akzept ier t 
(1973, 2 8 3 - 2 8 4 ) . S p ä t e r lenkte ich die Aufmerksam-
keit — zugegeben e t w a s unklar — d a r a u f h i n , daß der 
im Zusammenhang m i t den Geschehnissen des J ah re s 
476 namenlos e r w ä h n t e «quintanensium quondam» 
wahrscheinlich kein ande re r gewesen sein konnte, als 
Eug ipp ius selbst, de r in so bescheidener Art auf sich 
selbst zurückweist (ebd. 331). 
Im allgemeinen s ind jene neuen Ergebnisse stich-
hal t ig , auf die sich die Forscher vone inander unab-
hängig besinnen. I c h selbst sah es im Orestes-Ab-
schni t t meines Sever inus -Kommenta rs über die «Trias» 
Ores tes-Pr imenius-Barbar ia nachdenkend , evident zu 
sein, d a ß Barbar ia keine andere sein kann , als die 
W i t w e des Orestes, die Mut te r von R o m u l u s Augustus, 
die H e r r i n des Cas te l lum Lueul lanum. In diesem Zu-
s a m m e n h a n g bin ich sowohl bei L o t t e r , als auch 
— wegen seiner gedrungenen Anführungsweise — bei 
R B dazu ve rdammt , d a ß ich diese E r k e n n u n g von 
ande ren übernommen und nicht e inmal dies angeführ t 
habe . Wenn wir näml ich die E r k e n n u n g so auslegen: 
«Wes 1967, Demand 1969, Bona 1973» so kann da raus 
n ich ts anderes erhel len. Obwohl, wenn m a n das E n t -
s tehungs- und Verö f fen t l i chungsda tum des ungari-
schen Originals meines K o m m e n t a r s in Bet racht 
n i m m t , so ergibt sich eine ganz ande re Reihen-
folge. 
I m Kenntnis seiner Ergebnisse s t i m m e ich in vol-
lem Maße M. A. W e s zu, der mi t m i r gleichzeitig fest-
gelegt ha t ; «Schon Huber und H o d k i n nahmen an , 
daß diese Barbar ia mi t der Mut te r des Romulus iden-
tisch sei». So ist es tatsächlich, a n d e r e Forscher 
k ö n n t e ich auch e rwähnen , die dies wahrgenommen 
haben . Nur sind sie h ier s tehengeblieben. Nicht so de r 
ausgezeichnete Wes, der gleichfalls wei tergeschr i t ten 
ist, als ekla tanter Beweis da fü r , d a ß die E r k e n n u n g 
gewisser Zusammenhänge schon 1966/67 «in der Luft, 
gelegen ist». E r schreibt nämlich: «der vers torbene 
G a t t e Barbar ias f r ü h e r mit Sever inus korrespondier t 
habe , was f ü r Orestes, der einst in denselben Gebieten 
wie Severinus t ä t i g war , in der T a t nicht unmöglich 
war.» Also er n i m m t terr i tor ia le — verst . : pannonisch-
norische — u n d persönliche Beziehungen im f rühe-
ren Leben der beiden Männer au f , was in K e n n t n i s 
de r Vergangenhei t des Orestes im großen und ganzen 
dasselbe bedeu te t , was auch ich v e r m u t e t habe . Auch 
Wes dachte über das sonderbare Schweigen des Com-
m e m o r a t o r i u m nach, nämlich da rübe r , falls Barba r i a s 
G a t t e Orestes war , w a r u m e r w ä h n t dies nicht Eugip-
pius , obwohl er j a anderenor t s übe r den Pa t r iz ie r 
Ores tesspr ich t . A u c h Wes häl t den Fall des P r imen jus 
f ü r entscheidend, da ja le tz terer ausgesprochen als 
Anhänger des Orestes zum Sever inus gef lüchte t ist. 
Schließlich läuf t er darauf h inaus , daß die Mönche 
von dem letzten römischen Ka i se r Bescheid wissen 
muß ten , da er ja dor t , in ihrer N ä h e gelebt ha t , — nu r 
war es nicht r a t s a m , über ihn zu sprechen. 
E s sei also ges ta t t e t , die Sachen zurechtzustel len. 
Die im Z u s a m m e n h a n g mit d e m 46. Abschni t t des 
Commemora to r ium seit h u n d e r t J a h r e n s te t s wider-
kehrende «Entdeckung» ha t n u r das geklärt , daß Bar-
bar ia die W i t w e des Orestes u n d die Mut te r des letz-
t en weströmischen Kaisers war . Diese E r k e n n u n g 
d r e h t sich s t e t s u m das Cas te l lum Lueul lanum. Den 
von mir oben angeführ t en , jedoch in der Severinus-Lito-
r a t u r übe rhaup t nicht zi t ierten Satz von Wes abgerech-
net , wurden Orestes und seine W i t w e mit der Lebens-
geschichte des Severinus, insbesondere seines Lebens 
vor seinem A u f t r e t e n in N o r i c u m f rühe r ü b e r h a u p t 
n icht in Verb indung gebracht . Diesbezüglich zi t iere 
ich mi t F r e u d e den Beweis von R B ; «Ich glaube, 
daß sich 1. B o n a mi t seiner A n n a h m e von Verbindun-
gen Severins m i t der Famil ie des Orestes auf der 
richtigen Spur befindet». 
Die persönl ichen und zugleich rä t se lhaf ten Bezie-
hungen des Sever inus zu Orestes und seiner Famil ie , 
zu Flacci theus dem Rugierkönig , zu d e m zur 
Zeit des Todes von At t i la e twa 20jährigen Odoaker , 
müssen den Forscher , der den e rs ten Satz des Comme-
mora to r ium akzept ie r t , zu gewissen zwingenden 
Schlußfolgerungen veranlassen. Hier handel t es sich 
ausgesprochen über Atti la, d e m Hunnenkön ig und 
nach seinem Tode über den in den beiden Pannon ién 
sowie in der Donaugegend (confinia Danuvii) aus-
gebrochenen Wi r rwar r , vor d e m Severinus nach As-
tur i s umgezogen ist. Daraus folgt wiederum logischer-
weise, daß er vor dem Überschre i ten der Grenze 
zwischen Nor i cum und Pannon ién , nolens volons 
sich in der le tz teren Provinz aufgehal ten h a t . Dieser 
Teil Pannoniens gehörte aber bis 453/454 dem H u n -
nenreich an . Also verweilte Sever inus — dem An-
schein nach — im Leben At t i las eine Zeit lang im Hun-
nenreich und verschaf f t e sich vermut l ich dor t solche 
F reunde und Bekann ten , die spä te r eine so große 
Karr iere gemach t haben. 
Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
RECENSIOXES 4 6 5 
I m letzten Satz meines Abschn i t t e s über Orestes 
habe icli diese Möglichkeit in F o r m einer Frage in An-
regung gebracht : «Es wäre f r app ie rend , wenn Severi-
nus zu diesen M ä n n e r n gehör t h ä t t e . Möglieh ist es, 
— und das würde sehr viel, f as t alles erklären». I ch 
wollt e aber die Sai te nicht we i te r spannen und so wurde 
diese Hypo these in keiner F o r m in meine Zusammen-
fassung, un te r d e m Titel «Severinus» übe rnommen . 
Ich bedaure es, daß ich es nicht be ton t habe : die 
Holle des Severinus habe ich mir ganz anders vorge-
stellt,, als die (les Orestes oder dos Flacci theus. Die 
letzteren haben der Sache der H u n n e n gedient, ähn-
liches habe ich über Severinus nicht einmal im Gedan-
ken gehabt , ja sogar har ts innig be ton t , daß er die 
«römische Sache» ve r t r e t en hä t t e , — wenn auch n ich t 
ganz so, wie das Reg ime von R a v e n n a oder Kon-
s tant inopel . — Der s te t s schär fe r gewordenen Lot te r -
Polemik und R . Noll, d e m freiwilligen Dir igenten die-
ser Polemik konn te ich es «verdanken», daß ich als 
«Gegengewicht» der Diskussion au fge t auch t bin. Be-
ach ten wir nur : «Wir haben n u n einen Severin des 
Eugipp ius und einen I n t e r r e x des E . - K . Win te r und 
einen Konsul und Fe ldhe r rn des F . L o t t e r und einen 
Höfling At t i las des I . Bona usw.», wo natür l ich un te r 
«Eugippius» allein nu r sein t r euer I n t e r p r e t a t o r R . 
Noll zu verstehen ist [Л'. Noll, Anzeiger der phil. hist . 
Klasse der ÖAW 112 (1975) 74 — wörtl ich wiederholt 
u n t e r 118 (1981) 215, Anm. 9]. - Dies war gewiß ein 
Tiefschlag. Bald d a r a u f h a b e n Noll auch solche zit iert , 
die den ungarischen Tex t meines Eugipp ius -Kommen-
t a r s nie in der H a n d gehalten haben . Ich bin geneigt 
zu glauben, daß selbst Noll diesen nu r in Auszuge 
in einer Rohübe r se t zung gekann t h a t . Jedoch 
bespricht er 1981 schon die deutsche Var iante . 
Zweifellos mi t m e h r Vers tändnis , ja mi t gewisser 
Wärme , jedoch das Wesent l iche be t r ach te t u n t e r 
Wiederholung der falschen Einste l lung: «Severin einst 
ein Höf l ing des Hunnenkön igs Att i la?» (zuletzt zitier-
tes Werk 197). E s liegt außer Zweifel, daß das Wor t 
«Höfling» von Noll s t a m m t und er erhäl t ihn auch 
heu te noch a m Leben . Von ihm beeinf lußt ist leider 
auch R B nicht ganz genau: «Nach der Meinung von 
I. Bona soll Severin, so wie viele angesehene R ö m e r 
seiner Zeit (z. B. Orestes und Aetius), in den Hunnen-
dienst ge t re ten und wahrscheinlich als Mitarbei ter von 
Orestes a m H u n n e n h o f t ä t ig gewesen sein» — ? 
Die von der «Polygenese» der Barba r in gebotenen 
Möglichkeiten benu tz t R B dazu, d a ß er die Genea-
logie des le tz ten römischen Kaisers ü b e r p r ü f t . E r 
k o m m t zum Ergebnis , daß Ta tu lus und sein Sohn 
Orestes aus Pannón ia Secunda s t a m m e n . Oies ist aber 
aus mehreren Gründen unwahrscheinl ich. Den N a m e n 
Ta tu lus kennen wir allein aus Nor icum ( A . Mócsy, 
DissPann I I I . 1. Bp . 1983, 283), die in R e c h n u n g zieh-
ba re Verwand t scha f t des N a m e n s Orestes ist hingegen 
aus I ta l ien und Dalmat ien bekann t , übr igens k o m m t 
er in diesen beiden Gebieten häuf iger vor (Mócsy 
а. а. О. 209). Der Name von Pau lus , des B r u d e r s von 
Orestes war zwar im ganzen Römerreich ve rb re i t e t , 
jedoch ist er nach I tal ien in Da lma t i en am popu lä r s t en 
(ebd. 217). Also die Familie w a r in der west -südwest -
lichen und n ich t in der südöst l ich-öst l ichen H ä l f t e 
der Prov inzen Pannoniae einheimisch. Ü b e r Orestes 
schreibt übr igens Priscos ganz klar (fr. 7), d a ß er aus 
jenem P a n n o n i é n an der Save ge s t ammt ha t , das von 
Aet ius d e m Hunnenkön ig A t t i l a («dem Barbaren») 
überlassen wurde . Hiermi t h a t er also alles gesagt , 
n u r richtig müssen seine W o r t e ausgelegt we rden . 
Aet ius k o n n t e Pannón ia Secunda nicht d e m Hun-
nenkönig übergeben , da dieses Gebiet die O s t r ö m e r im 
J a h r e 427 bese tz t und einverleibt haben (Marc, com 
ad. a. 427), ihre Eroberung h a t 437 Valen t in ianus 
I I I . unwillig bes tä t ig t . S i rmium und Pannónia Secunda 
wurden im Kr ieg von 441—442 durch das hunnische 
Hee r Bledas e rober t (Marc. com. V I I I . 2 und X . 2, pp . 
80—81, P r o s p . Tiro 1364, p . 479, Cassiodor, Chron. 
1239, p . 156). Die kurzen Chroniken ber ich ten zwar 
nur von der E i n n a h m e der S t ä d t e S ing idunum und 
Naissus im Zusammenhang mi t der al lgemeinen Inva-
sion der P rov inz I l lyricum, von Priscos (fr. 2) werden 
wir auch übe r die E robe rung v o n Margus u n d Vimi-
nacium in K e n n t n i s gesetzt , a m ausführ l ichs ten jedoch 
von dar Be lagerung und der Zers tö rung von S i r m i u m 
im Z u s a m m e n h a n g mit den aus de r Stadt einst gere t te -
t en kirchlichen Goldgefäße (fr . 8). Pannón ia Secunda 
wurde also d e m At t i la nicht von Aet ius über lassen, da 
ja dieses Gebiet die Truppen Bledas schon viel f r ü h e r 
in Besitz g e n o m m e n haben. Folgl ich kann d a s in der 
griechischen Umschre ibung v o r k o m m e n d e S a v a - P a n -
nonien n ichts anderes sein als Savia , das 446 Carpil io, 
der Sohn des Ae t iu s mi t d e m Senator Cass iodorus 
gemeinsam ta t säch l i ch freiwill ig dem dama l s schon 
Alle inherrscher At t i l a a b g e t r e t e n haben . Ores tes 
k o n n t e d e m n a c h aus Savia u n d nu r nach 446 in den 
H o f At t i las ge lang t sein, im J a h r e 449, a ls sein 
Schwiegervater R o m u l u s comes a u s Poetovio u n d sein 
gleichfalls a u s Nor i cum k o m m e n d e r Va te r T a t u l u s 
ihn besuchen, also konnte er noch nicht l ange d o r t 
gelebt haben . Seinerzeit habe ich mich sowohl in der 
A b s t a m m u n g von Orestes sowie be t re f fs seines allzu 
f r ü h vorausgese tz ten hunnischen Dienstes (433 — 454) 
t ü c h t i g gei r r t (Bona 1973, 324). E s f reut mich , d a ß 
R B nicht in diese letzte Fa l l e gera ten ist u n d auf 
Grund der Quellen den hunnischen Dienst des Ores tes 
zwischen 449 — 452 setzt . Da a b e r die Ta tu lus -Fami l i e 
i rgendwo an de r Grenze des N o r i c u m Medi te r ranen m 
u n d Savia e inheimisch gewesen sein konnte , ge lang 
es mir durch d a s obengesagte — hoffent l ich — die 
F r e u d e meinem ausgezeichneten Kollegen be re i t en , 
d a ß icli die H e r k u n f t der Fami l i e des le tz ten west-
römischen Ka i se r s aus Slowenien oder zumindes t aus 
d e m dami t b e n a c h b a r t e n Gebiet verif iziert h a b e . 
I . Bona 
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Zinvali I. lid. Arkeologiuri kvleva-zieba Aragvis xeo-
basi. (Archäologische Forschungen im Aragwi-Berg-
paß . Tbilisi, 1983, A N Gruzinskoj SSR, 232 S. 92 
schwarzweiße, 7 F a r b f o t o t a f . und T e x t a b b . 
Im folgenden möch ten wir einen neuen bedeuten-
den S tud ienband der grusinischen archäologischen 
F a c h l i t e r a t u r b e k a n n t m a c h e n . Die grusinische Aus-
gabe mit Auszügen in russischer Sprache en thä l t sie-
ben archäologische S tudien , eine numismat i sche (den 
Aufsa tz von I . L. Dzalagania über einen mongolischen 
Münzfunde) , eine archäozoologische (den Aufsa tz von 
N . N . Gamrekel i ü b e r ein an t ikes Pfe rdeske le t t a u s 
d e m Gräberfeld von Achal i Zinwali), eine e thnograph i -
sche, eine toponymische und eine wissenschaf tshis tor i -
sche Abhand lung . Schon diese A u f z ä h l u n g weist a u f 
die komplexe Ar t der dre i J a h r e lang anha l t enden Fre i -
legungsarbei ten (1971 — 73) hin, die u n t e r der L e i t u n g 
von R . Ramiävil i d u r c h g e f ü h r t w u r d e n (sein Stel lver-
t re te r war W. Dzorbenadse) . im L a u f e der E x p e d i t i o n 
wurden zuers t a m U f e r des Basalet i -Sees präh is tor i -
sche Funde en tdeck t . Von den F u n d e n der übr igen 
Epochen t r e t en auf d a s 3, —4. J h . da t ie rbare , a u ß e r -
ordent l ich reiche G r a b f u n d e he rvor , die in Acha l i 
Zinwali en tdeck t u n d erschlossen wurden , dort d ü r f t e 
sich das einstige admin i s t r a t ive Z e n t r u m b e f u n d e n 
haben . Die Para l le len der F u n d e kennen wir b i sher 
aus Armasis Zchewi, aus den Gräbe rn der do r t igen 
Er i s t awen (ant ike S t a t t ha l t e r ) . Von den G r a b f u n d e n 
seien römische Münzen (Lucia D o m n a ) , Glasgefäße 
und silberne Gürte lbeschläge e rwähn t ) . 
Die spä tes te Epoche , die archäologisch u n t e r s u c h t 
wurde, ist das spä t e Mit te la l ter (11 — 14. Jh . ) . E s wur -
den ein Gräberfeld (Nakalakar i ) u n d daselbst die R e s t e 
eines Tempels erschlossen (Ende des 13. Jhs) . 
Die Bergung de r F u n d e ist schon deshalb wicht ig , 
da das Tal des Aragwiflussos und ein Teil der Bergenge 
im Laufe des Baues des Wasse rk ra f twerkes übe r -
f lu t e t wird. 
Wir gra tu l ieren den grusinischen ivoliegen zu ih re r 
erfolgreichen Arbe i t u n d mit diesen p a a r Zeilen wün-
schten wir auch f ü r die westeuropäischen Kol legen 
einen Einblick in ihre Arbei t zu gewähren . 
I. Erdélyi 
V. L. Jan in : Nyírfakéreg levelek üzenete. (Auf Bi rken-
rinde geschriebene Briefe. Budapes t —Uzgorod, Verl . 
Gondolat - Verl. K á r p á t i , 1980. 283 S. 
I m J a h r e 1975 wurde das B u c h des Verfassers, de r 
Leiter des Lehrs tuh l s an der S taa t l i chen Un ive r s i t ä t 
von Moskau und kor respondierendes Mitglied der A k a -
demie der Wissenschaf ten der Sowje tun ion ist, ver -
öffent l icht . Dieses bemerkenswer te Buch gilt d e n 
Lesern, die sich f ü r die Schrif t- u n d Kul tu rgesch ich te 
bzw. fü r die Archäologie interess ieren : abe r auch die 
Fach leu te k ö n n e n dieses B u c h mit g roßem N u t z e n 
lesen. Der Verfasser f a ß t e die bis jetzt überwiegend 
in Nowgorod freigelegten, auf B i rkenr inden geschrie-
benen D e n k m ä l e r zusammen , die aus den 11 — 14. 
J a h r h u n d e r t e n s t ammen . Diese Arbe i t leis tet eine 
große Hi l fe den Lesern, die der russischen Sprache 
nicht k u n d i g sind, nämlich s t a n d e n bis j e t z t nur 
Quel lenpubl ikat ionen auf russisch und in mehre ren 
Bänden zur Ver fügung (das W e r k von L. N . Tscheren-
nin und A. V. Arcihowskij , o d e r d a s v o n L. N . Tsche-
repnin, welches noch im J a h r e 1909 erschien und in 
dem die Ergebnisse , die bis d a h i n gesammel t wurden , 
zusammenge faß t worden sind) . 
Die auf Bi rkenr inde geschr iebenen Br iefe und Ur-
kunden s ind von riesiger Bedeu tung . V o n 1951 bis 
das E r sche inen des besprochenen W e r k e s wurden 
mehr als 500 von solchen Br ie fen allein in Nowgorod 
im Laufe d e r Ausgrabungen ge funden ; d a n n im J a h r e 
1958 k a m e n solche in I ' skow u n d in einzigen a l ten 
russischen S t ä d t e n in kle inerer Anzahl z u m Vorschein. 
Der H a u p t g r u n d da fü r k a n n dar in bes tehen , d a ß der 
Boden der e rwähn ten F u n d o r t e n weniger n a ß ist, d. h. 
bis jetzt e rwies sieh der B o d e n in Nowgorod als das 
am bes ten konservierendes Mit te l . Die B e d e u t u n g der 
Schrif ten k a n n leicht e ingesehen werden, w e n n m a n 
da ran d e n k t , wo es eigentl ich zu dieser Zei t in Ost-
europa mut t e r sp rach l i che Schr i f t l ichkei t g a b ? Diese 
Schr i f t l ichkei t ers t reckte sich in Nowgorod auf alle 
Schichten de r Bevölkerung. Mit g roßem Glück blieben 
diese D e n k m ä l e r e rha l ten u n d auch die ungar i sche 
Forschung k a n n sie mit Neid in Evidenz ha l t en , da 
wir über mut t e r sp rach l i che Denkmäle r , d ie aus diesen 
J a h r h u n d e r t e n s t ammen — besonders was dep Zeit-
abschni t t vo r den T a t a r e n s t u r m be t r i f f t — k a u m ver-
fügen. Die lateinische Schrif t l ichkei t h i n d e r t e die Ver-
bre i tung de r Mut t e r sp rache in b re i tem Kre i s . I n der 
feudalen R e p u b l i k Nowgorod dagegen schr ieben und 
kor respondier ten die L e u t e auf ihrer Mut t e r sp rache . 
F remden leb ten auch in Nowgorod in g roße r Anzahl . 
Darauf weisen im Buch die in den 13 — 14. J a h r h u n -
der ten au f Birkenr inde, auf karel isch-f innischer Spra-
che geschr iebenen Briefe h in . U n t e r den auf Birken-
rinde geschr iebenen Br ie fen gibt es e inen sel tenen, 
auf la te inisch geschriebenen Brief, welcher aus dem 
sog. Got i schem Hof, aus d e m Zen t rum de r skandina-
wischen Handelsgesel lschaf t s t a m m t u n d in das 14 — 
15. J a h r h u n d e r t da t i e rba r is t . (Dieser Brief ist sonst 
auf d e m E i n b a n d p a p i e r des Buches zu sehen — aber 
in u m g e k e h r t e r Stellung.) 
Gleicherweise ein A l p h a b e t aus d e m 12. J a h r h u n -
dert und eine Schre ibübung aus dem 13. J a h r h u n d e r t 
kamen vor . Auch diese F u n d e beweisen, d a ß es in 
Nowgorod weit läufige Möglichkei ten gab, die mu t t e r -
sprachl iche Schrif t l ichkei t zu er lernen. Auch die 
Schre ibs t i f te aus Metall , Knochen u n d Holz k a m e n 
zum Vorschein . 
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Man h a t Kenn tn i s se auch von auf B i rken r inde 
geschriebenen Briefen, die in Schweden in d e m 15. 
J a h r h u n d e r t e n t s t a n d e n und es g ib t auch russ ische 
F u n d e von der Wolgagegend, die aus dem 14. J a h r -
h u n d e r t s t a m m e n . Bis jetzt w u r d e n solche D e n k m ä l e r 
in großer Menge n u r in Nowgorod zutage ge fö rde r t . 
I h r e Veröf fen t l i chung setzt sich fo r t . 
I. Erdélyi 
G. Déinians d 'Archimbaud: Les fouilles de Rougiers . 
(Publicat ion de l 'A. R . A. n° 6 - Éd i t i onsdu C. N R . S . 
Paris , 1080) 724 S., 520 Abb. 
Die in den J a h r e n 1961 — 1968 d u r c h g e f ü h r t e Aus-
g rabung in Südf rankre ich war die ers te mi t te la l ter l iche 
S ied lungsgrabung im Lande , d ie Volls tändigkei t er-
s t reb te . (Die auf anderen Gebie ten d u r c h g e f ü h r t e n 
polnisch-französischen Ausgrabungen waren v ie lmehr 
P r o b e g r a b u n g e n , die auf verschiedenen F u n d o r t e n 
die mi t te la l te r l iche Archäologie zu begründen h a t t e n . 
N u r eine einzige Frei legung wurde vol ls tändige Dorf-
ausgrabung , dies erfolgte jedoch e twas spä ter . ) Die 
ausgewähl te G r a b u n g s s t ä t t e war eine auf e inem Berg 
e rbau t e B u r g u n d ein mi t der B u r g eng zusammen-
hängendes Dor f a m Bergabhang , d a s jedoch eher eine 
Vorburg-Siedlung, als ein se lbs tändiges Dorf war . 
Am A n f a n g des Bandes befassen sieh aus führ l i che 
Kap i t e l mi t d e m historischen H i n t e r g r u n d : m i t den 
Ursachen der Ve rn i ch tung der Siedlung, des Bevölke-
rungsrückganges und mit den his tor ischen schr i f t l ichen 
Quellen im gesamten Bereich der Provence . Mit Hi l fe 
des reichen schr i f t l ichen Quel lenmater ia ls k o n n t e der 
R ü c k g a n g der Bevölkerungszahl in den J a h r e n zwi-
schen 1315 — 1471 auch s ta t is t i sch bewer tba r (mit der 
Anzahl der ver lassenen Wohnungen ) dargestel l t wer-
den . Dies wird je nach Bezirken auf anschaul ichen 
K a r t e n auch i l lustr ier t . E s geh t aus den A n g a b e n 
hervor , daß u n a b h ä n g i g von de r ursprüngl ichen Be-
wohnerzahl , d . h . , sowohl in den größeren als auch in 
den kleineren Siedlungen, ein R ü c k g a n g nachzuwei-
sen ist, der im N o r d e n s t ä rke r war und sich nach 
Süden ausbre i t e te . V o m J a h r e 1343 an k a n n zuers t 
ein rapider , d a n n ein langsamer Bevölkerungsrück-
gang nachgewiesen werden, der erst vom 1. 1 I r i t t e l 
des 15. J a h r h u n d e r t s rück läuf ig is t . E ine Vielzahl der 
Arch ivangaben ermöglichte die aus führ l i che famil ien-
historische Dars t e l lung der F e u d a l h e r r e n des Gebietes 
sowie die Dar s t e l lung der Bevö lke rung und der W i r t -
schaf t s lage von Rougiers . 
I m zweiten Teil des Buches werden die a rch i t ek to -
nischen Übe r r e s t e der Burg und des Dorfes sowie der 
Ausgrabungen , m i t zahlreichen Einze lze ichnungen 
u n d F o t o s darges te l l t . (Wir bemänge ln hier nu r e inen 
e twas größeren vol ls tändigen Grund r iß : der publ i -
zier te Überb l i ck -Grundr iß in M a ß s t a b 1:750 re ich t 
nämlich mi t der Bearbei tungsweise , und wegen der 
allzu g r o ß e n Verk le inerung der Originalzeichnung 
nicht aus.) Hie r werden die Z u s a m m e n h ä n g e und die 
re la t ive Per iodis ierung d e r Bau ten darge leg t : ein 
nächs tes Kap i t e l faßt d ie technischen u n d s t ruk tu -
rellen E l e m e n t e z u s a m m e n . (Es ist bedauer l ich , daß 
die zusammenfas sende B e w e r t u n g der Haus fo rmen 
und deren Ein te i lung i nne rha lb der Siedlung, und oft 
selbst die Hausgrundr i s se fehlen : wobei Verfasser in 
eine aus führ l i che Ana lyse der eut wicklungshistori-
schen Merkmale , z. B. V e r ä n d e r u n g de r R a u m z a h l 
und der W o h n r a u m g r ö ß e ang ib t . S. 241—244.) 
Mit de r Chronologie b e f a ß t sich der d r i t t e Teil des 
Bandes . Grundlage b i lden die in den verschiedenen 
Schichten ge fundenen Münzen und die K e r a m i k . Aus-
führ l icher als üblich — vo r allem mi t e ingehenden 
gesonder t f ü r diese Zwecke angefer t ig ten s ta t i s t i schen 
D i a g r a m m e n — ana lys ie r t Verfasserin die F r a g e n der 
Per iodis ie rung und der abso lu ten Chronologie. Das 
Gerüst b i ldet die M ü n z f u n d e (112 Stück); die re la t ive 
Chronologie ergibt sich a u s der Sys temat i s i e rung der 
K e rami k in den Schich t re ihen der e inzelnen Ab-
schni t te . ( In der Sys temat i s i e rung w e r d e n auf den 
D i a g r a m m e n 8 verschiedene K e r a m i k a r t e n abgeson-
dert , und zwar in e rs te r L in ie au fg rund de r Techno-
logie und der Verzierung: z. B. archaisches Sgraff i to , 
Kobal t - u n d M a n g a n - F ä r b u n g , Kupfe roxyd- u n d Man-
g a n - F ä r b u n g über der E n g o b e , spanisch — französische 
bzw. f igura le glasierte K e r a m i k usw. Diese Methode 
kann na tü r l i ch nur dor t in einer aus führ l i chen Gliede-
rung v e r w e n d e t werden, wo die Funde , wie in Süd-
f rankre ich , wegen des H a n d e l s mi t dem Mit te lmeer-
r a u m ein so vielseitiges Bild ergeben.) Die D i a g r a m m e 
wurden f ü r jede F u n d o r t - E i n h e i t einzeln ausgearbei-
tet (33 Fundor te )— so k a n n auch der C h a r a k t e r der 
K e r a m i k f u n d e von einem einzelnen engeren F u n d o r t 
ausgesucht werden. (Leider ist Suche u n d Überb l i ck 
der A b k ü r z u n g s k o m b i n a t i o n aus B u c h s t a b e n und 
Zahlen rech t schwierig, u n d in manchen Fä l l en bleibt 
sie auch — vielleicht infolge der Druckfeh le r — ohne 
Erfolg.) Die Autor in s o n d e r t insgesamt 9 Per ioden 
ab: v o m E n d e des 12. bis zur Mit te des 15. J a h r h u n -
derts ; diese kann man d a n n mit Hilfe de r Münzen 
im großen u n d ganzen in 20 —50jährige Pe r ioden glie-
dern ! (S. 252 — 253 — Diag ramme . ) Da de r Bearbei-
tungsgrad der f ranzösischen mi t te la l te r l ichen Kera-
mik noch n ich t die f ü r die Archäologen no twendige 
Genauigkei t erreichen k o n n t e — obwohl g e r a d e diese 
Ausg rabung sehr bedeu tend dazu bei t rug —, u n d die 
Kenn tn i s de r übrigen F u n d t y p e n noch h i n t e r den 
Fo rde rungen zurückble ibt (S. 245), war die glücklicher-
weise hohe Anzahl u n d die ve rhä l tn i smäßig kurze 
Umlaufsze i t der Münzen von ausschlaggebender Be-
deutung . (Dies häng t j edoch mi t dem C h a r a k t e r des 
F u n d o r t e s zusammen. ) A u c h in diesem Teil geben 
übersicht l iche kleine K a r t e n über die einzelnen Spe-
ziulfragen ein genaues Bild ; woher wohin d a s heraus-
geworfene im Abfall be f ind l iche Bruchs tück derselben 
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K e r a m i k geliefert wurde . — Was hier feh l t , ist wieder 
der Grundr iß mit der Angabe der H a u p t p e r i o d e n . — 
Die weiteren zwei Kap i t e l bearbei ten die Münzen u n d 
die Keramik . Zahlreiche gute Zeichnungen stellen die 
H a u p t g r u p p e n und Typusva r i an ten de r Keramiken , 
die Motive der glasier ten Keramiken in hoher Anzahl 
dar , wobei in den meis ten Fällen Per iodis ierungstafe ln 
über die Veränderungen berichten. Hier wird die pro-
zen tmäßige Verände rung der einzelnen Keramiken in 
den einzelnen Per ioden auf s ta t i s t i schen D iag rammen 
i l lustr iert bzw. es wird auf anschaidiehen K a r t e n ihre 
Verbre i tung in Südf rankre ich angegeben. Die Auto r in 
k o n n t e bei der Bea rbe i tung der K e r a m i k die Ergeb-
nisse de r letzten J a h r z e h n t e der br i t i schen und italie-
nischen mit telal ter l ichen Archäologie sehr gut be-
nutzen , d a ein Teil de r glasierten K e r a m i k wegen ihrer 
hohen Qual i tä t im ganzen Mi t t e lmeer raum Handels-
ware w a r (z. B. aus den spanischen und f ranzösischen 
W e r k s t ä t t e n , aus I t a l i en und aus u n b e k a n n t e n Töp-
ferzentren) . In einigen Fällen werden die Analogien 
auf F o t o s bzw. auf Zeichnungen publ iz ie r t . 
Der Teil 4 en thä l t den übrigen F imds to f f : Ob jek te 
aus Stein, aus Knochen bzw. Metall- u n d Glasfunde . 
F ü r den F u n d r e i c h t u m der Fre i legung spricht , d a ß 
zur Dars te l lung dieser Funde r u n d 100 graphische 
Tafe ln notwendig waren . (Offensichtl ich aus Bü ck -
sieht auf den U m f a n g wurden die meis ten Tabellen 
auf eine Viertelseite verkleiner t publ iz ier t , was in ein-
zelnen Fäl len die weitere Forschung sehr erschwert . 
N u r wenige Funde wurden auf g röße ren Fo tos veran-
schaulicht .) Das Feh len der en t sprechenden Vorarbei-
ten (d. h. Publ ika t ionen, die einzelne Ob jek t t ypen 
bearbei ten) kommt hier ans Tageslicht : diese F u n d e 
k o n n t e n nämlich n u r au fg rund der lokalen F u n d u m -
s t ä n d e da t i e r t werden, obwohl dies bei Funden , die in 
kleinerer Anzahl zum Vorschein kamen , ungewiß ist . 
D a s Al te r des T y p u s ist aufgrund de r speziellen Bear-
bei tungen nicht kontrol l ierbar . Jn diesen Fäl len wäre 
es na tür l ich , die F a c h w e r k e aus f e rne ren Lände rn in 
Be t rach t zu ziehen, dies erfolgte jedoch nur selten 
(nur au fg rund von br i t ischen und wes tdeu t schen P u b -
l ikationen). Die Geschlossenheit de r französischen 
Archäologie ist an dieser Stelle a m meis ten wahrzu-
nehmen . 
I n hoher Anzahl wurden Messer gefunden, dar -
u n t e r einige mi t Si lber tauschierung a u s d e m 14. J a h r -
h u n d e r t sowie mi t verschiedenen Meisterzeichen a u s 
derselben Periode. Die U m s t ä n d e verweisen auf Werk -
s t ä t t e n von höherem Niveau, aber de r Impor t weg ist 
n icht nachzuweisen. E s gibt viele W a f f e n f u n d e , die 
Anzah l der landwir tschaf t l ichen G e r ä t e ist verhä l t -
n ismäßig niedrig (Sicheln, Rebmeßer ) , es gibt viele 
verschiedene Handwerkerwerkzeuge (Schmied, Zim-
m e r m a n n , Riemenschneider) . Es k a m auch eine hohe 
Anzahl von Schlüsseln zum Vorschein, aber ihre Ver-
bre i tung in diesem Bereich war sehr ungleich (vor 
allem in der Burg u n d in der Mit te des Dorfes f a n d 
m a n einige) u n d es gab abwechslungsreiche Beschläge. 
Aus den Schich ten des 13 — 14. J a h r h u n d e r t s sind 
F inge rhü te u n d Scheren b e k a n n t , die bei der Bes t im-
m u n g der Entwick lungsgesch ich te der verschiedenen 
Typen gut v e r w e r t b a r sind. 
Sehr bedeu tend ist die Serie der zur Kle idung ge-
hörigen Meta l l funde : Gürtelschnal len und kleine Be-
sehläge von verschiedenen T y p u s . Er s t e re (340 S tück , 
vor allem aus Bronze) können wegen ihrer abwechs-
lungsreichen T y p e n auf einer chronologisch-typologi-
schen Tabelle bearbe i te t werden . Uns fällt au f , wie 
hoch die Zahl d e r reich verz ier ten bzw. fein gegelie-
der ten F o r m e n ist : sie waren zweifelsohne Bes tand-
teile der adligen u n d der bürger l ichen Mode. Aus die-
sem Grunde b e d a u e r n wir, d a ß f ü r diese Objekte keine 
Verb re i tungska r t e geboten wurde , und auch der T e x t 
verweist n ich t au f ihre F u n d o r t e . (Das Objek t f ig. 
471:8 ist unse re r Meinung nach kein außerordent -
liches Riemenende , sondern Buchschl ieße, zum Ab-
schluß dicker K o d e x e : auch Г. Fingerl in ver fehl te in 
seinem zi t ie r ten H a n d b u c h eine der Analogien !) 
Zum Schluß ist ein umfangre iches Kap i t e l den 
Glasfunden v o n verhä l tn i smäßig hoher Anzahl gewid-
me t : es stellt sich auch he raus , daß in der e rs ten 
Hä l f t e des 14. J a h r h u n d e r t s im Bereich der Siedlung 
eine Glashüt te t ä t i g war ( rund 300 Gußtiegel-Frag-
mente wurden freigelegt!) . H ie r ist es zu e rwähnen , 
daß dies ein se l tener Fall ist, d a die H ü t t e n im allge-
meinen fern v o n der Siedlung in Wäldern e r r ich te t 
waren. Die Glas funde sind meis tens kleine Gläser, 
Pokale mi t abwechslungsreicher gepreßter Verzierung 
auf ihrer Ober f läche , in einigen Fä l l en mit b lauer Glas-
fadenverz ierung, die von ande ren französischen F u n d -
orten bereits b e k a n n t ist. Die ausführl iche Bearbei-
tung en thä l t auch die K a r t e n der südfranzösischen 
Hüt ten des 14 —15. J a h r h u n d e r t s sowie die chemische 
Zusammense tzung des Glases de r H a u p t t y p e n . 
Die vor l iegende Monographie wird wahrscheinlich 
z u m H a n d b u c h der f ranzösischen Forschung — vor 
allem wegen d e s ausführl ich behande l t en Funds to f fes , 
der reichen Bibl iographie sowie wegen des Pionier-
charakters dieser Un te rnehmung . 
I. Holl 
Die Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittel-
alters. (Veröffentl ichungen des Ins t i t u t s f ü r Mittel-
alterliche Rea l i enkunde Ö. N r . 6.) Wien, 1984, Verl . d. 
Österreichischen Akademie d. W . 230 S., 18 Abb . 
Die T a g u n g des Ins t i t u t s von K r e m s im J a h r e 1982 
war vor a l lem dem Überbl ick methodischer F ragen 
gewidmet, d a m i t je mehr Disziplinen zum Aufgaben-
bereich des I n s t i t u t s ihre Vorstel lungen äußern kön-
nen. D. Schwarz behandel te die Methodik der «Mittel-
alterlichen Real ienkunde». I n den denkmal topographi -
schen W e r k e n der Wiener Schule wurde schon seit 
der J a h r h u n d e r t w e n d e das objekt ive , t a t säch l iche 
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Quellenmaterial von verschiedener H e r k u n f t sys tema-
tisch gesammel t und f ü r die weitere Forschung publi-
ziert. Die Zusammenarbe i t mi t den Philologen (Lexiko-
graphen) wäre wegen der terminologischen F r a g e n 
wichtig. — A. Klonder umr iß das Forschungsgebie t 
des I n s t i t u t s von Warschau . — H. Appelt hob den 
interdiszipl inären Charak te r der Zielsetzungen des 
Ins i tu t s von K r e m s hervor . Gegenwär t ig ist die Mate-
r ia l sammlung die wichtigste Aufgabe . W ä h r e n d das 
F u n d m a t e r i a l in Osterreich heu tzu t age zun immt , ist 
die Menge de r Abbi ldungen und schrif t l ichen Quellen 
im Verhä l tn i s dazu unübers icht l ich groß. (Tin L a u f e 
der Diskussion k a m auch die Notwendigkei t der Ein-
schal tung der Univers i t ä t s ins t i tu te in die Arbe i t zu 
Worte . ) — F. Piponnier zähl te die verschiedenen 
Quellen der Sachkul tu r auf. Die En twick lung der Ar-
ehäologie h a t — seiner Ansicht nach — auch die 
His tor iker vor neue Aufgaben gestell t . I n F rank re i ch 
s tehen die Spezialisten noch nicht in so großer Anzahl 
zur V e r f ü g u n g wie in den osteuropäischen I n s t i t u t e n . 
Diese Ta t sache ver langsamt auch das Erscheinen der 
archäologischen Publ ika t ionen. Diese Verzögerung ist 
f ü r die His to r ike r unvers tändl ich . E s ist schwer, die 
gewünschte interdiszipl inäre Forschung in der Pe r son 
eines einzigen Forschers zu verwirklichen : abe r es 
gibt nicht auf allen wissenschaft l ichen Gebieten Fach-
leute. E b e n d a r u m ist es f ü r ulle Forscher notwendig , 
in der Methodik mindestens zweier wissenschaft l ichen 
Gebiete bewande r t zu sein. — G. Jaritz behandel te die 
zur Ver fügung s tehenden Quellen, deren Kr i t ik , Mög-
lichkeiten u n d Schranken. E r warn te vor der Verallge-
meinerung der aus einer einzigen Quelle gezogenen 
Schlüsse. Diese können nu r den Ausgangspunkt bil-
den. ( Im L a u f e der Diskussion wurden die sieh aus 
dem Vergleich des Fundmate r ia l s , der schr i f t l ichen 
Quellen und der Abbi ldungen ergebenden Schwierig-
kei ten aufgeworfen . — K. Fehn mach te da rau f auf-
merksam, d a ß die I n t e rp r e t a t i on eines neuen Quellen-
mater ia ls f ü r die Forschung in j edem Fall Schwierig-
kei ten bere i te t , was hei manchen Fach leu ten eine Ab-
weisung he rvo r ru f t . ) — -4. Kubinyi hob die Wicht ig-
keit der interdiszipl inären For schung und die des Ge-
hrauchs einer gemeinsamen wissenschaft l ichen Ter-
minologie he rvor . Die Termine der mit te la l ter l ichen 
Quellen sind veränderl ich und mehrdeut ig . I h r Ver-
gleich z. B . m i t den Abbi ldungen kann uns behilfl ich 
sein. — IE. Meyer umriß die Möglichkeiten der Archäo-
logie. (Er be ton t e die Wicht igkei t der Ausgrabungs-
publ ika t ionen, deren gegenwärt ige Methoden und 
Über t re ibungen im Laufe der Diskussion ebenfal ls 
krit isiert wurden. ) — V. Nelciida umgrenz te die wich-
t igsten Aufgaben der Wüstungsforschung, die sich mi t 
ihrer Vielseitigkeit auch an die Zwecke der mi t te la l te r -
liehen Rea l i enkunde besonders gu t a n k n ü p f t . — 
R. Pittioni l enkte die Aufmerksamke i t a n h a n d des 
F u n d m a t e r i a l s von mehreren neuzeitlichen t irol ischen 
Gas t s t ä t t en auf ein neues Forschungsgebie t . — R. A. 
Olsen ber ich te te über den Stand der terminologischen 
Arbe i ten und der Regis t r i e rung des skandinavischen 
Fund mater ials . Die Menge der unbearbe i t e t en Funde 
ist in d e n Museen groß . — B. Cech hielt die Anwen-
dung de r Rechenmasch ine bei den mit te la l ter l ichen 
archäologischen Arbe i t en f ü r nötig. — J. G. N. Renaud 
ber ich te te über die A u f g a b e n der R o t t e r d a m Papers , 
was den dor t igen Syrnposionen folgte. — K. Fehn be-
hande l t e die Verb indungen der historischen Siedlungs-
forschung, besonders auf dem Gebiet der historischen 
Geographie . Diese Diszipl in ist auf die Integrat ion 
der einzelnen Beobach tungen , auf den Nachweis von 
größeren Zusammenhängen anwendbar , d a sie in allen 
Fällen d a s Siedlungsnetz eines größeren Bezirks über-
blickt. — IF. Rösener umschr ieb die wissenschafts-
geschichtl iche Zusammenfassung der Gesellschaftsge-
schichte u n d die Forschungsr ich tungen der einzelnen 
Länder . Die Zielsetzung des Ins t i tu ts von K r e m s bietet 
geeignete Grundlagen z u m Erkennen des Alltagslebens 
und ist den Fachleu ten bei den gesellschaftsgeschicht-
lichen Forschungen behilf l ich (häuptsächl ich indem 
sie die schrift l ichen Quellen ersetzt) ; der Gesell-
schaft shistoriker k a n n seinerseits mi t der allgemeinen 
Konzep t ion dem vorigen helfen. — О. Kocher beleuch-
te te die Verb indung m i t der Rechtsgeschichte durch 
einige Beispiele, als die mit te la l ter l iche Dars te l lung 
(Graphik, Gemälde) pr iva t recht l iche , s t raf recht l iche 
u. s. w. Szenen zurückgib t . — Nach der Meinung von 
U. Dirlmeier t r a t das Mit te la l te r hinsichtlich der Wir t -
schaftsgeschichte in den Hin te rg rund , wäh rend die 
His tor iker , die sich eben m i t diesem Zei tal ter beschäf-
tigen, solche Fragen immer häuf iger aufwer fen . Der 
Aufschwung der mit te la l ter l ichen Archäologie b rach te 
die Wiederen tdeckung de r Realien mi t . I n Deutsch-
land beschä f t ig t m a n sich in mehreren Forschungs-
ins t i tu ten mit den F r a g e n der Sachkul tur . Die f ü r die 
Wir tschaf tsgeschichte wichtigsten, einschlägigen Fra-
gen sind die folgenden: Lebensmi t te le rzeugung und 
-verbrauch , gesellschaftl iche Schichtung in den Städ-
ten, H a n d e l und Maßsys tem. — IF. Stromer behan-
delte die F ragen der Geschichte der Technik . In Ver-
b indung mi t der A u s w e r t u n g der Quellen bemerk te 
er, daß es auf einige Abbi ldungen nicht die moderne , 
sondern die fast ve ra l t e te Technik verewigt wurde . — 
U. Bentzien schilderte d e n S tand der e thnographischen 
Gerä teforschung. Die Rea l i enkunde bedeu te t den wei-
teren Zuwachs der Quellen. — H. Hundsbichler (Spra-
che, W o r t , Bogriff), H. Schüppert (Literaturwissen-
schaft) , W. Greisenegger (Theaterwissenschaft) , E. 
Vavra (Kunstgeschichte) , H. Appuhn und E. Persoons 
(Klosterleben) bzw. M. Thaler (EDV) lenkten die Auf-
merksamkei t auf weitere Forschungsgebiete u n d -me-
thoden . E s erhob sich i m Laufe der Diskussionen 
mehrmals die Wicht igkei t der Quellenkritik und das 
Problem des In format ionswer tes (Stilisierung, Fik-
tion, Symbol , Übe rnahme) . 
I. Holl 
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R. Meyer-Orlac: Mensch und Tod. Archäologischer 
Refund — Grenzen der Interpretat ion. Inaugural-Dis-
se r ta t ion zur E r l angung der D o k t o r w ü r d e der Philoso-
phischen F a k u l t ä t e n der Alber t -Ludwigs-Univers i tä t 
zu F re ibu rg i. Br. Hohenschä f t l a rn 1982, 470 S., 1 Abb. 
Diese zum U m f a n g einer Monographie angewach-
sene Disser ta t ion zur Er langung der Dok to rwürde 
m a c h t e sich zur Aufgabe , das Verhä l tn i s des Menschen 
und des Todes aus verschiedenen Sichten, umsicht ig 
u n d erschöpfend zu untersuchen. Da die eine von den 
beiden wichtigsten Quellen der archäologischen For-
schung die Bes ta t tung , und auch die h o h e Anzahl der 
e thnographischen Beobachtungen, die die Bräuche im 
Zusammenhang mit d e m Tod bearbe i t e t , wird die 
Vielzahl der A n g a b e n und der diese bearbe i tenden 
F a c h l i t e r a t u r verwirrend. 
E s lohnt sich ein solches uferloses T h e m a nu r in 
Gedankenzügen zu erör te rn , die mi t r ech t überlegter 
u n d s t ra f fe r Logik e r f aß t wurden. Verfasser in h a t 
dieses Problem s t ruk tu re l l sehr glücklich gelöst ; sie 
tei l te ihr Buch in f ü n f große Abschn i t t e ; die einzel-
nen Abschni t te gl iedern sich in mehre re Kapitel , die 
Kap i t e l in numer ier te Unte rkap i te l u n d letztere eben-
falls in je einen Gedankengang, der die Länge eines 
Absa tzes ha t . Diese du rch ihre oft fünfs te l l ige Nume-
r ie rung t ragen alle dazu bei, daß der Leser nicht f ü r 
einen Moment aus d e m Auge ver l ie r t , zu welcher 
größeren Einheit die beschriebene A n g a b e oder der 
be t re f fende Gedanke gehör t . Dieser mathenmt isch-
ske le t t enhaf te A u f b a u ist sehr gut zu gebrauchen. 
Weniger vers tändl ich ist jedoch die inhalt l iche 
Gliederung. Die einzelnen Teile s tehen zueinander oft 
nicht im Verhäl tn is von Grund-und-Folge , Über-
und Un te ro rdnung : sie sind eher nebeneinander ge-
re ih te Einhei ten . E s ist auch nicht immer klar, in 
welche R ich tung de r Gedankengang de r Verfasserin 
läuf t , ob sie ü b e r h a u p t auf die B e a n t w o r t u n g eines 
P rob lems hinaus will. 
Beinahe als Apropos gilt f ü r das W e r k die i. J . 
1975 publizierte Arbe i t von L. Pauli ü b e r die keltische 
Glaubenswelt . Der e rs te Teil ist vol l s tändig (1er Kr i t ik 
dieses Werkes gewidmet . I m Z u s a m m e n h a n g mit der 
F u n k t i o n des ins Grab gelegten A m u l e t t s und der 
ande ren Beigaben hä l t Verfasserin im allgemeinen die 
E r k l ä r u n g von Paul i f ü r allzu einseit ig und m a c h t 
auch auf andere Möglichkeiten a u f m e r k s a m . Sie be-
schäf t ig t sich auch dami t , was die z u m Totengewand 
gehörigen Stücke von den wirklichen Beigaben unter-
scheidet : wie f r ü h e r jedoch in dieser F rage auch E . 
S t rommenger zu ke inem eindeut igen Ergebnis ge-
langte, bleibt das P r o b l e m auch hier gewissermaßen 
ungelöst . 
Paul i erör ter t au fg rund von e thnographischen Bei-
spielen die abergläubischen Vorstel lungen über die 
F r a u e n , die an Kindbe t t f i ebe r ges torben sind, u n d 
d a m i t im Zusammenhang den «unreinen Tod». Ver-
fasserin ü b e r n i m m t diese V e r m u t u n g und sie stell t 
die Frage, ob dieser Glaube, der die Un te r schä tzung 
der F rauen widerspiegelt , auch in den matr iarchal i -
schen Gesellschaften existieren konn te . Paul i b r ing t 
auch fü r die Angs t vor der Wiederkehr des vers torbe-
nen Kleinkindes von zahlreichen Gegenden der Wel t 
Beispiele. Hier e r w ä h n t jedoch Verfasserin den häuf i -
gen Fall nicht , in d e m der Tod des Kleinkindes n ich t 
als unreiner Tod gil t . 
Der größere Teil des Buches behandel t die B r ä u c h e 
und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Tod in 
den in R a u m u n d Zeit fernen Gemeinschaf ten . Ver-
fasserin vergleicht von Zeit zu Zeit einige archäologi-
sche Beobach tungen mi t diesen Angaben . 
I m zweiten Teil werden die möglichen Konservie-
rungsweisen der Leichen, die verschiedenen A r t e n der 
verzögerten, der provisorischen bzw. der endgül t igen 
B e s t a t t u n g darges te l l t . Der Teil, de r dem Titel des 
Bandes am besten entspr icht u n d zugleich das f ü r die 
archäologische For schung wer tvol l s te und a m bes ten 
bewer tba re K a p i t e l darstell t , h a t die Behandlungs-
weise der To ten u n d die Bes t a t tungs r i t en zum T h e m a 
und vergleicht diese mit jenem Endergebnis , das aucli 
der Archäologe wahrnehmen k a n n . Hier liest m a n dar-
über , welcher R i t u s sich im Zus t and und in der Situa-
t ion der irdischen Überres te widerspiegelt, und auch 
alles andere, was keine archäologischen Spuren hinter-
läß t . In te ressant , anschaulich u n d handl ich sind auch 
die dars te l lenden Modelle. Verfasser in e rwähn t Bei-
spiele aus dem Kre ise der verschiedensten kul t ischen, 
p rak t i schen und auch chemischen u n d anderen n a t u r -
wissenschaft l ichen Gründe, deren Ergebnis der Archäo-
loge z. B. im ges tö r t en ana tomischen System des t o t en 
Körpe r s w a h r n i m m t , bzw. m a n c h m a l mißdeu te t . 
Verfasserin behande l t die B e s t a t t u n g in Hocker-
lage gesondert . I m Gegensatz zu der uls e indeut ig be-
wer te ten E r k l ä r u n g von Paul i , de r die Hocker lage 
mit der Angst vo r dem Toten erklär te , und d a m i t 
auch die Fesselung begründete , e rwähn t sie eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten, und sie ist bemüh t , n ich t 
e inmal die als recht phan tas t i sch erscheinenden Be-
gründungen zu vernachlässigen. (Z. B. k ö n n t e die 
Hockerlage eventuel l auch d a m i t e rk lä r t werden, daß , 
ähnl ich wie bei a n mehreren O r t e n verbrei terer Fol-
terungsweise — de r Tote in ein fr isch abgezogenes 
Rindfel l gewickelt wurde, das bei der Trocknung die 
Gliedmaßen des To ten zusammenzog.) Die ganzen 
Ausführungen h a b e n nur das einzige Ziel, darzuste l -
len, daß Paul i kein Recht h a t . «Aus diesen Beispielen 
geht klar hervor , wie zusammengesetz t die Wirkl ich-
keit ist», schreibt Verfasserin auf S. 166. «Es ist auch 
klar, was f ü r eine redukt ive u n d veral lgemeinernde 
Theorie ist es, d ie eine Besta t tungsweise deu t e t u n d 
sich mi t unbegrenz te r Zahl de r menschlichen Mög-
lichkeiten kon f ron t i e r t sieht.» D e r Leser e rhä l t eine 
Reihe von e thnographischen und archäologischen An-
gaben zur U n t e r s t ü t z u n g der nega t iven Fests te l lun-
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gen, n u r f ü r die posit iven Schlußfolgerungen reichen 
diese n ich t aus. 
E b e n s o vermiß t e twas de r Leser auch nueh dein 
d r i t t en Teil, der sich d a m i t be faß t : was ist in 
den To tenb räuchen kul turspezif isch u n d allgemein 
menschl ich. 
D e r nächs te große Problemkreis , mi t dem sieh das 
Blich b e f a ß t , ist f ü r die Archäologie wieder von Be-
d e u t u n g . E s ist die Frage , ob die Bes ta t tungsweisen 
leicht zur Veränderungen neigen oder ob sie s tändig 
sind. I m Gegensatz zu den Ansichten von Häusler , 
der de r Meinung ist, daß die Bes ta t tungsweise den 
r i tuá lén Ke rn einer Gemeinschaf t darstel len, ist Ver-
fasserin mi t den Ansichten von Thurnwald , Kroebe r 
und U c k o e invers tanden, die meinen, daß die Bes ta t -
tungs r i t en sich schnell ve r ände rn und labil s ind. 
H ie r z i t ier t sie eine sehr wichtige Aussage (S. 231): 
E . O. J a m e s zufolge ist der R i t u s d a u e r h a f t e r als die 
mi t i hm ve rbundene Dokt r in . E s ist also d e n k b a r , daß 
sich derselbe R i t u s fo r t se t z t , wobei sich ihre Bedeu-
tung schon ve ränder t h a t . Gedanklich k ö n n t e dies das 
Sehlüsselproblem des Buches sein, da es bei der Deu-
tung von archäologischen F u n d k o m p l e x e n von aus-
schlaggebender B e d e u t u n g ist, ob diese B e h a u p t u n g 
s t i m m t . W e n n dies der Fal l wäre, dann w ü r d e dies die 
«Deutungsgrenzen», die im Titel des Buches angegeben 
sind, sehr einengen. Zum Glück ve r ra ten sich die auch 
von de r Verfasser in e rwähn ten , aus f r e m d e n K u l t u r e n 
ü b e r n o m m e n e n R i t e n in vielen Fällen: ebenso wie 
die I ' seudo-Schr i f t sich im Vergleich zur wirklichen 
ve r ände r t , so verändern sieh auch einige äußeren 
Merkmale der R i t en , die e twas an ihrem Sinn einge-
büßt h a b e n . In den Fäl len, in denen die gleiche kul tu-
relle Sphä re die R i t en der vorangehenden E p o c h e n mi t 
neuem I n h a l t benutz t , k ö n n e n nur sehr genaue , auch 
die Einze lhe i ten vor Augen behal tende Beobach tun -
gen eine gewisse Hilfe leisten. (So ist z. B. die ver-
gleichende Analyse der F u n d u m s t ä n d e in de r Archäo-
logie, die Un te r suchung der S t ruk tu ren in de r E t h n o -
graphie.) E s würde sich lohnen, diesem P r o b l e m gründ-
lichere Forschungen zu widmen. 
Wie Verfasser in auch in der Ein le i tung e rwähnt : 
der E t h n o g r a p h , der sich mi t diesen F ragen be faß t , 
könn te k a u m umgehen, zur Psychologie u n d dar in zu 
den Thesen von F r e u d zu gelangen. Der le tz te Teil 
des Buches behandel t die psychologischen Theorien, 
die das ambiva len te Verhä l tn i s des Menschen zum 
Tod z u m Thema haben . Man liest hier kompl iz ie r te 
psychologische Erk l ä rungen z. B. da rübe r , d a ß die 
Trauer u n d die dami t ve rbundenen B r ä u c h e nichts 
anderes sind, als eine Kompens ie rung der Gewissens-
bisse der Menschen, die a m Leben geblieben s ind, und 
daß auch der To tenkul t eine Pro jek t ion de r Gewis-
sensbisse ist . Hier folgen wieder zahlreiche Beispiele 
zu den r äuml ich und zeitlich verschiedenen A r t e n der 
Trauer . E s ist jedoch nicht völlig vers tändl ich, w a r u m 
aus der wissenschaftshistorischen Aufzäh lung neben 
dem N a m e n von F r e u d der N a m e von J u n g fehl t , der 
f ü r Rel igionsgeschichte und E t h n o g r a p h i e ein viel 
wicht iger und weniger ums t r i t t ene r Meister als 
F r e u d ist . 
D a s bisher Gesag te zusammenfassend können wir 
fests tel len, daß im Gegensatz zu der enormen Menge 
der gesammel ten S to f fe und der ange füh r t en Beispiele 
die Zahl der b e a n t w o r t e t e n Prob leme sehr gering ist. 
D a s Buch versprach eine umsicht ige Un te r suchung 
des Verhäl tnisses zwischen Mensch lind Tod. Der 
Leser k a n n jedoch als Schlußfolgerung nu r soviel fest-
stellen, daß dieses Verhä l tn i s sein- kompliz ier t ist. 
H e u t e ist es vorerst u n t e r der Vielzahl der archäologi-
schen, e thnographischen (religionshistorischen?) Phä -
nomene ebenso schwer sich zurechtzuf inden, wie u n t e r 
den Ans ich ten der A u t o r e n der dieses T h e m a behan-
de lnden Werke. Selbst Meyer-Orlac schreibt als Zu-
sammenfassung (S. 295) ; «Diese Arbei t wirf t mehre re 
F r a g e n auf , als wieviele sie bean twor t en kann» : Ver-
fasserin verzichtet auf «voreilige (und wahrscheinlich 
falsche) Ergebnisse». (S. 295.) 
Doch ist das B u c h «Mensch und Tod» in mehre re r 
Hins ich t ein nütz l iches Werk . Einersei ts , weil seine 
die Schwierigkeiten de r D e u t u n g und das Nega t ive 
be tonende Aussage diejenigen zur Vorsicht m a h n t , 
die a u s dem eventuel l zufälligen E ink lang bes t immte r 
P h ä n o m e n e zu leichtsinnigen Schlußfolgerungen nei-
gen. Andrerse i ts ist diese wahre e thnographische Da-
t e n s a m m l u n g eine anregende Lek tü re , die über das 
Verhä l tn i s zwischen Mensch und Tod aus der Fach-
l i t e ra tu r gesammelt wurde und die dadurch eine A r t 
Chres tomath ie in die H ä n d e des Forsehers gibt , der 
Paral le len zu seinem archäologischen Funds to f f sucht . 
E s ist d r i t tens pos i t iv zu bewerten, daß sich immer 
m e h r Forscher z u m Hauptz ie l setzen, sich von den 
Quellen ausgehend m i t verschiedenen F ragen der Deu-
t u n g zu befassen ; dies könn te in der konsequenten 
Über legung auch d a z u bei tragen, daß m a n einsieht, 
Archäologie und E t h n o g r a p h i e sind nicht n u r Daten-
sammlung , sondern auch Geschichte und Geistes-
wissenschaf t . 
Die H a n d h a b u n g des in einem Fotokopiebe t r i eb 
gebundenen Buches wi rd dadurch erschwert , daß es 
n icht leicht zu ö f f n e n ist, und seine B lä t t e r leicht 
ausfal len. Aber m a n vergißt dies und die Trocken-
heit de r Unmenge von Daten , angesichts des leich-
ten, manche ro r t s humorvol len , umgangssprachl ichen 
u n d manchma l auch ironischen Stils der Verfasser in. 
Dieser Stil ist f ü r d a s ganze W e r k über die Frageil 
von Leben und Tod bezeichnend. 
E. Bánjjy 
Raisonnement et méthodes mathémat iques en archéo 
Iogie. Ed i t ions d u C N R S Paris , 1977 221 pp . 
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T h e lectures a n d cont r ibut ions publ i shed in th i s 
vo lume a re all cen t red on one ma in topic : t h e ways 
and m e a n s of app ly ing ma themat ica l m e t h o d s to t h e 
science of archaeology. No twi th s t and ing t h a t t h e 
vo lume was publ ished almost a decade ago, i t s sub-
ject m a t t e r can by no means be considered " o u t d a t e d " . 
I a m fu l ly convinced t h a t the re levance of i ts con ten t s 
for archaeologists in H u n g a r y has remained una l t e red 
dur ing these years. 
T h e in t roduct ion b y M. Borillo was wr i t ten in t h e 
spir i t of in format ion- theory . He discusses t h e op t ima l 
ways of approach, t h e possibilities of systemizing, and 
the m e t h o d s of a p p l y i n g the hypotheses to t he sources 
a t t h e disposal of t h e researchers. All these he con-
siders f r o m a sociological (archaeological) v iewpoint . 
However , experience proves tha t a t t e m p t s to approach 
archaeological ques t ions f rom such an angle a re not 
fu l ly expedient , p r i m a r i l y on account of the i r t endency 
to generalize. 
The f irst chap t e r comprises p a p e r s dealing wi th 
s ta t i s t ica l quest ions and mul t i fa r ious analyses. P . 
I h m ' s pape r discusses the main one- and mul t i -d imen-
sional statistical m e t h o d s . Ho prov ides def ini t ions of 
t he rud imen t s a n d il lustrates his s t a t e m e n t s with 
persp icuous examples (Fig. 18). R . Sibson acqua in t s 
the r eade r with t he t h e o r y of mult i -dimensional scaling 
and exemplifies it b y citing par t i cu la r instances where 
th is t h e o r y can be appl ied . At t he s ame t ime he po in t s 
ou t some of the d i f f icul t ies the user of this me thod is 
bound to face. 
T h e second c h a p t e r is devoted t o discussion of t h e 
m e t h o d s of classification and serial ization (methods 
ins t rumenta l in d r a w i n g up the archaeological chrono-
logy a n d typology). I. C. Lerman out l ines one possible 
way of au tomat ic classification. His a rgument , main ly 
on a theoretical (mathemat ica l ) basis, is, r eg re t t ab ly 
enough, more t h a n indigestible for a m a n of social 
sciences. The same applies to t he s tyle of t he t w o 
o the r p a p e r s in th i s chap t e r (on t he ma in cons t i tuent 
and discr iminant analys is by A. Guenoche and P . I h m , 
and on the m a t h e m a t i c a l problems of serialization by 
P . I h m ) . These theore t ica l works would only be useful 
for archaeologists as po ten t i a l ( ?) users if they were 
also accessible in t h e f o r m of c o m p u t e r programs. 
The th i rd c h a p t e r t r e a t s the a lgor i thms of serializa-
t ion worked out by S. Regnier and W . Fe rnandez de 
la Vega. These m e t h o d s , a bit more on the pract ical 
side, are still too theore t ica l to induce an archaeologist 
to a d o p t me thema t i ca l methods . 
The last chap te r , like t he in t roduc t ion , is aga in 
theoret ical . The p a p e r s by J . Doran , C. A. Moberg and 
R . Whal lon on t h e role of m a t h e m a t i c s in archaeo-
logical research ou t spoken ly reveal t h e advan tages of 
t he s tat is t ical and in format ion (or notion) centr ic 
approach , and also t h e obstacles, p r imar ly on t h e 
level of communica t ion , which h a m p e r relat ions 
between the archaeologis t and t h e ma themat i c i an . 
R . Whal lon ' s c o m m e n t s on fo rma l typology deserve 
special a t t en t ion , since the adop t ion of this me thod 
would doubtlessly diminish the role of the sub jec t ive 
fac tor in the classification of f inds mater ia l . On t h e 
o the r hand , let us a d m i t here t h a t , as all p rac t i s ing 
archaeologists know, a sys tem of th i s kind is no t 
viable in p re sen t -day c i rcumstances (and not only in 
Hunga ry ) . 
Le t me in conclusion remark t h a t t h e con t r ibu to r s 
to t he volume, all e x p e r t s (pr imari ly mathemat ic ians ) 
in teres ted in this special field of apply ing stat is ical 
met hods, deserve incontes table credit for their " f i r s t 
m o v e " . I t is only t o be hoped t h a t these papers , be-
sides giving the archaeologis ts a line on these per-
spectives, would b r ing t hem nearer to the "decisive 
s t e p " . 
P. Somogyi 
Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
AUCTORES HUIUS VOLUMIN IS 
BARTOSIEWICZ, László, Dr . wiss. Mi tarbe i te r , Arch . Tnst. d. U A W . H-1250 B u d a p e s t BOB 14. 
BÁNFFY, Esz t e r , wiss. Mi ta rbe i te r in , Arch . Ins t . d. U A W . H-1250 B u d a p e s t Р О В 14. 
BIRÓ-SEY, K a t a l i n , Dr . wiss. Mi ta rbe i te r in , Ungar i sches N a t i o n a l m u s e u m , H-1370 Budapes t Р О В 463. 
BÍRÓ, Már ia , Dr . wiss. Mi ta rbe i te r in , E ö t v ö s L o r á n d Univers i t ä t , H-1364 Budapes t l ' O B 107. 
BÓNA, I s tván , Dr . Se. P ro f . E ö t v ö s Loránd Un ive r s i t ä t , H-1364 B u d a p e s t Р О В 107. 
I CASTIGLIONE, László | D r . Sc. wiss. B e r a t e r , Areh . Inst . d. U A W . H-1250 B u d a p e s t РОВ 14. 
CSALOG, Zsolt , H-1064 Budapes t , Izabella u . 50. 
R . CSÁNYI, Mar ie t t a , wiss. Mi tarbe i te r in , D a m j a n i c h J . Museum, H-5000 Szolnok. 
ERDÉLYI, I s t v á n , Dr . SC. Le i t e r d . Arbe i t sgeme inscha f t f . f r i ihmi t t e la l t e r l . Arch. , A r c h . Ins t . d. U A W . H-1250 
B u d a p e s t Р О В 14. 
FODOR, I s t v á n , Csc. Lei ter d . mi t te la l t e r l i chen Abte i lung , Ungar i sches N a t i o n a l m u s e u m , H-1370 B u d a p e s t 
Р О В 364. 
G A B L E R Dénes , Dr . Lei te r d. Arbe i t sgeme inscha f t f . provinzia l römische Archäologie, Arch . Inst . d. U A W . H - 1 2 5 0 
B u d a p e s t Р О В 14. 
H A M Z A , Gábor , P r o f . E ö t v ö s Loránd Unive r s i t ä t , H - 1 3 6 4 B u d a p e s t Р О В 1 0 7 . 
H O L L , I m r e , wiss. Mi tarbe i te r , Arch. Ins t . d . U A W . H - 1 2 5 0 B u d a p e s t l ' O B 14 . 
KÁKOSY, László, D r . Sc. P r o f . E ö t v ö s L o r á n d Un ive r s i t ä t , H-1364 B u d a p e s t Р О В 107. 
K Á R O L Y I , Mária , Dr . wiss. Mitarbei ter in , S a v a r i a Museum, H - 9 7 0 0 Szomba the ly . 
K I S F A L U D I , Ju l i a , wiss. Mi tarbe i te r in , H - 1 0 2 1 B u d a p e s t , Vöröshadsereg u . 38/b. 
KOVÁCS, László, CSc. wiss. Mi ta rbe i t e r , Arch . I n s t . d. U A W , H-1250 Budapes t Р О В 14. 
KŐSZEGI, F r igyes , CSc. 2. Dir . Historisches M u s e u m d. S t a d t B u d a p e s t , H-1250 B u d a p e s t , B u d a v á r i Pa lo ta . 
LÁNYI, Vera , CSc. Doz. E ö t v ö s Loránd Un ive r s i t ä t , H-1364 B u d a p e s t , Р О В 107. 
LASZLOVSZKY, József , Dr . Ass is ten t , E ö t v ö s L o r á n d Univers i t ä t , H - 1 3 6 4 Budapes t , Р О В 107. 
N A G Y , Á r p á d Miklós, Dr . wiss. Mi tarbe i te r , M u s e u m der Bi ldenden K ü n s t e , H - 1 3 9 6 B u d a p e s t Р О В 4 6 3 . 
NAGY, Emese , Dr . Abtei lungsle i ter in , His tor i sches Museum d. S t a d t Budapes t , H-1250 Budapes t , B u d a v á r i Pa-
lota . 
NEMES, Zol tán , Dr . H-1063 B u d a p e s t , K m e t t y u . 14. 
SOMOGYI, P é t e r , wiss. Mi ta rbe i te r , H-1051 B u d a p e s t , Mérleg u. 7. 
SZABÓ, Klára , D r . wiss. Mi ta rbe i te r in , H-2403 D u n a ú j v á r o s , P f . 10. 
SZABÓ, Miklós, CSc. 2. Dir . M u s e u m der B i ldenden K ü n s t e , H-L396 B u d a p e s t l ' O B 463. 
SZILÁGYI, J á n o s György , Dr . Sc. Lei ter der A n t i k e n Abte i lung , M u s e u m der Bi ldenden Küns t e , H-1396 B u d a p e s t 
Р О В 463. 
T Ó T H , E n d r e , D r . Lei te r d. Arch . Bibl io thek, Ungar i sches N a t i o n a l m u s e u m , H - 1 3 7 0 B u d a p e s t l ' O B 3 6 4 . 
H . V A D A Y , A n d r e a , wiss. Mi ta rbe i te r in , Arch . I n s t . d. U A W H - 1 2 5 0 Budapes t Р О В 1 4 . 
V Ö R Ö S , I s t v á n , Dr . wiss. Mi ta rbe i t e r , Ungar i sches N a t i o n a l m u s e u m , H - 1 3 7 0 B u d a p e s t Р О В 3 6 4 . 
10* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37, 1985 
P R I N T E D I N H U N G A R Y 
A k a d é m i a i Kiadó és Nyomda , B u d a p e s t 
Die Acta Archaeologica veröffent l ichen Abhand lungen aus d e m Bereiche der 
Archäologie in deutscher , englischer, französischer und russischer Sprache . 
Die Acta Archaeologica erscheinen in Hef ten wechselnden U m f a n g e s , mehrere 
H e f t e bilden einen Band . 
Die Verfasser werden gebeten, nur solche Manuskr ip te e inzusenden, bei deren 
Publ ika t ion außer dem fü r Text , F iguren und Abbi ldungen festgesetzten Autorenhonorar 
(und Sonderabdrücken) fü r das Bi ldmater ia l keinerlei Honora r fo rde rungen erhoben 
werden können. 
Die zur Veröffent l ichung bes t immten Manuskr ip te sind an folgende Adresse zu 
senden: 
Acta Archaeologica, 1250 Budapest, Úri utca 49. 
A n die gleiche Anschr i f t ist auch jede für die R e d a k t i o n und den Verlag bes t immte 
Korrespondenz zu r ichten. 
Bestel lbar bei »Kultura« Außenhande l s -Unte rnehmen (1389 B u d a p e s t 02, P. O. B . 
149. B a n k k o n t o Nr . 218-10990) oder seinen Auslandsver t re tungen. 
The Acta Archaeologica publish papers on archaeology in English, German , French 
and Russ ian . 
The Acta Archaeologica appear in pa r t s of va ry ing size, mak ing u p one volume. 
Au thor s m a y submi t for publ ica t ion manusc r ip t s which conta in no illustrations 
payab le to the au tho r for the t ex t , f igures and i l lustrat ions. 
Acta Archaeologica, 1250 Budapest, Úri utca 49. 
Correspondence with the edi tors and publishers should be sent t o same address. 
Orders m a y be placed with " K u l t u r a " Foreign Trading C o m p a n y (1389 Buda-
pes t 62, P . O. B. 149. Account No. 218-10990) or i ts representa t ives a b r o a d . 
« A c t a A r c h a e o l o g i c a » п у б л и к у е т н а у ч н ы е с т а т ь и п о а р х е о л о г и и н а р у с с к о м , н е м е ц -
к о м , а н г л и й с к о м и ф р а н ц у з с к о м я з ы к а х . 
« A c t a A r c h a e o l o g i c a » в ы х о д и т о т д е л ь н ы м и в ы п у с к а м и р а з н о г о о б ъ ё м а . Н е с к о л ь к о 
в ы п у с к о в с о с т а в л я е т о д и н т о м . 
П р о с и м а в т о р о в п р и с ы л а т ь д л я п у б л и к а ц и и т о л ь к о т а к и е р у к о п и с и , и л л ю с т р а т и в -
н ы й м а т е р и а л , к о т о р ы х н е п р е д у с м а т р и в а е т и н о г о г о н о р а р а к р о м е а в т о р с к о г о и к о л и ч е с т в а 
о т т и с к о в , у с т а н о в л е н н ы х з а т е к с т , р и с у н к и и ф о т о г р а ф и и . 
П р е д н а з н а ч е н н ы е д л я п у б л и к а ц и и р у к о п и с и п р о с и м п о с ы л а т ь п о а д р е с у : 
A c t a A r c h a e o l o g i c a , 1 2 5 0 B u d a p e s t , Ú r i u t c a 4 9 . 
П о э т о м у ж е а д р е с у с л е д у е т н а п р а в л я т ь к о р р е с п о н д е н ц и ю д л я р е д а к ц и и и а д м и -
н и с т р а ц и и . 
З а к а з ы п р и н и м а е т в н е ш т о р г о в о е п р е д п р и я т и е « K u l t u r a » ( 1 3 8 9 B u d a p e s t 6 2 , P . O . B . 
1 4 9 . Т е к у щ и й с ч е т № 2 1 8 1 0 9 9 0 ) и л и е г о з а г р а н и ч н ы е п р е д с т а в и т е л ь с т в а и у п о л н о м о -
ч е н н ы е . 
Reviews of the Hungar ian Academy of Sciences are obtainable 
at the fo l lowing addresses: 
A U S T R A L I A 
C.B.D. L I B R A R Y A N D S U B S C R I P T I O N S E R V I C E 
Box 4886, G . P . O . , Sydney N.S.W. 2001 
C O S M O S B O O K S H O P , 145 A c k l a n d Street 
St. Kitda (Melbourne), Victoria 3182 
A U S T R I A 
G L O B U S , H ö c h s t ä d t p l a t z 3, 1206 H irn XX 
B E L G I U M 
O F F I C E I N T E R N A T I O N A L D E L I B R A I R I E 
30 A v e n u e M a r n i x , 1050 Bruxelles 
L I B R A I R I E D U M O N D E E N T I E R 
162 rue du M i d i , 1000 Bruxelles 
B U L G A R I A 
H E M U S , B u l v a r Ruszki 6, Sofia 
C A N A D A 
P A N N Ó N I A B O O K S , P.O. Box 1017 
Posta l S t a t i o n " B " , Toronto, Ontario MST 2T8 
C H I N A 
C N P 1 C O R , Per iodica l D e p a r t m e n t , P .O. Box 50 
Peking 
C Z E C H O S L O V A K I A 
M A D ' A R S K Á K U L T U R A , N á r o d n i t f i da 22 
115 66 Praha 
P N S D O V O Z T I S K U , V i n o h r a d s k á 46 , Praha 2 
P N S D O V O Z T L A C E , Bratislava 2 
D E N M A R K 
E J N A R M U N K S G A A R D , N o r r e g a d c 6 
1165 Copenhagen К 
F E D E R A L R E P U B L I C O F G E R M A N Y 
K U N S T U N D W I S S E N E R I C H B I E B E R 
Pos t fach 46, 7000 Stuttgart 1 
F I N L A N D 
A K A T E E M I N E N K 1 R J A K A U P P A , P .O . Box 128 
SF-00101 Helsinki 10 
F R A N C E 
D A W S O N - F R A N C E S. А., В. P. 40 , 01121 Paluiscau 
E U R O P É R I O D I Q U E S S. A. , 31 A v e n u e de Ver-
sailles, 78170 La Celle St. Cloud 
O F F I C E I N T E R N A T I O N A L D E D O C U M E N T A -
T I O N E T L I B R A I R I E , 48 rue G a y - L u s s a c 
75240 Paris Cedex 05 
G E R M A N D E M O C R A T I C R E P U B L I C 
H A U S D E R U N G A R I S C H E N K U L T U R 
Kar l L i e b k n e c h t - S t r a ß e 9, DDR-102 Berlin 
D E U T S C H E P O S T Z E I T U N G S V E R T R I E B S A M T 
Sraße der Pa r i se r K o m m u n e 3 - 4 , DDR-104 Berlin 
G R E A T B R I T A I N 
B L A C K W E L L ' S P E R I O D I C A L S D I V I S I O N 
Hythe Br idge Street , Oxford OX1 2F.T 
B U M P U S , l l A L D A N E A N D M A X W E L L L T D . 
C o w p c r W o r k s , Olney, Barks MK46 4BN 
C O L L E T ' S H O L D I N G S L T D . , D c n i n g t o n Es ta te 
Wellingborough. Northums NN8 2QT 
W M . D A W S O N A N D S O N S L T D . , C a n n o n House 
Folkstone, Kent CTI9 5EE 
H. K, L E W I S A N D CO.. 136 G o w e r Street 
London WC1E 6BS 
G R E E C E 
K O S T A R A K I S B R O T H E R S I N T E R N A T I O N A I. 
B O O K S E L L E R S , 2 H i p p o k r a t o u s S t ree t , Athcns-143 
H O L L A N D 
M E U L E N H O F F - B R U N A B.V., Bcu l ings t r aa t 2, 
Amsterdam 
M A R T 1 N U S N I J H O F F B.V. 
Lange V o o r h o u t 9 -11 , Den Haag 
H U I S S N 0 0 0 1 - 5 2 1 0 
S W E T S S U B S C R I P T I O N S E R V I C E 
347b Hecreweg, I.isse 
INDIA 
A L L I E D P U B L I S H I N G P R I V A T E L T D . , 13/14 
Asaf Ali R o a d , New Delhi 110001 
150 B-6 M o u n t R o a d , Madras 600002 
I N T E R N A T I O N A L B O O K H O U S E P V T . L I D . 
M a d a m e C a m a R o a d , Bombay 400039 
T H E S T A T E T R A D I N G C O R P O R A T I O N O F 
I N D I A L T D . , B o o k s I m p o r t Div is ion , C h a n d r a l o k 
36 J a n p a t h , New Delhi 110001 
ITALY 
I N T E R S C I E N T I A , Via Mazzé 28, 10149 Torino 
L 1 B R E R I A C O M M I S S I O N A R I A S A N S O N I , Via 
L a m a r m o r a 45, 50121 Firenze 
S A N T O V A N A S I A , Via M. Macchi 58 
20124 Milano 
D . E. A., Via L i m a 28, 00198 Roma 
J A P A N 
K I N O K U N I Y A B O O K - S T O R E C O . L T D . 
17-7 Shin juku 3 c h ô m e , S h i n j u k u - k u , Tokyo 160-91 
M A R U Z E N C O M P A N Y L T D . , B o o k D e p a r t m e n t , 
P .O. Box 5050 T o k y o In t e rna t iona l , Tokyo 100-31 
N A U K A L T D . I M P O R T D E P A R T M E N T 
2-30-19 M i n a m i I k e b u k u r o , T o s h i m a - k u , Tokyo 171 
K O R E A 
C H U L P A N M U L , Phenjan 
N O R W A Y 
T A N U M - T I D S K R I F T - S E N T R A L E N A.S. , Kar l 
Johansga t an 4 1 - 4 3 , 1000 Oslo 
P O L A N D 
W L G 1 E R S K I 1 N S T Y T U T K U L T U R Y , Marsza l -
kowska 80, 00-517 Warszawa 
C K P I W, ul. T o w a r o w a 28, 00-958 Warszawa 
R O U M A N I A 
D, E. P., Bucuregti 
ILEX1M, Ca lca Gr iv i te i 64-66, Bucurefti 
S O V I E T U N I O N 
S O J U Z P E C H A T — I M P O R T , Moscow 
and the post off ices in each town 
M E Z H D U N A R O D N A Y A K N I G A , Moscow G-200 
S P A I N 
D I A Z DE S A N T O S , Lagasca 95, Madrid 6 
S W E D E N 
A L M Q V I S T A N D W I K S E I . L , G a r n l a B r o g a t a n 26 
101 20 Stockholm 
G U M P E R T S U N I V E R S I T E T S ВО К11 A N D E L AB 
Box 346, 401 25 Göteborg 1 
S W I T Z E R L A N D 
K A R G E R LI B R I A G , Petersgraben 31, 4011 Basel 
USA 
E B S C O S U B S C R I P T I O N S E R V I C E S 
P.O. Box 1943, Birmingham, Alabama 35201 
F. W. F A X O N C O M P A N Y , I N C . 
15 Southwes t P a r k , Westwood Mass. 02090 
T H E M O O R E - C O T T R E L L S U B S C R I P T I O N 
A G E N C I E S , North Cohocton. N. Y. 14868 
R E A D - M O R E P U B L I C A T I O N S , I N C . 
140 Cedar S t ree t , New York. N. Y. 10006 
S T E C H E R T - M A C M I L L A N , I N C . 
7250 Wcstfield A v e n u e , Pcnnsauken N. J. 08110 
Y U G O S L A V I A 
J U G O S L O V E N S K A K N J I G A , Teraz i j e 27, Beograd 
F O R U M , V o j v o d e Miäica I, 21000 Novi Sad 
I n d e x : 2 6 . 0 0 3 
ACTA ARCHAEOLOGICA 
ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 
A D I U V A N T I B U S 
I. BONA, I. DIENES, A. KUBINYI, A. MÖCSY, E. PATEK, I. TORMA 
R E D I G I T 
D. GABLER 
TOMUS X X X V I I 
S I G I L L U M : 
A C T A A R C H H U N G . 
A K A D É M I A I K I A D Ó É S N Y O M D A , B U D A P E S T 
1985 

I N D E X 
ACTA A R C H A E O L O G I C A X X X V I I 1985. 3 - 4 . 
Zs. Csalog—J. Kisjahidi: Skythenzeit l iches Gräberfeld von Törökszentmiklós-Sur ján-Üjte lep 307 
M. Fekete: R e t t u n g s g r a b u n g früheisenzeit l icher Hügelgräber in Vaskeresztes (Vorbericht) 33 
L. Gerevich: Ergebnisse der Ausgrabungen in der ungarischen Zisterzienser-Abt ei Pil is I l l 
M. Hellebrandt : Neue spät bronzezeitl iche Schwer t funde a u s Nordungarn 23 
L. Kákosy—E. Gaál: F i rs t pre l iminary report on t he Hunga r i an excavat ion in Thebes-West . Tomb 32 13 
L. Kdkosy : Second pre l iminary report on t he Hunga r i an excavat ion in Thebes, T o m b № 32 (Season 1984) 295 
M. Károlyi: La te Celtic hil lfort at Os t f fyasszonyfa -Fö ldvármajo r 391 
J. Makkay: Diffusionism, ant id i f fus ionism and chronology: some general r emarks 3 
.7. Szentpéteri: Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeit l ichen gemeinen Volkes von Zelovce I . Die 
f ü h r e n d e Schicht der Bevölkerung 79 
.4. H. Vaday: Sarmatisches Gräberfeld von Törökszentmiklós-Sur ján-Uj te lep 345 
В. Zólyomi — 7. Précsényi : Pollenstatist ische Analyse der Teichablagerungen des mit telal ter l ichen Klos ters 
bei Pilisszentkereszt 153 
COMMUN1CATIONES 
M. T. Bíró : The Indian ivory comb f r o m Gors ium 419 
К. Biró-Sey—V. Lányi: Fundmünzenbe r i ch t 1981 161 
T. Nagy: T ra i an S t a t t ha l t e r in Obermoesien ? 159 
DISCUSSIO 
7. Büna: Arpadenzei t l iche Dörfer , Kirche und Friedhof a m Marosf luß 223 
/ . Fodor: Archaeology of the four th and f i f t h congress of Finno-Ugris ts 192 
L. Kovács : Ube r die Da t i e rung der Grab funde des 10. J a h r h u n d e r t s in Ungarn a n h a n d der Arbe i t von 
.). Giesler 207 
B. Lörincz: Zu den Kaiserbe inamen der römischen Truppen im 3. J a h r h u n d e r t 177 
E. Tóth: Zur f rühen Völkerwanderungszei t von Siebenbürgen. (Bemerkungen zur Arbe i t von K . H o r e d t : 
Siebenbürgen in spä t römischer Zeit.) 431 
R E C E N S I O N E S 
Editiones Hungaricae 
S. Bökönyi: Animal h u s b a n d r y and hun t ing in Tác-Gorsium (A. Mócsy) 239 
J. Fodor: A l tungarn , Bu lga ro tü rken und Ostslawen in Südruß land (P. Veres) 240 
M. G. Sándor: Reneszánsz B a r a n y á b a n (E. Nagy) 443 
L. Várady: Epochenwechsel u m 476. Odoaker , Theoderich d. Gr. und die Umwand lungen (T. Nagy) 237 
К. Visky : Spuren der Wir t schaf t sk r i se der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquel len (G. Hamza) 442 
I. Czeglédy hrsg. Az 1982. év régészeti k u t a t á s a i . Régészeti Füze tek I : 36 (1983) (L. Castiglione) . . . 242 
Archaeologiai Értesítő 110 (1983) 1 - 2 445 
Archaeologiai Értesítő 111 (1984) 1—2 446 
Editiones externae 
T. Bader: Die Fibeln in R u m ä n i e n . I ' B F X I V : 6 (M. Fekete) 249 
G. Bauchhenss: Iupi terg igantensäulen in der römischen P rov inz Germania superior (M. Szabó) 461 
J. С. Biers —D. Sorén (eds): Studies in Cypr io te archaeology (M. Szabó) 446 
J. H. Blázquez ed.: Castulo II . (D. Gabler) 279 
J. Boessneck — A. van den Driesch—L. Stenberger: Eke to rp . Die Fauna . ( I . Vörös) 287 
G. Bordenache Battaglia: Le ciste prenest ine J. vol. 1. fasc. (J. Gy. Szilágyi) 260 
P. Bratoz: Severinus von Nor icum und seine Zeit (J. Bona) 462 
E. Buchner: Die Sonnenuhr des Augus tus (L. Castiglione) 266 
C. B. Burgess—S. Gerloff : The dirks and rapiers of Great Br i ta in and I re land. P B F I V : 7 (F. Kőszegi) 248 
В. Candida: Altari e eippi nei Museo Nazionale R o m a n o (L. Castiglione) 270 
E. Ganer: Fibeln in Anatolien I . l ' B F XIV: 8 (M. Fekete) 250 
С. Capecchi—G. de Martinis—A. Gunella—L. Lepore—V. Saladino : Palazzo Peruzzi, Palazzo Rinuccini. 
Collezione Fiorent ine di an t ich i tà I I . vol. (L. Gastiglione) 269 
G. Capecchi—L. Lepore—V. Saladino: La villa del I 'oggio Imperiale (L. Castiglione) 270 
P. J. Casey: R o m a n coinage in Br i t a in (M. Kőhegyi) 275 
J.-P. Darmon: N y m f a r u m domus. Les paviments de la maison des Nymphes à Neapolis (Tunesie) (T. Nagy) 280 
W. Coblenz—F. Horst hrsg.: Mitteleuropäische Bronzezeit . Beiträge zur Archäologie und Geschichte. 
(E. Patek) 247 
G. M. Deila Fina: Le ant ichi tà a Chiusi. Un caso di "arredo u r b a n o " (J. Gy. Szilágyi) 264 
G. Démians d'Archimbaud : Les fouilles de Rougiers ( I . Holl) 589 
Die Erforschung von Alltag und Sachkul tur des Mittelal ters (I. Holl) 591 
K. P. Erhart—J. Frel — S. Knudsen Morgan—S. Nodelman : Romain por t ra i ts : Aspects of self and society 
(L. Castiglione) 272 
P. A. Février—M. Fixet — Chr. Goudineau— V. Krida: Le ville ant ique des origines au 1Х&ше siècle. (Histoire 
d e l à France urbaine, tome 1.) (M. Szabó) 251 
J. Frei: Romain por t ra i t s in the Ge t t y Museum (L. Castiglione) 272 
U. Fischer-Graf : Spiegelwerkstätten in Vulci (J. Gy. Szilágyi) 257 
К. Fittschen: Die Bildnistypen der Faus t ina minor und die Fecundi tas Augustea. (M. Kőhegyi) . . . . 275 
S. S. Frere—J. К. St. Joseph: R o m a n Britain f r o m the air. (Zs. Visy) 277 
A. Furger-Gunti — P. Gutzwiller—R. Hanggi—D. Holstein (et a l . ) : Die keltischen Münzen der Sammlung 
R . Forrer (M. Kőhegyi) 252 
V. Galliazzo: Bronzi romani del Museo Civico di Treviso. (L. Castiglione) 272 
Fi. Galsterer : Die Graf f i t i auf der römischen Gefäßkeramik aus Ha l t e rn (I. Bilkei) 278 
M. Gedl: Die Rasiermesser in Polen. P B F VI I I : 4 (M. R. Csányi) 447 
M. Grünewald: Die F u n d e aus dem Schutthügel des Legionslagers von Carnuntum (D. Gabler) 283 
T. Hackens—R. Weiler eds.: Proceedings of the 9th Internat ional Congress of Numismatics (M. Kőhegyi) 276 
M. В. Hatzopoulos—L. D. Loukopoulos (eds): Phil ip of Macedón (Z. Nemes) 452 
H. Hauptmann : Das spä te Neoli thikum und das Chalkoli thikum (J. Makkay) 245 
J. W. Hayes: Greek, R o m a n and related metallware in the Royal Ontario Museum (K. Szabó) . . . . 460 
W. Heissig: The religions of Mongolia (K. U. Kőhalmi) 292 
150 Jahr-Feier DAI R o m . Ansprachen und Vorträge (L. Castiglione) 291 
F . L. Janin: Nyírfakéreg levelek üzenete (I. Erdélyi) 466 
A. Jelo6nik—D. Kos: Zakladne n a j b a Öentur-C. Situla (M. Kőhegyi) 276 
S. Kaempf— Dimitriadou : Die Liebe der Götter in der at t ischen Kuns t des 5 Jh . v. Chr. (M. Szabó) 449 
H. Knöll: Die Megalithgräber von Lengerich-Wechte (M. Bondár) 243 
W. Koenigs—U. Knigge — A. Mallwitz: Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen. Bd. 12. Rundbau ten 
im Kerameikos. (M. Szabó) 450 
К. Kohlmeyer — E. Strommenger : Land des Baal. Syrien — Forum der Völker und Kulturen. (L. Castiglione) 286 
V. Kruta: La ville an t ique des origines au IXtme siècle (M. Szabó) 251 
К. Kurz: Üvod do ant ické numismat iky (M. Kőhegyi) 277 
G. Lahusen: Untersuchungen zur Ehrens ta tue in R o m (L. Castiglione) 268 
J. C. Mann: Legionary recrui tment and veteran set t lement during the Pr incipate (B. Lőrincz) 274 
H. E. Mathiesen: Ikaros . The Hellenistic set t lements. The t e r raco t t a figurines (M. Szabó) 453 
R. Meyer-Orlac: Mensch und Tod (E. Bánjfy) 470 
V. Mihâilescu-Bîrliba : Le monnaie chez les Daces Orientaux (M. Kőhegyi) 276 
Miscellanea archaeologica Tobias D o h m dedicata (J. Gy. Szilágyi) 253 
E. Mottier: Das mit t lere Neoli thikum (J. Makkay) 243 
К. Neuser : Anemoi. Studien zur Darstel lung der Winde und Windgot thei ten in der Antike (M. Szabó) . . . . 451 
P. Noelke: Die Iupitersäulen- und Pfeiler in der römischen Provinz Germania inferior (M. Szabó) . . 461 
A. Page: Ancient Egypt ian figured ost raca in the I 'e tr ie Collection (L. Castiglione) 253 
M. Pallottino: Saggi di ant ichi tà 1—3. vol. (L. Castiglione) 454 
M. Pfanner: Der Titusbogen (A. M. Nagy) 455 
G. Pianu: Ceramiche etrusche sovradipinte (J. Gy. Szilágyi) 262 
К. Pietà: Die Püchow Kul tu r (E. Patek) 287 
Raisonnement et méthodes mathémat iques en archéologie (P. Somogyi) 471 
A. G. Sherratt ed.: The Cambridge Encyclopedia of Archaeology (L. Castiglione) 289 
R. H. W. Stichel: Die römische Kaisers ta tue a m Ausgang der Ant ike (L. Castiglione) 273 
St. Steingräber: E t ru r ien . Städte —Heiligtümer—Nekropolen (J. Gy. Szilágyi) 255 
A. Toöik : Ni t r iansky Hrádok-Zámecek. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Madarovce-Kultur 
(F. Kőszegi) 448 
H. Vetters: Ephesos. Vorläufiger Grabungsbericht 1979—1980 (J. Gy. Szilágyi) 265 
H. Walter, hrsg.: Alt-Ägina I I : I (M. Szabó) 449 
S. Woodford : The ar t of Greece and Rome. Cambridge introduction to the history of a r t 1. vol. (A. M. 
Nagy) 454 
H. Wrede: Consecratio in formam deorum. Vergöttliche Pr ivatpersonen in der römischen Kaiserzeit (L. 
Castiglione) 267 
A. Zaccaria Ruggiu: Le lucerne fi t t i l i del Museo Civico di Treviso (L. Castiglione) 271 
G. Zimmer: Römische Berufsdarstel lungen (D. Gabler) 457 
2 inval i I . Bd. Arkeologiuri kvleva-zieba Aragvis xeobaài. (I. Erdélyi) 466 
Bulletin d'archéologie marocaine 16 (1981 — 82) (D. Gabier) 459 
Etudes celtiques 18 (1981) (M. Szabó) 252 
